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3 •T. FITZ 
THE EXCAVATIONS IN GORSIUM 
(PLATES I - X V I ) 
T h e systematic investigation of t he Roman site in the vicini ty of the village Tác, county 
Fejér (district Székesfehérvár), known since long1 and p a r t l y explored with several excavat ions since 
1934,2 was s ta r ted in 1958.я The se t t l ement to be out l ined on the basis of surface traces and air 
photographs is s i tuated entirely outside t he present inhabi ted areas a n d thus it r enders favourable 
possibilities to get acqua in ted with a se t t l ement of l ime r Pannónia . W i t h the exception of the colony 
of Aquincum, we can h a v e an idea a b o u t t he topography , archi tectural monuments a n d periods of 
the one- t ime R o m a n towns o f t h a t p a r t of Pannónia which is s i tua ted in the t e r r i to ry of Hungary , 
only f r o m the mosaic-like d a t a ga thered f rom minor excavations.4 E v e n less is k n o w n to us about 
the dimensions, construct ion and his tory of the minor towns, se t t lements and villa f a r m s s i tuated in 
the inner te r r i tory of t he province.5 T h e excavat ions of t he years 1958 to 1970 carried on at Tác give 
us a view of a comparat ive ly small p a r t of the large set t lement . In spi te of this, t h e investigations, 
in regard t o the topographic problems, as well as in respect of the chronology, t h e character and 
s ta tus of t h e set t lement , have come to several new resul ts even up to now, before t h e elaborat ion of 
the finds, and in the one- t ime centre of Gorsium a g roup of buildings has been discovered which is 
beyond t h e local significance. The publ ica t ion of these results seems to be justified even before t he 
closing down of the investigation of t h e centre of t h e set t lement which can last still for several 
years. W e propose to r e p o r t on certain results of t he excavat ion in progress, which can already be 
summed up . F rom this i t also follows t h a t in this work we shall no t deal wi th those questions 
which require the e laborat ion and analys is of a mater ia l consisting of several hundred- thousand 
finds (workshops, ovens, etc.) even if we have recorded many observat ions on t h e m . Therefore t he 
economic conditions, t h e industrial a n d commercial life and activit ies of the se t t l ement will be 
discussed b y us a f t e r t h e elaboration of the f inds a t another place.® 
1
 F . PESTY: Directory of place-names, in manu-
script, Vol. 15, 246; F . RÖMER: AK 6 (1866) 103. He 
calls i t a l r eady a t this t i m e a site " f r e q u e n t l y men-
tioned in old t imes" . 
2
 The descript ion of t h e excavat ions wi th the 
l i terary d a t a in a summar i zed form see E . THOMAS: 
Acta Arch . H u n g . 6 (1955) 79—152. 
3 T h e repor t s on t h e excavations see in Alba 
Regia 1 (1960) to 8/9 (1967/68). 
1
 I n a summarized f r o m see A. MÓCSY: R E Suppl. 
9 (1962) 693 — 701. 
5Loc. cit.; on the pos i t ion of the inves t iga t ion E . 
THOMAS: Römische Villen in Pannonién. Budapes t 
1964, also gives a perspicuous p ic tu re , in which, 
however , on accoun t of the incomple te knowledge, 
several buildings h a v e been included, which canno t 
be regarded as villas. 
6
 The elaborat ion of the ce r ta in groups of f inds 
is in progress. The la te ceramics, t h e bronze s t a tues 
a n d frescos are e labora ted by Zs. BÁNKI, the glasses 
b y L . BARKÓCZI, t h e a n i m a l b o n e s b y S . B Ö K Ö N Y I , 
t h e te r rae sigillatae b y D. GABLER, t h e hand-shaped 
b a r b a r i a n vessels by E . KOCZTUR, the coins by V. 
LÁNYI, the iron ob jec t s by M. PETŐ, and the au tho r 
of t h e present p a p e r e laborates t h e sealed na t ive 
ceramics, the brick s t amps and the s tone monumen t s . 
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I N V E S T I G A T I O N S 
1 
The earlier excavat ions 7 were carried 011 in two d i f f e r en t pa r t s of t he surroundings of Tác.8 The dis-
coveries of the years 1934, 1936 and 1939 were m a d e in t he N y a k a s dülő, n o r t h of the road leading to Föveny , 
beside t he so-called Beszédes cana l prepared in t he beginning of t he last c e n t u r y bu t out of use for t he last one-
hundred years. The building consist ing of large rooms and on i t s nor thern side closed down w i t h three apsides, 
in t he beginning was held by t h e invest igators a n early Chr is t ian basilica,9 and was defined la te r on as a villa.1 0 
The other area, where excava t ions were m a d e in 1934 and 1954, was sou theas t of the F ö v e n y road , in the so-
called Margit telep, a t a d is tance of abou t 400 me t r e s f rom t h e above ment ioned site. Here t he founda t ion wal ls 
of a smaller villa were found and immedia te ly beside the vil la g raves f rom t h e 4t,h century were excavated . 1 1 
The invest igat ions did no t reach the phase of a comple te discovery a t a n y of the places. The no r the rn 
th i rd and the peristylium of t he large building in Nyakasdű lő were excavated u p to 1939, while i t s eas tern p a r t 
was examined only wi th exp lora tory ditches. I n the Margi t te lep villa a larger cont inuous surface was unear thed 
a t t he nor thwes te rn corner. The disclosure of the cemetery u p to 1954 did n o t go fu r the r t h a n t h e 16 graves. 
On the basis of t he excava t ions confined to a nar row area, t he invest igators saw in Gorsium one of the larger 
villa se t t lements of Inner P a n n ó n i a . 
However , in the l ight of the more recent inves t igat ions this view requi res revision. The s t a t emen t s 
regarding the chronology of t he large building in Nyakasdű lő did not p rove to be sa t i s fac tory either.1- The 
excavat ions and the ranging over of the site m a d e till 1954, t h e sporadically discovered stone m o n u m e n t s , coins, 
coin hoards and o the r f inds, as well as the building f r a g m e n t s found in a large area have n o t l e f t any doubt 
a b o u t t he fact t h a t in the a rea of Tác a larger se t t l ement t h a n a villa se t t l ement is hidden in t h e ear th . 1 3 The 
excavat ion renewed in 1958 was s ta r ted by u s wi th the in ten t ion t o get a clear p ic tu re of the charac te r , s t ruc ture , 
per iods and h is tory of the se t t l ement . 
The new invest igat ions were s ta r ted necessarily w i t h t h e cont inuat ion and complet ion of the earlier 
excavat ions, t h a t is in two a reas s i tuated a t a g rea te r d is tance f r o m each o ther . This was by all m e a n s necessary 
in order to revise and correct t h e unsa t i s fac tory informat ions received f rom t h e earlier excava t ions . 
The excavat ion of t he large building of Nyakasdűlő (1958 —1961) has clarified the s o u t h e r n and west-
ern sides not invest igated earl ier and the rooms of the eas te rn wing (Fig. l ) , o n l y pa r t ly examined wi th the ex-
p lora to ry ditches. The bui lding of t he size of 65 m by 49.15 m (Pl. I . 1) was bordered f rom t h e south by a 
paved street. (Pl . IV.) The s t ree t f ron t in two th i rds of i ts l eng th was decorated by a porticus, s even pillar bases 
of which have been discovered b y the invest igat ions . As it was presumed a l ready by E. B. Thomas , 1 4 the ma in 
en t rance of the bui lding opened in the axis of t h e building. Th i s gate has n o t been preserved even in t races . 
I t was pulled down in the Middle Ages toge ther with the jo in ing walls. A t t he place of the wal ls t aken away 
for t he purpose of building ma te r i a l several denarii of t he S lavon ian governor have come to l ight , da t ing t he 
ca r ry ing away of t he walls t o t h e 13th cen tu ry . I n the eas te rn , be t t e r preserved p a r t of the porticus between 
two pillars each the building had two more — large size — en t rances . Through these one could reach into a sepa-
r a t e r o o m and in to a long c o u r t y a r d occupying the eas tern s ide of the building, respectively. On the western 
side, besides the apsidal room opening f rom t h e peristylium, u n d e r the floor of which in the midd le of the room, 
along i t s wall a d j a c e n t to t h e peristylium and in its apsis t h e r e were h e a t i n g pipes, the m o s t impor t an t 
un i t was the b a t h divided in to four rooms. The floor was suppor t ed in the caldarium by basa l t pil lars and in 
the o ther rooms by brick pil lars. I n t he pro jec t ion on the wes t e rn side of t he caldarium was t h e basin, which 
had an out le t - tube outside. I n the heat ing space of the caldarium, built in secondarily, the g r a v e stone of M. 
Tut i l ius Valens came to l ight, while a t the en t r ance of t h e b a t h a f r agmen t of the grave s tone of a 1st cen-
t u r y cava l ryman represent ing t h e c a v a l r y m a n and his horse was used as threshold stone.1 5 T h e excavat ion 
disclosed the graves tone of 1'. Aelius Respec tus and his f ami ly (Pl. XV. 2) bui l t into the br ick f loor of t he 
7
 The summarized descr ipt ion of t he earlier ex-
cava t ions see E . THOMAS: A c t a Arch . H u n g . 6 (1955) 
79- 152; the analysis of t h e ear ly invest igat ions see 
also in: Gorsium. A táci rómaikori ásatások (Gorsium. 
The R o m a n age excava t ions a t Tác). Székesfehérvár 
1964. 5—17. 
8 T h e investigation — e.g. A. MAROSI (Szék 's fehér-
vár i Szemle 4 (1934) 53- 71; 7 (1937) 24 -25) and 
in t he cited work of E . THOMAS — indicated t h e site 
b y t he name Tác -Fövenypusz t a . The p resen t day 
Fövenypusz ta occupies a smal ler p a r t of t he eas te rn 
l imits of Tác and has never spread over the r igh t 
bank of the Sárvíz, where t he large-size western qua r t e r 
of Gorsium was s i tua ted . Therefore in the m a r k i n g 
of t h e place of t h e R o m a n se t t lement we use the 
n a m e Tác, a l though the medieva l village, bui l t above 
the centre of Gorsium and f r o m the v iewpoint of 
t h e cont inui ty of the se t t l emen t was i ts successor, 
bore t he name F ö v e n y (See Alba Regia 6/7 (1965/66) 
2 0 9 - 2 1 0 ) . 
9
 T. HORVÁTH —A. MAROSI: Székesfehérvári Szemle 
5 (1935) 35—38; A. MAROSI: Ka tho l ikus Szemle 
(1935) 78—84; 7 (1937); L. NAGY: Szent I s t v á n E m -
l é k k ö n y v (St. S tephen Memorial Book) . Budapes t 
1938. I . 6 0 - 6 2 . 
1 0
 E . THOMAS: op. cit. 
11
 Régészeti kutatások Fejér megyében. (Archaeolog-
ical invest igat ions in County Fejér ) I K M K B/15 
(1958) 7 — 9. 
12
 A. MÓCSY: Hie Bevölkerung v o n Pannon ién 
bis z u den Markomannenkr iegen. B u d a p e s t 1959. 
72—73, note 392. 
13
 Th i s was s t a ted also by A. MAROSI: Székes-
f ehé rvá r i Szemle 4 (1934) 54; t he s t a t e m e n t of E. 
THOMAS given on t h e villas canno t be referred t o 
t he s e t t l emen t of T á c either, viz.: «Villen sind die-
jenigen al leinstehenden Gebäude oder Gebäude-
g r u p p e n , die en t fe rn te r von grösseren Siedlungen, 
Lage rn , S täd ten oder Dörfern se lbs tändige wirt-
schaf t l i che Einhe i ten bilden.» E . THOMAS: Römische 
Villen in Pannonién . Budapes t 1964. 383. 
14
 E . THOMAS: A c t a Arch. H u n g . 6 (1955) 89. 
15
 See Gorsium. A táci római kori ásatások (Gorsium. 
The R o m a n age excava t ions a t Tác). Székesfehérvár 
1970. 59, No. 19. 
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N 
Fig. 1. Ground p lan of the p a l a t i u m 
passage of t h e ba th . 1 6 The eas te rn pa r t of t h e la rge bui lding in its ful l length was occupied by the cou r tya rd . Be-
tween t h e peristylium and t h e cour tyard were smaller rooms.17 
I n t h e course of t h e ful l discovery of t h e bui lding there w a s a possibility for t he correct ion of certain 
s t a t e m e n t s of t h e earlier investigations. T h u s i t h a s been proved t h a t the middle of t he central cour tya rd was 
no t occupied b y a piscina b u t by a small c is tern . The remainders of a n earlier bu i ld ing were regarded as the wall 
of the piscina. T h e wall r emainders of the pe r iods preceding the cons t ruct ion of t h e la rge building received a role 
in the def in i t ion of the cer ta in periods of cons t ruc t ion in several respects . P a r t of t h e walls in t he eas tern wing 
belonging toge the r were counted to the pre- 'v i l la ' per iod, while t h e southeas tern corner was ranged with the 
th i rd period of t h e 'villa' . These walls belong to the mos t i m p o r t a n t a rchi tec tura l remainders of t he period pre-
16
 See on p . 144. Alba Reg ia 2/3 (1961/62) 1 4 1 - 1 4 4 ; 4/5 (1963/64) 
17
 The deta i led descr ipt ion of the bu i ld ing see 206. 
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ceding the large bu i ld ing . The 21.30 m long and 11 m b road horreum was reinforced on its two long sides b y 8 
ou t s ide pillars each a n d on its two n a r r o w sides by 2 outs ide pillars each . I t s inner a r e a was covered by a good 
q u a l i t y terrazzo f loor (PI. 11. 5). Oil t h e floor a large quan t i ty of b u r n t cereals c ame to light. I n t he midd le 
of t he southern wall f r agments of a b u r n t wooden door were discovered by the excavat ion. 1 8 
The s t ra t ig raph ie observat ions h a v e considerably modified t h e conceptions m a d e so fa r regard ing t h e 
cons t ruct ion and pe r iods of the large building. E . B. T h o m a s presumed one period preceding the cons t ruc t ion 
of t h e large building, a s f rom the second half of the 1st century. This would have been followed by the f i r s t 
pe r iod of the 'villa' a t t he turn of t h e 1st and the 2nd centuries, t he second period in t he beginning of the 3rd 
c e n t u r y , the third pe r iod as from the t i m e of Constant inus and the f o u r t h period f rom Valent in ianus onwards . 1 9 
Howeve r , the walls preceding the cons t ruc t ion of the large building c a n n o t be regarded as the m o n u m e n t s of 
a single short period, or of the same age . Between the terra/.zo floor of t h e large bui ld ing and the f loor level of 
t h e horreum at several places mud f l o o r was found, which extended also over one of t h e pillars of t he horreum. 
These levels render i t obvious tha t w e can count wi th still one more period be tween the const ruct ion of t h e 
horreum and the large building. To t h i s construct ion period belonged t h e remainders of walls of inferior qua l i t y 
laid on the sand, w h i c h intersect t h e s o u t h e r n and eas t e rn walls of t h e horreum and h a v e shallow founda t ion . 2 0 
The relations of the c e r t a i n periods a r e even more obviously seen on t h o s e profiles, which show the layers t o be 
f o u n d in the area of t h e large building. Prof ile J/4 b—d (Fig. 2) shows t h e southern side of t he section d r a w n f r o m 
t h e southeastern corner of the horreum t owards the west . On the wes te rn (on the f igure right) side of t he prof i le 
t w o f loor levels belonging to the l a rge bui lding have been preserved. T h e upper one consisted of poor q u a l i t y 
t e r razzo and the lower one contained ye l low clay. Be tween the two levels a 20 cm th i ck filled u p layer can be 
observed . The lower one is identical w i t h the yellowish floor to be f o u n d also in o t h e r premises of the large 
bui ld ing, which can b e measured in t h e peristylium in a he igh t of + 3 0 c m and in the second room counted f r o m 
t h e portions , beside t h e eastern c o u r t y a r d , in a height of + 3 8 cm.21 T h e u p p e r level, which can be b rough t i n to 
connect ion with t he reconstruct ion of t h e building, goes a t the height of + 6 0 cm. This corresponds t o the p o o r 
q u a l i t y terrazzo f loor of the room o p e n i n g f rom the porticus and of be found a t a he igh t of + 6 7 cm. Be tween 
the t w o floor levels n o destruct ion c a n be observed. U n d e r the level of t h e lower f loor belonging t o t he large 
building, first of all in t he eastern ha l f of the profile, sun-burn t br icks can be seen. T h e next def in i te ly obser-
vab le level appears be tween —15 cm a n d —20 cm, u n d e r t he founda t ions of the large building measured in t h e 
he igh t of —11 cm (in t h e pa r t of t h i s bui lding nearest t o the profile). P r e s u m a b l y th i s level can be associated 
w i t h t he period of t h e horreum (the t e r r azzo floor of t h e horreum is be tween + 1 2 c m and + 2 cm, the level 
belonging to it besides t h e horreum c a n be defined in t he profi le G/5 a b o u t 0). Perhaps we can count to the s ame 
per iod those wall founda t ions , which c a n be observed in t he middle of t he profile a n d the base of which is a t 
— 80 cm. Below the horreum period sti l l t h r e e more f loor levels can be dist inguished. A b u r n t layer can be found 
on ly a t the lowest one . The stone wal l ex tending to —80 cm begins immedia te ly above this layer and it does 
no t intersect the b u r n t layer. On t h e o t h e r hand, a t t h e laying of t h e foundat ions of t h e removed wall in t h e 
wes t e rn par t of the p ro f i l e in a d e p t h of about (1 to 10 cm also the lower level was intersected. To the lowest 
level ve ry likely a w o o d e n structure belonged, the four pos t wholes of which cut in to t he R o m a n age h u m u s 
could be discovered. T h e removed wall could belong to t h e second level m a r k e d by a t h i n layer mixed wi th l ime. 
The th i rd , muddy level came into ex i s tence af ter the r emova l of the wal l . I t s traces can be observed also above 
t h e removed wall. T h e th ree periods of t h e longer t ime preceding the cons t ruct ion of t h e horreum could no t be 
observed so unambigous ly in other prof i les . Profile H/6 a -b was p repared inside the horreum, pa r t l y in tersec t ing 
also i t s terrazzo f loor . H e r e under the t e r r azzo floor only one const ruct ion period can be recorded, wi th remain-
ders of crumbled m u d wall . In the p a r t of the profile, where the floor was missing, a well-like p i t t o be followed 
u p t o —226 cm could be seen, with r ema inde r s of a wooden barrel. S imi lar pi ts are k n o w n in d i f ferent p a r t s 
of t h e large building, a lways with f i n d s f r o m the 4th cen tu ry . I n t h e sou the rn p a r t of t he peristylium t he p i t 
was d a t e d by a Va len t in i an coin. 
Profile К/7 b-d (Pl. I I . 1, F i g . 3) in the sec t ion drawn f r o m t h e southeas tern corner of t h e horreum 
t o t h e east throws l ight on the s t r a t i g raph ie conditions of the large bui ld ing and the per iods immedia te ly pre-
ceding i t . The removed wall of the l a rge building in a he igh t of + 7 cm can be seen in t h e middle of the prof i le , 
t h e wal l of the horreum can be seen o n t h e right edge u p to a depth of 135 ctn. The wal l of the large s t ruc tu re 
was cu t into a s u n - b u r n t brick s t ruc tu re (Pl. I I . 3), t he bricks of which slightly leaning to the le f t have been 
preserved in an excel lent condition by the discolouration of the ear th . T h e sun-burnt br icks have been preserv-
ed also under the wal l of the large bu i ld ing (the dep th of their founda t ions is —8 cm). The mud f loors a l r eady 
do n o t intersect the b r o k e n up layer, w h i c h a t the eas te rn (left) edge of t h e section s t a r t s a t —26 cm and con-
t i nuous ly going u p w a r d s towards t he horreum reaches u p to —1 cm. T h i s level on a n average corresponds t o 
t h e above mentioned he ight belonging t o the horreum, s i tuated outs ide i ts walls. U n d e r this period there is 
a level, immediately above the anc ien t h u m u s ( — 81 cm).22 
18
 I n the beginning t h e building w a s def ined by us 
as a t emple (thus in t h e summary m e n t i o n e d in the 
p reced ing note). This w a s done by u s o n the basis of 
t h e f resco f ragments f o u n d on the f i ne te r razzo floor, 
b u t f i r s t of all on t h e basis of a silver d isc represent-
ing a Medusa (Gorsium, t he R o m a n a g e excavat ions 
a t T á c . Székesfehérvár 1970. 14) and a f r agmen t of 
a Minerva statue. T h e arguments r a i s ed against our 
s t a t e m e n t (A. MÓCSY: Ei rene 4 [1965] no t e s 152 and 
291) h a v e been ver i f ied by our n e w observations, 
a n d in accordance with t h e m we have modif ied o u r 
s tandpoin t . 
1 9
 E . T H O M A S : op. cit. 1 4 6 — 1 4 8 . 
20
 Alba R e g i a 2/3 (1961/62) 145. 
21
 The th reshold stone oil t h e western side of t h e 
large building served as a bas ic point for measur ing . 
The heights were related t o th i s basic po in t every-
where with t h e exception of t he pa r t of excava t ion 
a t Margit telep. 
22
 Alba R e g i a 4/5 (1963/64) 208 — 211. 
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The layers of the walls, f loors and prof i les joint ly de te rmin the period re la t ions of t he a rea of t he large 
building. The earl iest layer, to which the pos t holes and the wooden s t ructures found above the original soil 
belong, can be d a t e d t o the middle of the 1st c e n t u r y . The brick s t a m p s of ala Scubulorum can be b rough t into 
connection with th is period,2 3 and a te r ra sigil lata f r o m the I 'o region is also connected wi th it . The nex t two 
levels and the m u d and stone walls belonging to t h e m mark the se t t lement of t he period last ing t ill the Marco-
m a n n invasions. T h e f inds discovered under the te r razzo floor of t he horreum canno t be da ted la ter t h a n the 
sixties-seventies of t h e 2nd cen tu ry . The const ruct ion of the horreum is placed by these observat ions t o the t imes 
following the Marcomann invasions. The disclosure of the horreum rendered doubt less evidence to the effect 
t h a t the carefully constructed building fell v ic t im to a large-size fire. This des t ruc t ion can be b rough t in to 
connection with t h e great R o x o l a n invasion of t h e year 260.24 The phenomena belonging to the nex t period, 
poor quali ty walls laid in the sand , sun-burnt br ick construct ions, a re witnesses of the ha rd period, experienced 
by the inhab i tan t s of Gorsium a f t e r 260 and a t t he t ime of the t e t r a r c h y (Pl. I I . il — 4). The t e m p o r a r y struc-
tu res patched to t h e ruins and the st ill existing r u i n s f rom earlier periods were pulled d o w n a t the founda t ion of 
t he large building. I n contradict ion to the a s sumpt ion of E . 11. Thomas , the large bui lding was no t constructed 
in different p a r t s b u t in one t e r m and only one recons t ruc t ion can be observed on the walls and the f loors. The 
23
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Fig. 4. Buildings of the s o u t h e r n quar te r 
foundat ion walls of the bui ld ing — ad jus t ed t o the sloping g round level — were laid everywhere on equal ly deep 
foundat ions . T h e walls c a n n o t be separated f rom each other in regard to the const ruct ion technics a n d the bind-
ing mater ia l e i ther . The reconst ruct ion was of small size, and t h e f loor levels were not raised e i ther everywhere . 
As we have a l ready ment ioned , the t rans i t ional period following t h e des t ruc t ion of the horreum was closed down 
by the reconst ruct ion s t a r t ed unde r the te t ra rchy . 2 5 F rom the v iewpoint of t he t ime of origin of t h e large build-
ing this d a t i n g is of post quem character , viz. i ts foundat ions could no t be laid before the period of Diocletian. 
The founda t ion of the bui ld ing can be da t ed only approx imate ly t o t he period of Diocletian and Constant ino. 
The floor of t he second period raised the level of the building in general by 20 cm. Since des t ruc t ion could not 
be observed anywhere be tween the two floors, this proves t h a t t he renewal took place a f te r a long t ime, f t seems 
to be likely t h a t the second f loor level can be da ted to the period of Valent inian, when in d i f ferent p a r t s of the 
building deep (desiccating?) p i t s were sunk and when according to t he tes t imony of the coins t h e circulat ion of 
money sudden ly increased considerably in the a rea of the bui lding. Above the last floor there was no layer of 
des t ruct ion anywhere . E v e n if we cannot de te rmine the end of t h e use of the' large building on the basis of the 
25
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observai ions ga the red through the excavat ion, it seems to be sure t h a t t h e building a f t e r t he format ion of t h e 
second floor level w a s populated still for a long t ime, for several decades. 
The e x c a v a t i o n of the Margi t te lep villa (1960/61) f rom the viewpoint of the g round plan can be re-
garded as a new excava t ion , because the earlier invest igat ions did not give even a n app rox ima te p ic tu re of 
the dimensions a n d inner a r rangement of the bui lding (Fig. 4). The detai led e labora t ion of the villa b y Zs. 
Bánki20 exempts m e f rom its more detailed descript ion. The building 41.5 m by 35.5 m in size consisted of two 
larger rooms and on i t s southeas tern side it was closed down by an apsis. The two rooms were heated f r o m the 
hea t ing space u n d e r t h e floor wi th the help of two p ipes . The two larger rooms on the nor the rn , western and 
southern sides were sur rounded by corridor-like rooms, while to the east a nar row, long r o o m branched off f r om 
them. The ba th of t h e villa was in its nor thwes te rn corner , wi th two small apsides. The age of the villa, on t he 
basis of the 233 coins found on i ts f loors and in the sewer of the ba th , can be dated be tween the years 330 and 
367. During its s h o r t existence, it was rebuil t and expanded about t he yea r 350. 
Among t h e coins found in the area of the villa only three are no t f rom the 4 th cen tu ry . These (one each 
of Vespasian, T r a j a n and Hadr i an ) belong to t he per iods preceding the const ruct ion of t h e villa. I n a d e p t h 
of 65 to 85 cm u n d e r t h e terrazzo f loor of the nor thern la rge room sun-burn t bricks belonging to an earlier build-
ing were found. I t is possible t h a t we can see in it r ema inde r s of a 3rd cen tu ry living house . Under t he b a t h , 
in a depth of 109 c m counted f rom the floor, wall r emainders could be discovered. As a resu l t of the invest igat ions 
m a d e in the a rea of t h e nor the rn large room in the lowest level a dwelling p i t of na t ives d u g in the ea r th was 
found . 
I n the g r a v e discovered beside the villa E . B. Thomas saw the cemetery belonging to the building.27 
The relationship of t h e cemelery to the two buildings discussed so far requi res a, to some e x t e n t , different , more 
accurate formula t ion . The cemetery excavat ion carried on between I960 and 1970 sou th , southeas t and west 
of the Margit telep villa has b rough t to light 357 graves , w i thou t f inding the borders of t he cemetery wi th the 
exception of the wes te rn side (PI. I I I . 1 ). Originally it m u s t have consisted a t least of 500 graves . Thus, obviously, 
we do not have t o d o wi th the bur ia l placc of a villa se t t l ement . On the o the r hand , the br ick grave bui l t in the 
b a t h of the villa in tersec t ing the f loor, another grave similarly in the room of villa, a n d the large n u m b e r of 
graves immediate ly a t the founda t ions of the walls of t h e building do no t leave behind a n y doubt a b o u t t he 
fac t t h a t the villa a n d the cemetery could not be of t h e s ame age. This is proved also b y t h e f inds of t he ceme-
t e ry themselves. T h e graves served as a burial place for t he latest (or a lmos t latest) i n h a b i t a n t s of Gorsium, 
f r o m the age of Va len t in ian to the f i rs t decades of t he 5 th century . Since on the basis of t h e coins the giving u p 
of the Margit telep villa took place b y 367 a t the la test , i t can be held doubt less t h a t the bur ia l was s ta r ted in t he 
vicinity af ter the d e p a r t u r e of the inhab i t an t s of the vil la. With the except ion of a few cases, t he or ienta t ion of 
t he graves is SW —NE. The head rested on the sou thwes te rn side. Brick graves and graves constructed of rubb le 
and broken f r a g m e n t s of brick embedded in m o r t a r a l t e r n a t e with skeletons buried in t h e ear th . Among the 
brick graves m a n y were shaped roof-like. The posit ion of t h e skeletons in t he graves, t he compara t ive ly poor 
g rave goods and 1 he r i t e to be established correspond to the customs to be observed in t h e cemeteries of I n n e r 
Pannónia . 2 8 
2 
The N y a k a s d ű l ő large building, on the basis of t he a r rangement of i ts ground p l a n , was regarded b y 
the investigators as a villa with just i f icat ion, the largest one among those known f r o m Pannón ia . However , 
as we have ment ioned , doub t s have been raised aga ins t t h i s view already before the r e s u m p t i o n of the excava-
tions. These have ac tua l l y been conf i rmed by the disclosure of the building, the Margi t te lep villa and the ceme-
t e ry . The large bui ld ing, as well as the Margi t te lep villa were contracted in the course of t he 4 th century. These 
luxur ious buildings a rc in both places the results of reconst ruct ion a f t e r the des t ruc t ions of t he war, in an ex-
tensive set t lement cont inuous ly inhabi ted also before. T h u s it cannot be presumed t h a t in t h e course of t he for-
ma t ion of the large estates 2 9 in t he 4t,h cen tu ry Gors ium was also built up as the centre of a n estate. On t h e 
o the r hand , there is n o archaeological evidence to t he e f fec t t h a t the cons t ruct ion works of t he 4th cen tury could 
be regarded as t he recons t ruc t ion of an earlier centre of an estate . On t h e cont ra ry , t he large number of f inds 
po in t s to a considerable popula t ion. This is also shown by the late cemetery of Margi t te lep . 
I n the second period of the excavat ion we w a n t e d to achieve the revision of the villa se t t lement charac-
t e r of Gorsium and t h e es tabl ishment of the real cha rac te r of the se t t lement . Fo r this f i r s t of all the discovery 
of the surroundings of the large bui lding and the disclosure of i ts re la t ionship to the su r round ing s t ruc tures 
were needed. This w a y i t has come t o the excavat ion of t h e s t ruc tures south and east of t h e large building, al-
r eady as f rom 1961. I n t he area west of the large building t h e ground level was sloping considerably and changed 
into a low, f la t f ie ld, which in t he more humid period is u n d e r water also today . We p resumed t h a t th is a rea 
could no t be inhab i t ed also in the R o m a n age. The exp lo ra to ry ditches d u g in th is area l a t e r on, as well as the 
road construction of 1970 have proved the opposite. 
In f ron t of t h e large building, on its sou the rn side, as we have a l ready ment ioned , 3 0 invest igat ion has 
discovered a paved s t r ee t leading in sou thwes te rn-nor theas te rn direction (Pl . IV). The s t r ee t was cut t h rough 
by us in the neighbourhood of the western and eas tern corners of the large building. T h e profi les showed a t 
bo th places the r epea t ed renewal of t he s treet . The renewals in each occasion went toge ther wi th the raising of 
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the level in accordance with t he periods f o u n d wi th in t h e large building a n d analysed above . 3 1 This, a t the s a m e 
t ime, also m e a n t t h a t a l though the dimensions, cha rac te r and significance of the buildings were dif ferent in t h e 
d i f fe ren t per iods of t h e se t t l ement , they were a lways connected with the road in the same p lace . The s t fee t — and 
obviously the whole road ne twork of the s e t t l emen t — shows a cont inu i ty which can h a r d l y be separated f r o m 
the p e r m a n e n t charac te r of the se t t l ement . 
The sou the rn side of the street was occupied b y a long and n a r r o w building a r r anged paral lel ly wi th 
the direct ion of t he s t ree t (Tig. 6). I t s wes te rn end was des t royed by the r iver control of t h e 19th century , while 
i ts eas te rn closing down could not be found u p to 1970. I t s length known a t present is over 75 metres , and its 
N 
/ 
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1  
Fig. 5. Tabe rnae 
b r e a d t h 18 met res . On the nor thern side fac ing t o w a r d s t he street , t he bui lding was decora ted by a 6 m broad 
porticus, cer ta in sections of which on t h e eas tern side were t ransformed in to a cont inuous , closed room. The 
ac tua l , 12 m broad , a rea of t he building is divided in to two pa r t s by a wall reinforced a t eve ry 3.5 m with b road 
pil lars, and by pa r t i t i on walls arranged eve ry (i m in N W - SE direction in t wo rows it was divided into rooms 6 m 
by 6 in in size. The sou the rn closing wall on i ts sou the rn side was reinforced wi th but t resses following each o the r 
app rox ima te ly a t every 3.2 m. The b roaden ing squares of the central wal l going in S W — N E direct ion follow 
each o ther in a d i f fe ren t r h y t h m than t h e cross walls border ing the rooms and the bu t t resses of the sou the rn 
closing wall. I t seems t h a t t he columns of t he porticus a d j u s t e d themselves t o the cross walls . These a rch i tec tura l 
character is t ics po in t to the fac t t ha t t h e building was renovated on several occasions. On the basis of t h e ob-
servat ions m a d e h i ther to , t he floor levels of the porticus and the cer ta in rooms are ident ical with the level of 
t he f loors of the large bui lding and with t he 4th c e n t u r y level of the s t reet . Thus its const ruct ion, in all probabil i -
t y , can also be d a t e d t o th i s period. J u s t like in the case of the large building, the earlier port icos can be t rac-
ed back up to t he second half of the 1st cen tury . As regards the qua l i ty of the walls a n d the richness of t h e 
f inds , among the earlier per iods the period preceding bui lding No. IV, p resumably the per iod f rom the 3rd cen-
t u r y , seems to be mos t s ignif icant . In con t r a s t t o t h e large building, above the 4th c e n t u r y level a th ick b u r n t 
l ayer can be observed, above which the m o n u m e n t s of medieval life follow. However , in certain p a r t s of t he 
bui ld ing the medieva l levels appear deeper , and in several rooms remainders of medieva l s toves and ovens can 
be found on the anc ien t (4th century) f loors . Before t h e complete disclosure of the bu i ld ing we can m a k e only 
assumpt ions a b o u t i ts designation. The a r r a n g e m e n t of the ground p lan poin ts f i rs t of all to a row of shops, 
tabernae?"' 
On the no r the rn side of the paved s t reet , eas t of the large building, the sou the rn side of the mos t im-
p o r t a n t building was adorned by a porticus, all t h e four pillar bases of which have been preserved (Fig. 6). The 
bui ld ing was d iv ided into a larger oblong room and on i ts nor thern side a large-size apsis. I t s entrance was very 
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 The s t r a t ig raph ie s t ruc ture and renewals of t ion of the s t ree t , where the levels joining wi th i t can 
the s t reet we d isplay on p . 19, f r om t h e estern sec- be observed and da ted be t t e r . 
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Fig. 6. Basilica maior 
likely be tween the two middle pil lars of the portions. I [ere, however , nei ther t he threshold nor t he wall joining 
it have been preserved. The place of a smaller door has been preserved on the wes te rn side. On the no r theas t e rn 
outer side of the building, beside t he s t a r t ing out of the apsis, t he re is a deeper basin made of bricks, beside 
which a large well bui l t of stone can be seen. According to its g round plan the bui lding seems to be a n early 
Christian basilica. This s t a t ement is ful ly confirmed by the basin a r ranged between the apsis and t h e well. On 
the basis of analogies f rom Rae t i a , Nor icum and Is t r ia , this can be regarded as a bapt iz ing basin. Similar bap-
tizing basins appear in t he places ment ioned above a t the end of t h e 4 th century and in the 5th cen tury . 3 3 E v e n 
if the basilica itself came into existence very likely earlier, the cons t ruct ion of t h e bapt iz ing basin canno t be 
dated earlier than to t h e t u r n of the 4 th and 5th centur ies here ei ther . The inner space 20 m in length and 12.5 m 
in breadth was eventua l ly divided by columns into th ree par ts . The t races of these, however, have no t come to 
light. I t is possible t h a t these, with a grea t p a r t of t he floor, h a v e been destroyed in the Middle Ages. 
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The a r ea of the bu i ld ing originat ing f rom a period preceding the cons t ruc t ion of t he basilica consid-
erably exceeded its 4th c e n t u r y successor. I t s closing wall on i ts side facing t h e s t reet was a l i t t le more to t h e 
nor th t h a n t h a t of the church . On its western a n d eastern sides it was bordered by s treets of XYV -HE direction. 
The s t ree t on t h e eastern s ide la ter on, w h e n above the ru ins of t he building t h e basilica was cons t ruc ted , ex-
tended also above the building. The inner p a r t i t i o n walls do no t fo rm rectangles wi th the closing walls of SYV N E 
direction, a n d t h u s the rooms are of rhombic shape. Inside t h e eastern closing wall of the basilica on a 1.5 b y 
3 m surface a terrazzo floor belonging to a m u d wall has been preserved. T h e m u d wall in a length of 5 m and 
a height of a b o u t 1 m was covered by the p e d e s t a l p a r t of a f resco preserved in i t s original place. The wall pa in t -
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Fig. 7. Basi l ica maior , prof i le M/11 b — d 
ing belonging to the wall, a s well as the f i g u r a i frescos and s tuccos of the n iche adorning the neighbouring s tone 
wall and t h e frescos cover ing the ceiling, i n which po r t r a i t s arranged in medal l ions were looking down, had 
fallen on t h e f loor a t the t i m e of the d e s t r u c t i o n of the bui lding and were covered by a thick layer of soot (Fl. 
X I I I ) . On t h e basis of t h e coins of rulers of the Severan d y n a s t y , the age of t h e building can be dated t o t h e 
f i rs t th i rd of t he 3rd cen tu ry . The eastern c h a r a c t e r of the frescos also cor responds to this. I n t he en t rance par t 
a small coin hoard consist ing of 10 denar i i a n d an Anton in ian , closing wi th t he coin of Ph i l ippus iunior, was 
hidden.3 4 On t h e western s ide of the 3rd c e n t u r y building decorated with frescos, in ano the r room there were 
also good qua l i t y frescos ly ing on the f loor , fal len tin each o ther . Above these rooms — and be tween the f loor 
level belonging to the per iod of the basi l ica — an oven belonging to a n iron furnace and beside it two sheds 
with brick f loor , wooden wa l l s and post ho les a t their four corners came t o l ight . The age of t h e iron fu rnace 
can be placed to the decades between t h e Severan age bui ld ing with frescos and the basilica established in t h e 
middle of t h e 4th century, 3 5 t h a t is to t h e per iod between t h e thi rd third of t he 3rd cen tury and the 1st t h i r d 
of the 4 th century. 3 6 
T h e periodic r e l a t ions in the a rea of t he basilica a re very complicated. The upper layer of profile Л//77 
h—d consisted of earth wi th debris (Fig. 7), f r o m which medieva l finds came to light. On the basis of the thresh-
old discovered in par t ' a ' of the profile, t h e floor level of t he basilica could be identif ied def in i te ly wi th t h e 
uppermos t level to be ascer ta ined on the p ro f i l e , sinking d o w n arch-like in t he middle . The threshold joins wi th 
t he lowest p a r t of this level consisting of t h r e e , and a t cer ta in p a r t s of four layers , ex tending a t t he eastern end 
of the prof i le in a height of + 2 2 8 cm and a t i ts western end in a height of + 2 4 0 cm. The a shy layers above t h e 
level of t h e age of cons t ruct ion of the basi l ica are 22 cm to 26 cm thick. These point to t he long use and several 
des t ruc t ions b y fire of the basilica. Under t h e f loor level of the basilica there is a filling consist ing of yellow clay, 
gravel and a few broken f r a g m e n t s of br ick . The 2nd level in t he middle of t h e prof i le cannot be recognized clear-
ly. To th i s period belongs t h e layer s loping towards inside a t the eastern a n d western ends of t h e profile. This 
can be observed a t the e a s t e r n corner in a he igh t of + 1 9 0 cm and a t the wes te rn side in a he ight of + 2 0 1 cm. 
At the fo rmer place on t h e level there is a n a shy layer conta in ing charcoal in a thickness of 5 to 7 cm, while 
a t the l a t t e r place the level is covered by b roken f r a g m e n t s of brick. The con t inua t ion of t h e level on the west-
ern (a — b) and southern (a — d) walls of t he profi le s imilar ly shows considerable t races of burning. The level 
sloping considerably inside a t the two edges of the profi le, and par t ly showing def ini te t races of burning, t h e 
inner p a r t of which is missing, indicates t h a t t h e period suffered a des t ruc t ion connected wi th f i re . On the western 
(a —b) wall of the profile t h e level is in a h e i g h t of + 1 8 7 cm. The 3rd level in t he middle of the profile appea r s 
horizontal ly , in a height of + 1 6 2 cm. T o w a r d s the two corners of the prof i le i ts traces can be recognized with 
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di f f icu l ty , or cannot be recognized a t all. However , it can be discovered a t t h e wes tern edge in a he ight of 173 
cm, where it is b roken by a small t r iangular cut . The level itself is in the middle yellow loamy, and a t the wes te rn 
corner red burnt . Above the f loor level c ame t o light the f i rs t , la te ter rae sigil latae. The next , 4 th level in a he igh t 
of + 1 3 2 — 134 cm can be followed on the profi le wall in its whole length. I t is fo rmed by a 4 — 5 c m thick grayish-
yellow layer of clay. Under it we f ind ea r th mixed wi th s tone and bricks and above it, especially in the eas te rn 
p a r t , there are big, yellow pieces of clay, eventua l ly crumbled sun-burn t bricks. On the western wall of the pro-
file (a —b) a post hole belongs to the level, in t h e upper p a r t of which a Sabina big bronze came to light. On t h e 
s ame level also in the inner p a r t of the profi le several post holes point to a s t r u c t u r e wi th wooden f r a m e or wooden 
pil lars. Besides t he te r rae sigillatae found between the 3rd and 4th levels, t h e overwhelming m a j o r i t y of t h e 
f r a g m e n t s of s t amped nat ive vessels excava ted in the profi le (11 pieces ou t of 12) also belong here . The lowest, 
5 th level appear ing in the profi le can be found in the eas tern half of the prof i le a t a height of + 8 8 cm, and a t 
t h e h ighes t point of t he western side a t a he igh t of 103 cm. I t is 5 cm thick, yel low sandy. The level on the pro-
file wall is broken by three diggings. I n the eas te rn corner of the profile it is cu t th rough by a big hole, ex tend ing 
dow nwards to —21 cm, while i ts upper level connects it to t he 2nd period. The digging in the middle of the pro-
file is t he trace of a removed, 98 cm broad wall of N W - S E direction. The founda t ions of the wall, p re sumab ly 
a m u d wall, are a t + 6 1 cm. Above the removed wall the 2nd level s t retches w i t h o u t break. T h u s i t seems to be 
l ikely t h a t the m u d wall was p a r t of t he earl iest period. I n the western p a r t of t he profile t h e f loor level w a s 
aga in broken by a digging, t he base of which can be t raced up to 33 cm. To th i s lowest level belongs in p a r t ' a ' 
of the profile, immdia te ly under the wall of t he basilica, a p av emen t cut in t h e ancient h u m u s , consist ing of 
small pieces of stone. Between the 4 th and 5th levels there were no i tems of s t a m p e d ceramics, and there were 
only 2 te r rae sigillatae. The ancient h u m u s is in the eas tern p a r t of the prof i le a t + 6 8 cm, and in the wes tern 
side a t + 5 8 cm. On the basis of the aforesaid, the layers are the same as in t h e case of the large building. T h e 
earliest , 5th floor level, together wi th t he m u d wall and s tone foundat ions belonging to i t , represents the 1st 
c e n t u r y period. The 4 th level - da ted by Sabina ' s sestertius, the ter rae sigil latae and s tamped vessels — origi-
na t e s f r o m the period of the f i rs t half of the 2nd century las t ing up to the M a r c o m a n n invasions. The 3rd level 
m e a n s the period following the Marcomann invasions. Since the 1st level is connected by the threshold of t h e 
basilica to the period of the basilica, t h a t is t o the middle th i rd of the 4 th c e n t u r y , the age of t he iron furnace, 
in t h e 2nd level can be placed to the period f r o m the GO-es of the 3rd c e n t u r y to the f i rs t decades of the 4 th 
cen tu ry . 
On the eas tern side of ano ther paved street of N W — S E direction, on a smaller slope t he walls of an-
o the r building wi th basilica-like a r r angemen t were discovered by invest igat ion (Fig. 8). The bui lding consisted 
of a larger room and on its nor thern side of a small , but deep apsis. The length of t h e building is 18 m , i ts b r e a d t h 
13 m and the d iamete r of the apsis 6.30 m. As a result of la ter destruct ions, t h e eas tern wall of t he basilica h a s 
been preserved only in traces. Because of t he diggings, i ts sou the rn closing wall can be determined only approxi -
m a t e l y . On account of the str ikingly small difference between t h e medieval a n d t h e 4th cen tu ry levels the orig-
inal f loor levels inside t he building have m o s t l y been dest royed. I n profi le 1 75/800 the f loor level of the small 
medieva l dwelling-house was deeper t h a n the brick floor belonging to the basilica, preserved in t he neighbouring 
profi les . P a r t of t he walls was also des t royed a t this t ime on account of s tone exploi ta t ion or, as in the case of 
t h e apsis , because of a medieval p i t . Bu t t he R o m a n relics were utilized by the n e w construct ion also otherwise. 
The smal l medieval s tone building laid in t h e m u d wi thout binding mater ia l h a d the poor qua l i ty brick f loor 
of t he basilica as i t s foundat ions . The wes te rn wall of the house joined wi th t h e nor thern closing wall of t h e 
R o m a n building. The nor thern wall of the medieva l house was also formed by the same wall. House X I I I — X I V 
t o t he eas t extended also beyond the eastern wall of the basilica, bu t a t i ts foundat ions , where t he re was a possi-
bi l i ty for it, the R o m a n walls of earlier per iods were also used. Thus its sou theas t e rn corner was supported by 
a large size pillar, which on the basis of the examina t ion of the layers can be da t ed t o the age of T r a j a n - - Hadr ian . 
The brick floor belonging to the basilica h a s been preserved in the nor the rn p a r t of the building, in pa tches , 
west of the medieval house in a height o f + 3 1 5 cm, and south of the house in a he igh t of + 3 2 3 cm. The southern 
closing of the brick f loor was s t ra ight , which eventual ly po in t s to the possibil i ty t h a t only t he nor the rn th i rd 
of t h e basilica was covered this way. Sou th of t he brick floor a s t rongly s t a m p e d , here and the re stony, f loor 
level could be observed. This appeared in t he vic ini ty of the brick floor in a he igh t of + 2 9 7 cm and was approxi-
m a t e l y a t the same level in the southwes te rn p a r t of the church, where in a he igh t of + 2 9 5 cm it has been pre-
served in a smaller area . We can m a k e conclusions regarding the age of t he bui ld ing on the basis of the com-
pa ra t ive ly few coins found there. A denar ius of K i n g Louis I I originates still f r o m the medieval level in a height 
of + 3 5 2 cm. The two mos t i m p o r t a n t pieces, de termining t h e age of the bui lding originate f r o m the nex t layer . 
One of t h e m is a sester t ius of Diocletian or ig inat ing f rom 29Í,3 7 it was found on t h e brick floor a t a level of + 3 1 7 
cm. The other is a dupondius of Maximianus , i t was discovered in a height of + 3 0 0 cm. Besides t he two coins 
f r o m t h e age of the t e t r a rchy only a small bronze of Valens can be regarded as genuine a t the level of + 3 1 2 
cm. O n the basis of t he coins we can a t least p resume t h a t t h e building of the charac te r of a basilica and very 
likely used as an ear ly Christian basilica was constructed in t he f i rs t third of t he 4 th century , preceding t h e 
larger basilica and also the large building.3 8 
The examinat ion of the layers in t h e a rea of basilica minor resulted in t h e same conclusions as in t he 
case of t he other bui ldings ment ioned . The earl iest period can be dated also he re to the second half of the 1st 
cen tu ry . A dwelling-house built of sun -burn t bricks, sur rounded by large-size pos t holes, and a well are t he 
mos t impor t an t m o n u m e n t s of this period. A large-size dwelling-house which ex tended also sou th of the basil-
ica can be counted t o the second period s t a r t i ng in I he beginning of the 2nd cen tu ry . To the house belonged 
careful ly constructed foundat ion walls and a good qual i ty ter razzo floor, bu t i ts upper walls were built of sun-
b u r n t bricks. The dwelling-house suffered signif icant damages in the course of t he Marcomann invasions. How-
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ever, on the basis of the still incomplete excavat ion i t seems tha t a f t e r the war i t was recons t ruc ted and it 
existed up to t he middle of t he 3rd century . 
Thus the excavat ions carried oil south and eas t of t he large building have rendered it doub t l e s s t h a t 
we cannot see a villa s e t t l emen t in Gorsium in any of t he periods of i ts existence. I n t he disclosed a r e a a settle-
m e n t with def ini te u r b a n a r r a n g e m e n t came to l ight, wi th s t reets intersect ing each o the r a t r ight angles , with 
densely built s t ructures . The two basilicas and the long building of commercial cha rac te r point to a se t t l ement 
wi th larger populat ion, jus t like t he abundance of f inds . The periods were similar in t he whole area a n d undoub t -
edly showed t h a t Gorsium was cont inuously inhabi ted as f rom t h e occupation t ak ing place in t h e middle of 
t he 1 st century . Af t e r the m a j o r war catast rophes, which more or less destroyed the buildings, in each case ener-
getic reconstruct ion followed. These phenomena also po in t to t he f a c t t h a t the coming into existence and sur-
vival of t he se t t l ement c a n n o t be sought in agr icul tural product ion , in t h e format ion and concent ra t ion of large 
es ta tes . 
These conclusions render necessary the revision of t he c h a r a c t e r of t he large building. T h e investi-
gat ion, as we have ment ioned , saw in i t a villa. I t is no t impossible t h a t in a ce r ta in period of i t s existence it 
funct ioned as a villa urbana. I n the course of i ts excavat ion , in i t s cent ra l cour tyard and in the w e s t e r n part, of 
the peristylium t u b s cons t ruc ted of bricks and sunk in the soil c a m e to light. The pos t holes found in the long 
cour tyard on the eas tern side, which cu t through also the te r razzo floor of the horreum, p re sumab ly belonged 
to a shed. I t is possible t h a t in cer ta in rooms of it the re were also workshops. However , this economic character 
of the bui lding can be connected with t he late period of its existence, eventual ly a l ready to the t u r n of the 4t,h 
and 5th centuries , or to i t s 5 th cen tury inhab i tan t s . A t the t ime of construct ion these economic re la t ions did 
no t exist. The c i rcumstance t h a t the large building was s i tuated i n t h e inner p a r t of the se t t lement , in an area 
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bordered by streets, beside the c h u r c h e s and commercial row of shops, viz. in the cen t re , just if ies a qu i t e differ-
en t in terpre ta t ion . F r o m an a r ch i t e c tu r a l point of view we do not k n o w much a b o u t t h e palatia, b u t p a r t of 
t h e m in their g round p lan did not d i f f e r f rom the la rger villas.39 The large building of Gors ium was u n d o u b t e d l y 
of representat ive cha rac t e r , with its big halls on i ts n o r t h e r n side, with i t s ba th and i t s dimensions. I n i ts build-
ing mater ia l m a n y br icks of Legio II Adiutrix came t o l ight. This also can speak for a n official cons t ruc t ion . 
I t is possible t h a t in t h e building off icial personalit ies pass ing through were pu t up, b u t it can also be presumed 
t h a t some par t of t h e admin i s t r a t ion of Valeria resided here . We can t h i n k about this f i r s t of all as f r o m the age 
of Valentinian, w h e n t h e money ci rcula t ion of the bu i ld ing suddenly rose considerably a b o v e the average of the 
se t t l ement and also above the provincia l average. 
3 
In the second period of t he excavat ions w i t h t h e disclosure of the sur roundings of the large bui lding 
— fu r the r on called palatium — we have succeeded in clarifying the charac ter of the se t t l ement . On the basis 
of t he streets and large-size buildings, as well as t he densely arranged buildings it can be taken for sure tha t 
Gors ium was no villa se t t lement , b u t it was no village4 0 or post s t a t i on either. The u r b a n character and the 
larger number of i n h a b i t a n t s to be concluded from t h e high number of f inds equally p o i n t to the f a c t t h a t in 
Gorsium we mus t see a se t t lement wi th u r b a n charac te r a n d urban dimensions, i ndependen t ly f rom t h e circum-
stance whether it received the r ank of a town dur ing i t s his tory or no t . 
In the th i rd period of the excavat ions the examina t ion of s t ruc tu re and t o p o g r a p h y of this se t t l ement 
of u r b a n character c ame to the foreground. Minor i n fo rma t ive invest igat ions took place also earlier. I n 1959 
on the r ight side of road leading to F ö v e n y , on the hill t he re two exp lo ra to ry ditches disclosed the te r razzo floor 
of a larger building a n d a find consist ing of bells coated with bronze.41 Remainders of bui ldings became known 
a t a distance of a b o u t 200 m nor theas t of the palatium. T h e excavat ion carried on in t h e gen t ly sloping a rea be-
tween the hill s t r a tch ing nor th of the above mentioned hill and basilica minor, as well as t h e small e levat ion com-
prising the tabernae a n d basilica maior was more i m p o r t a n t and more successful t h a n these in format ive inves-
t igat ions. The middle of the row of prof i les drawn he re in a length of 100 m in N—S di rec t ion was intersected 
by the street be tween t h e palatium and the tabernae. S o u t h of the s t ree t a larger a r ea wi thou t r ema inde r s of 
buildings was discovered by the invest igators . Nor th of t h e street, in a deeper level a nympheum came to light. 
The clarification of t h e surroundings of the founta in a n d its relat ionship to the s t reet led t o the discovery of 
h i the r to largest scale bui lding ensemble of the se t t l emen t , in which, on the basis of t h e fu r the r topographic 
analysis the centre of Gorsium can be recognized.42 
The b o t t o m of t he eye-shaped basin of the nympheum was covered by terrazzo, i t s southern side was 
bordered with a r o u n d e d off, low well-curb const ructed of sandstone. The stones were held together by iron 
clamps. The nor the rn wall of the basin was made of q u a d r a t i c plates. Above these a p rof i led border was running 
a round . Behind the border , on a h igher level, the a rched back wall of t he nympheum s tood , similarly covered 
wi th quadra t ic p la tes , on both sides wi th a big, cube-shaped base each, wi th profiled base . Between t h e border 
a round the basin a n d t h e back wall t he re was a th ick l ead tube, which on both sides l e f t th rough openings cut 
t h rough the wall. I n the middle of the lead tube an o u t l e t ramif ica t ion reaching above the basin has been pre-
served. Originally t h e opening of t h e out le t was su r rounded by a relief adorned with t w o water gods. At the 
t ime of the des t ruc t ion of the nympheum the relief fell i n t o the basin. The richly carved en t ab l a tu re embellishing 
t h e back wall of the f o u n t a i n above fell also into the bas in . The pieces t o be f i t ted toge ther of the relief, t h e frag-
m e n t s of the carved en tab la tu re , the quadra t i c pla tes a n d the big bases on both sides, j u s t like the wall of the 
basin, were made of s o f t whi te l imestone easy to carve. 4 3 
Joining wi th t h e two pillars of the founta in , s t re tch ing up to 1 — 2.5 m in t he nor theas te rn direct ion, 
a suppor t ing wall of va ry ing height came to light, which spanned the difference of level between the level be-
side t he fountain (-)—16) and the level of the area beh ind the suppor t ing wall ( + 160) (Fig. 9). Paral le l ly wi th 
the suppor t ing wall, behind it there was another , b roade r wall with shallower foundat ions . The section be tween 
the foun ta in and t h e southwestern corner of the s u p p o r t i n g wall, somewhat nearer to t h e corner, was broken 
by a staircase. The 2nd — 4th stairs of t h e staircase were destroyed la ter , b u t still in t he R o m a n age, w h e n the 
lead t u b e passing t h r o u g h the foun ta in and extending f a r t h e r a t the base of the suppor t ing wall was t a k e n out . 
The support ing wall const ructed n o r t h e a s t of the f o u n t a i n , immedia te ly beside the foun ta in , was intersected 
by a p ipe constructed of big stones, of N W — S E direct ion, leading into t h e pipe going a l m o s t parallelly wi th the 
suppor t ing wall, s o u t h of it . At the t i m e of the cons t ruc t ion of the pipe, t he wall connect ing t he foun ta in with 
t he support ing wall w a s most ly des t royed . Here t he smal le r fragment, of an arch po in t s t o t he more beau t i fu l 
workmanship . The lead tube , passing t h r o u g h the nympheum, in a small section cont inued behind the suppor t ing 
wall, and far ther off , b reak ing th rough the wall, lead be fore the suppor t ing wall up to t he second founta in . Before 
the founta in , with a doub le break and wi th an elevat ion of about 25 cm, it disappeared in t h e pipe formed in the 
suppor t ing wall. Be tween the two nymphéa, in the midd le of the suppor t ing wall was b r o k e n through by a stair-
case which led u p t o t h e upper level (Pl. V—VI). 
The second f o u n t a i n in its dimensions is en t i r e ly identical w i th the f irst one. I t s s t ruc ture shows also 
only a few minor differences . The only opening of t he lead tube was in the big quadrang le formed b y the big 
quad ra t i c plates a r r a n g e d above the en tab la tu re on t h e western side. Thus the wate r was not supplied to i t 
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f r o m the east , like to the f i rs t foun ta in , b u t very likely f rom the spring itself. Above the second entabla ture t h e 
back wall of the foun ta in was formed by careful ly laid quadra t i c stones, which were covered originally by pa in t -
ing. The up-going p a r t of the back wall was vaul ted , cons t ruc ted with tiles laid on their na r row edges. Originally 
t h e vaul t joined with a t r i umpha l a rch spanning over the foun ta in and closed down above wi th a carefully carved 
en tab la tu re . The t r i u m p h a l arch s t a r t ed ou t on bo th sides f r o m cubeshaped, profiled bases border ing the bas in . 
Above the eas tern pillar the s t a r t ing of the t r iumpha l arch has been preserved wi th rich o r n a m e n t a l decorat ion. 
The arch on the outer side was joined with a half column. Above the wa t e r pour ing f rom the lead tube into t h e 
basin, just like in the case of the f i r s t moun ta in , there was a relief. The relief represents a bearded deity s i t t ing 
o n a f r ingy cushion. 
2 
Fig. 9. Area sacra 
О 5 -10 
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The second wall behind the suppor t ing wall in the section between the western nympheum and the 
broad staircase could be found a l ready only in t races . I n the sect ion f rom the s taircase to t h e second foun ta in , 
in equal spaces, t h e wall was adorned by column-bases . The t h r e e column-bases preserved are ent i rely d i f ferent , 
only the midd le one is more careful ly prof i led. A t t he eastern end of the foun ta in , in line wi th it, the wall ends 
in an L-shaped pillar, on which good qual i ty p las te r and wall pa in t ing have been preserved. 
E a s t of t he second foun t a in the excava ted area shows considerably more complicated phenomena . 
The cont inua t ion of the suppor t ing wall is s l ight ly broken a t a n angle. I t s founda t ions are higher t h a n the basin 
of the foun ta in , i ts s t ruc ture is also weaker t h a n in the western section. As a resu l t of the pressure of the soil it 
has bent fo rward . I t can be presumed t h a t beh ind it the wall appea r ing a t oblique angles, wi th deeper founda-
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I I hght soil w i th ash 
Г77Л gray clay 
K . \ - ' l yellow clay 
Г 7 П sand 
t ions bu t in i ts up-going p a r t m a d e of mud, was bui l t to decrease t he pressure of t h e soil. The middle of this p a r t 
of the suppor t ing wall, according to a scale corresponding to t h e two stairs is b roken by a way up . Ins t ead of 
a staircase, here we find a s teeply elevating b e a t e n floor level ex tend ing to the back wall to be t raced also here . 
The suppor t ing wall is sloping in a n arched fo rm towards the east , following the inclination of t h e ground level 
and ends a t a so fa r unclarified sha f t . The wall parallel with t he suppor t ing wall came to l ight in th is section 
only f r agmenta r i ly on the two sides of the w a y u p . A great p a r t of it was des t royed by the row of pil lars con-
structed la ter on in its line. 
I n t h e a rea of the suppor t ing wall represent ing its wes te rn two th i rds ex tend ing u p to t he 2nd foun-
ta in , the late pipe o f S W — N E d irection was the only wall belonging to another period, which differred f rom the 
support ing wall also regarding i ts direction. On t h e eastern side of t he f i rs t f oun t a in a pipe of N W —SE direct ion 
constructed of s tone and on the eastern side, of t h e second nympheum a pipe of N W —SE direct ion cons t ruc ted 
of bricks led in to the pipe bui l t of stone, b o t h on the upper level of the founta ins . E a s t of the second foun t a in 
the periodic re la t ions are m u c h more compl ica ted . I n the place of the inner wall going paral le ly wi th t he sup-
port ing wall, as we have ment ioned , a row of pi l lars was buil t , ve ry likely for t he re inforcement of the original 
wall, not suff ic ient ly supported by the weak walls. The founda t ions of the pil lars are not identical . The pi l lars 
arranged a t t h e western and eas te rn ends were considerably deeper dug into the original soil t h a n the half pil-
lars added to t h e m later and t h e ones built be tween the two of t h e m . The half pi l lars are no t connected in to 
t he deeply founded ones, jus t like the nar row fence wall s t a r t ing ou t f rom the two ext reme pillars towards t he 
south. The half pil lars and the fence seem to be la te r extensions. South of the S W — N E wall of the fence ano the r , 
deeper wall is going parallel w i th t he former , above which the t races of a wate r pipe wi th circular cross-section 
were discovered by the excavat ion. The wate r p ipe went along u n d e r the brick pipe, t h e n tu rn ing to t h e sou theas t 
i t led off f r om t h e suppor t ing wall. The highest level among the excavated a rch i tec tura l m o n u m e n t s is represent-
ed by those fou r large-size pil lars, which came to l ight wedged in t he row of co lumns found above the suppor t ing 
wall. Between t h e level of the 2nd nympheum ( + 13) and the u p p e r level of t he pi l lar above it (-(-307) there was 
a difference of near ly three met res . 
The s t ra t igraphie re la t ions of the sur roundings of t he 2nd founta in are shown on the section of pro-
files 225/790 and 230/790 (Fig. 10). The period belonging to t he 2nd foun ta in s t a r t s immedia te ly above the soil 
concerned, ju s t like in every prof i le before t he suppor t ing wall. On the western side of profile 225/790 a—с the 
elevation of t h e level towards t he lead tube a t t h e base of the suppor t ing wall, covering it, can also be observed. 
I n the open space befoi-e the foun ta in the level was intersected b y two dra in- t raps . I n the un touched soil drain-
pipes and a s h a f t loosely filled u p wi th stones were cut . The 2nd level is runn ing by 25 cm higher. This is a g rav-
elly layer w i t h stone founda t ions evenly r u n n i n g along in the en t i re length of t he profi le . The level is pass ing 
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along immedia te ly above the basin of the fountain, which was ent i rely covered by i t . O n the western side of 
the profi le this gravel ly level is also going upwards obl iquely up to the suppor t ing wall. T h i s 2nd level, j u s t like 
in t he case of the 1st foun ta in , represents the second per iod of the use of t h e support ing wall , when the support -
ing wall still served i ts original purpose , bu t the f o u n t a i n s funct ioned a l ready no longer a n d their basins were 
buried by the ea r th . Between the 2nd and 3rd levels t he re is a 50 cm th ick filling. The 3rd level in t he eastern 
corner is marked b y a th ick gravelly layer , which is s loping towards t he brick pipe. On t h e western side of the 
pipe t he level cont inued to become deeper . The layer a n d the pipe do n o t permit the a s s u m p t i o n of synchrony, 
a t t he const ruct ion of the pipe the level was cut t h r o u g h . A mud s t r u c t u r e belonged to t h e layer. The wall of 
this consisting of several rows of sun -bu rn t bricks can be observed on t h e profile. The midd le of the s t ruc tu re 
is intersected by a large digging in, in t h e filling of which we could also f ind pieces of s u n - b u r n t bricks. T h e mud 
s t r u c t u r e ex tends u p to the line of t h e western pillar of t h e 2nd foun ta in . The level of t h i s layer corresponds to 
the oven built in t he western half of t h e fountain , on t he basis of which the oven can be connected wi th th is 
per iod. On the wes tern side of the profi le the layer goes s teeply upwards in the direct ion of the suppor t ing wall, 
which in this period was still visible. The 4th level f r o m the eastern corner to the brick p ipe is sloping i n a defi-
n i te arch . F r o m here it goes u p again in a similar w a y a n d continues in the original h e i g h t up to t he wes tern 
end of the side of t he profile. I n the section of profile 225/790 the level is divided into severa l layers. This could 
be caused by the repea ted renewal of t he f loor levelin th i s p a r t . The fil l ing u p in several l aye r s could be necessary 
because of the layer of ashy f r agmen t s to be observed be tween the 3rd and 4th levels, on accoun t of the repea ted 
s inking of the same. The big digging in appear ing in t h e middle of the side of the profile belongs also to t h e thick 
loose layer of f r a g m e n t s passing along u n d e r the f loor level. I n this ca rved stones, pil lars, f r agmen t s of entabla-
tu re , belonging to t he 2nd founta in , f r agmen t s of brick and fallen in s tones came to light.. The digging in fully 
intersects the 3rd level and the m u d s t ruc tu re belonging to i t . The uppe rmos t , 5th level is in a depth of 1 m below 
the present surface. On the adjo in ing sides of profiles it is connected wi th the floor e x t e n d i n g to t he big late 
pil lar bases. I n the eas te rn side of the profile the level appea r s as a yellow sandy layer of changing thickness . 
On the western side it can be observed only bccause of i t s different charac te r f rom the e a r t h below it . F r o m the 
eas t towards t he west there is a slightly perceptible slope. Above the level a thick layer of debris has accumul-
a t ed . 
On the basis of the coins and finds, the chronological order of the periods m a r k e d with t he certain 
levels, in the a rea sou th of the suppor t ing wall, can be summed up as follows. The coins found on the 1st level 
and immedia te ly above it are f rom the age of T r a j a n a n d Hadr ian . T h e terrae sigillatae, the s tamped vessels 
and the f r agmen t s of wick-lamps da t e to the same t ime . The suppor t ing wall with t he foun ta ins and staircases 
or iginates f rom the f i r s t decades of t h e 2nd century, f r o m the age of T r a j a n and H a d r i a n . I t s construct ion was 
very likely a l ready completed by the visit of H a d r i a n in t he year 124. I n this case t he l ay ing of its founda t ions 
fell p resumably on the t ime of the reign of Tra jan . B e t w e e n the 1st and 2nd periods a t t h e most a few decades 
can be calculated. The second period, in which the f o u n t a i n s were a l ready no t in use, can be brought in to connec-
t ion wi th the recons t ruc t ion following the Marcomann invasions. The niches of the foun ta ins , the staircases, 
t he stressed separa t ion of the lower open space and the u p p e r s t ruc tures existed up to t h e end of the 2nd century . 
The significant layer of des t ruct ion, t h e large-scale f i l l ing up point t o t h e demolition a n d complete l iquidat ion 
of t he s t ruc ture . This , j u s t like also elsewhere in Gors ium, can be brought into connect ion with the ca tas t rophe 
of t h e year 260. I n the 3rd period a life of entirely d i f f e ren t character appears in this a r ea , which is expressed 
by the m u d s t ruc tu re and the oven bui l t on the e n t a b l a t u r e of the 2nd founta in . The per iod of t ransi t ional char-
ac ter and pr imi t ive features , the equiva lent of which can be pointed o u t also in the case of the palatium and 
basilica maior, was succeeded by conscious organizat ion in the 4th per iod. Presumably , t h e construct ion of the 
sys tem of canal izat ion was the achievement of this per iod , very likely in the beginning of the 4th cen tu ry or 
still a t the t ime of t h e t e t ra rchy . The large pillars found above the 2nd foun ta in can even tua l l y be connected to 
th i s period, a l though the s t ra t igraphie observat ions r a t h e r show t h a t t h e y can be d a t e d to the last period of 
cons t ruct ion which, similarly to o ther p a r t s of the s e t t l emen t , fell on t h e age of Valen t in ian I.44 
South of t h e examined area t he cont inuat ion of t he street found between the palatium and the tabcrnae 
came to light. I n t he earliest and the 2nd period th i s was broadened in to a square. I t s nex t periods ad jus ted 
themselves to t he levels analysed above . I t is n o t e w o r t h y t h a t in t he 3rd period, when t h e m u d s t ruc tu res be-
longing to the level represented a t e m p o r a r y se t t l emen t , the street h a d carefully cons t ruc ted foundat ions , its 
qua l i ty does not d i f fer f r om the la ter ones. We can observe the remainders of a still h igher and still l a te r built 
s t ree t t h a n the s t ree t level on the level of the age of Valent in ian . As it was referred to also previously, t h e settle-
m e n t invariably existed in the f i rs t half of the 5th c e n t u r y . On the basis of this road sect ion, the popula t ion saw 
even to the renewal of t he s t reet . 
On the h igher level nor th of the suppor t ing wall , which m e a n t a smaller hill s ide in ancient t imes just 
like today , there was a large-scale g r o u p of buildings, t h e excavat ion of which is still in progress. F r o m the 
deeper level in f r o n t of the suppor t ing wall three ways u p led to this h igher group of bui ldings, which in t he axes 
of t he three s taircases was divided into three buildings. On the wes tern side a single l a rge hall opened, which 
was 60 m long and 12 m broad. I t s walls were a t t he i r foundat ions 1.20 in broad a n d in their up going pa r t s 
0.90 m to 1.00 in. The big walls on the western side were reinforced also by 1.40 m broad suppor t ing pillars. 
(One of these pil lars came to light a t t he foundat ions of t h e medieval house built in t he n a v e of basilica minor.) 
On this pillar the place of a large-size column can be p resumed . The hall was closed d o w n on i ts nor thern side by 
a big apsis. In the apsis a rec tangular room was formed, which was a p l a t f o r m with t he charac te r of a sacrificial 
place. The p l a t f o r m oil the side towards the hall was adorned by a wall with en t ab l a tu re and on its two sides 
one brick staircase each. The floor of t he pla t form was held by big basa l t columns. F r o m t h e space below the floor 
a large quan t i ty of gra ins of cereals came to light, j u s t like f rom the pluce before t he en tab la tu red wall. This 
shows t h a t in the sacrificial place cereals were offered u p . F r o m the space under the p l a t f o r m to the east a narrow 
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passage led over to a rec tangular space, which was covered by a t h i c k good qual i ty terrazzo floor. I n t h e south-
western corner of t h e room the t e r r azzo has been preserved in i ts or ig inal place, while t he rest of it fell into the 
lower space. The midd le of th is space was occupied b y a small b r ick wall, which served for the s u p p o r t of the 
f loor . The long hall was even tua l ly open. I n the neighbourhood of t h e apsis the u p p e r smoothing of the wall 
has been preserved on a larger sur face . I n this case the broad, big wal ls , a t the suppor t ing pil lais held big columns. 
I n the course of the excava t ions no columns have come to l ight. Howeve r , the g r a n i t e f r agmen t s found point 
to the fac t t ha t the big grani te c o l u m n s erected in t he vicinity of t h e Székesfehérvár medieva l basi l ica originate 
f r o m here. The inner walls of the ha l l were covered b y f ine white p l a s t e r , which h a s preserved the t r a c e s of con-
t e m p o r a r y scratchings in several places. The f r a g m e n t of a h u m a n f igure, a r unn ing horse and t h e inscription 
ICARVS have been preserved. T h e walls and floor of the hall in t h e southern side, where it was covered by a 
qui te th in layer of e a r th , have been destroyed in t he course of m o d e r n soil cu l t iva t ion . I t s walls were pulled 
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d o w n for the sake of stone mate r i a l . However , i ts good qual i ty t e r razzo floor has been preserved in t he nor the rn 
p a r t on a larger surface. The n o r t h e r n half of the hall was par t ly open towards the eas t . The passage w a s divided 
b y two pillars in to three par ts . T h e passage way led t o a spacious room, which was covered by the large q u a n t i t y 
of roof tiles fal len on its floor. On p a r t of the bricks (on more t h a n (Ю pieces) the s t a m p T E . P R can be read (PI. 
I X . 2). I n t he line of the two pi l lars leading into the eastern room, in t h e axis of the hall the terrazzo f loor and 
also the earlier period below it were broken through by a round pi t (Fig. 11). In the bo t t om of the p i t the re was a 
pen tagona l sacrificial vessel. On the southern side f rom its basin-like base a smaller wall separated four regular 
cavit ies which served for the recept ion of the sacrificial objects. A f i f t h cavi ty can be observed in t he corner on 
the nor thern side.45 
The midd le staircase passing through the suppor t ing wall, on the basis of i ts dimensions t h e mos t 
impor t an t one, led to an extensive mass of building. The building, in t h e breads def ined by the two f o u n t a i n s , 
was constructed wi th 1.00 to 1.20 m thick walls (Pl. V I I I . ) . I t s f r on t a l p a r t was divided into five na r row, long 
rooms. I t seems to be likely t h a t these large, mos t ly removed walls were holding columns, in the same dens i ty 
t o be measured by us on the wes te rn side of the large western hall on t he basis of the suppor t ing pillars. On the 
eas te rn side t he base holding t h e columns has been preserved a t several places, while elsewhere the walls were 
reinforced by suppor t ing pillars. I n the nor thern half of the central space, in the axis of the s taircase and the 
building stood the pedestal of a sculp ture , constructed of bricks. The hal l divided into f ive par t s on the no r the rn 
side was closed d o w n by a t r ansversa l hall , the b o t t o m of which was covered by a good qual i ty brick f loor (PI. 
V I I ) . F r o m t h e southern f r o n t of the qu inquepar t i t e hall the f loor level to bo t raced only here a n d there 
rose mildly bu t continuously u p to the hall wi th brick floor. This space was separa ted f rom the a r ea s i tua ted 
n o r t h of it by a difference of level of abou t one m. I n t he axis emphasized by the s ta i rcase and the s t a t u e base 
f r o m the hall wi th brick floor t h r ee broad s tairs led u p t o the upper level. Here stood a p la t form 4 m b y 4 m in 
size surrounded wi th 1.30 m th i ck walls with a 20 cm thick careful ly founded ter razzo floor. F r o m t h e nor th-
western corner of t he p la t form in nor thwestern direct ion a wall w i th suppor t ing pil lars s t a r t s ou t , which can 
eventua l ly be regarded as the r ema inde r of an earlier period. The wall joins with t he no r the rn wall of t h e room 
w i t h terrazzo f loor joining wi th t h e western hall on t he eastern side of i ts apsis. The excavat ion of the open space 
n o r t h of the p l a t fo rm was s t a r t ed in 1970. Thus t he walls coming t o l ight here do no t ye t give a coheren t pic-
t u r e of t he buildings constructed here , bordering the open space su r round ing the p l a t fo rm f rom the n o r t h and 
t h e east . Among these the n o r t h e r n one, under excava t ion , seems to be t he mos t impor t an t . Before th i s there is 
ano the r suppor t ing wall, with a s ta i rcase and on the higher level w i th brick floor. The ac tual building, w i th its 
one and a half m e t r e s thick large walls and i ts te r razzo floor preserved in patches, for t he t ime being is no t easy 
t o survey. 
The w a y u p east of t he 2nd foun ta in led to a group of bui ld ings similarly unde r excavat ion. Unl ike the 
wes tern and cen t ra l halls wi th columns, there stood here undoubte ly a larger building, which is shown to be of 
representa t ive charac ter by i ts excava ted excellent qua l i ty Pompei i red and decorated frescos, b road stuccos 
a n d coloured s tuccos adorning t h e ceiling. 
I n the a r ea of the eno rmous complex of buildings, t races anil remainders of earlier and la te r construc-
t ion work could be observed in several places. Unde r t h e floors of t h e buildings in mos t of the cases immedia te ly 
or under a smaller filling the original ground appea red . The earlier per iod , not des t royed in the course of the 
large-scale cons t ruc t ion work, h a s been preserved only in a few places. This could be observed f i rs t of all in the 
wes tern big hal l and on the eas te rn and nor thern sides of the wall w i th suppor t ing pi l lars s ta r t ing ou t f r o m the 
cent ra l p l a t fo rm. I n the wes tern hal l and nor th of t h e wall with s u p p o r t i n g pillars, wooden ra f te rs belonging to 
sheds, laid down in SW—NE di rec t ion came to l ight . E a s t of the wall wi th suppor t ing pillars similar r a f t e r s were 
ly ing embedded in the un touched ground . The direct ion of these, however , was N W — SE. On the same level, on 
t h e outer side of t he western hal l , p i t s were discovered. From these t e r r a e sigillatae f rom the Po region came to 
l ight . (Pl. X . 2 — 3). Nor theas t of t he apsis of t he hall , the big-size vallum of the mi l i ta ry e n c a m p m e n t , filled 
u p in the period of the cons t ruc t ion of the hall, belonged to the f i r s t period. 
The per iods of cons t ruc t ion following the des t ruc t ion of t h e large group of buildings, in t h e present 
phase of the excavat ion , can be de te rmined in the nor thern half of t h e western hall and on the eas t e rn side. 
In the southern half of the wes te rn hall and the qu inquepar t i t e hal l the i r des t ruc t ion was not followed b y new 
construct ion. T h e a rea of the ha l l wi th brick floor was covered by a tb iek layer of debris , in which t h e fal l ing in 
of the s t ruc tu res on higher levels could be recognized. On this layer of debris popula t ion settled d o w n a l ready 
only in the course of the Middle Ages. This was shown by the p i ts of var ious dimensions found here . However , 
on the nor the rn half of the wes t e rn hall still in the R o m a n age new buildings were constructed (Fig. 12). These 
were pa r t ly bui l t on the earlier walls . Thus the western wall of a dwelling-house (VII I ) consisting of t h r e e rooms 
in i ts whole length was built on t h e western wall of t h e western hal l . N o r t h of it t he nor thern wall of a smaller 
house with two rooms (XI I I ) was founded on the sou the rn e n t a b l a t u r e d closing wall of the p la t fo rm bui l t in the 
apsis. Another la te house stood no r thwes t of the apsis (XI) . I t s sou theas t e rn corner was built be tween t h e apsis 
a n d the vallum of t he mil i tary e n c a m p m e n t on the p a v e d well used in t he period of t he hall . On accoun t of some 
ca tas t rophe t h e wall corner sank b y a b o u t one m e t r e in to the a p p a r e n t l y looser ea r th of t he well. These buildings 
can be regarded as the buildings of t he smaller 4 th cen tu ry qua r t e r belonging to basilica minor. The houses are 
a r ranged i rregular ly. Among t h e m there was a gravel ly level of infer ior qual i ty . The houses could serve pa r t l y 
industr ia l purposes . Thus for example t he above ment ioned midd le house, buil t on t he southern wal l of the 
p la t fo rm, in t h e nor thern room of which there was a two-period o v e n anil the levels of the f loor r enewed on 
several occasions were covered wi th slag, soot and f r agmen t s or ig ina t ing f rom the p repara t ion of glaze. Under 
t he earliest f loor of this building t h e post holes anil m u d floor of a n earl ier house of wooden s t ruc ture were found . 
On t h e eastern side t h e bui lding periods of t he halls anil t h e la ter age canno t be separated so unam-
bigously. Behind the suppor t ing wall leading to t he eas t from the 2nd founta in and t h e row of pi l lars behind i t 
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we can separate two periods of a represen ta t ive building, only a small p a r t of which has been excava ted . How-
ever , there is ha rd ly a n y difference be tween the founda t ions of their walls and the levels of t heir floors. Very li-
kely the three-room building built neare r to the central hall can be regarded as earlier, while t he building s i tua ted 
f a r t h e r to the east , the excavated p a r t of which is divided into two rooms and which had hea t ing equ ipmen t 
u n d e r the floor, came into existence la ter . Between the two cons t ruc t ions very likely not the same t ime elapsed 
as between the two periods men t ioned on the a rea of the western hall . As we have already ment ioned , a l a te r 
extension can be s t a ted also in the case of the row of pillars passing a long behind the suppor t ing wall. The reno-
va t i on of the representa t ive bui lding on new foundat ions took place even tua l ly a t the same t ime . 
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Fig. 13. Area sacra, profiles 180/815 — 180/820 
I n order to visualize t he periodic relat ions in the nor the rn half of the western hal l we ment ion t h e 
sect ion of profiles 180/816 and 180/820 a — c. Under the tu rned surface ground mixed with debr is in the n o r t h e r n 
p a r t of the profi le there is a yellow s a n d y level, which can be observed in t races up to the sou the rn end of t h e 
side of the profile. This can be regarded as a late medieval level des t royed by soil cul t ivat ion. Under i t on t h e 
sou thern side there is a yellowish b rown layer of uneven thickness, which can also be followed in t he whole l eng th 
in t he form of a simple line. The uneven layer, very likely consisting of c rumbled sun-burn t bricks, seems to 
be a n early phase of Middle Ages, b u t it is in all probabi l i ty la ter t h a n the R o m a n age. I n profi le 180/820 i t 
e x t e n d s above the wall remainders of the building with oven and glaze-slag. Unde r the medieval period a t h i c k 
filled layer follows, with f r a g m e n t s of brick, s tone and sun-burn t bricks. The lower half of t he layer sou th of 
t h e southern closing wall of the bui lding, is a thick layer of des t ruc t ion with big f r agments of sun-burn t br icks 
a n d stones. This is the debris of t he f ina l des t ruc t ion of the building. Sou th of the layer of debr is a level h a s been 
preserved, wi th black, sooty colorat ion, and stressed elevation towards the southern end of t h e profile. This is 
a level outside the building on which the debris of the falling in bui ld ing fell. Nor th of the sou the rn closing wall 
of t he building, u p to the wes tern closing wall, appear ing in an obl iquely intersected form on the side of the 
profi le, the floor of the southern r o o m of the building renewed several t imes can be seen. The nex t layer, which 
can also be counted to the t ime of existence of the building, south of the sou thern closing wall, appea r s by a b o u t 
25 cm deeper t h a n the upper f loor level. Near the wall it is considerably l imy and gravelly, of a thickness of 5 
cm. The fact t h a t it belongs to t h e wall is shown by the c i rcumstance t h a t it s t a r t s a t the base of the u p going 
wall (laid in mor t a r ) . Under it t he re is a filling, with bigger stones in t he defect ive par t of t he floor level. The 
f loor joining with t he s ta r t ing p a r t of t he up going walls exists also inside t he building, beside t he southern wall 
i t is l imy-gravelly, in t he no r the rn room, nor th of the western wall it is only plastered over, w i t h black burn ing . 
T h e next level can be observed in t h e line of the foundat ions of the bui lding not laid in m o r t a r , south of t he 
house and in its southern room. This is rest ing here and there on thick burning. The layer is th in , black, loamy. 
To the same f loor belonged also a pos t hole in the nor thern side of profi le 175/820 c —d and the s t ruc ture of pos t s 
disclosed in profi le 175/825 can ve ry likely also be ranged with th i s per iod. The floor level in t he southern room 
is separated f rom the nex t period b y a th in filling and south of the house by b u r n t debris. The next per iod is 
represented by a th in , hard layer of c lay. This was built on a layer of smal l f r agmen t s of brick of changing th ick-
ness. The row of f r agmen t s of br ick can be found everywhere in the no r the rn two th i rds of t h e western hal l . 
This is the rubb le of the roof s t r u c t u r e of the hall spread a t the t ime of reconstruct ion, on which the new f loor 
was laid. This is shown also by t h e c i rcumstance t h a t unde r t he f r a g m e n t s of brick everywhere a thin a s h y 
layer could be observed. The ashy layer covered immediate ly the p rev ious f loor. This period shows the renewal 
of t he floor level on several occasions. The uppermost layer is thick, g ray , very hard clay. This was followed 
downwards by spread yellow sand , resting on a l imy-sandy floor. U n d e r th is t he lower level of the layer is 
marked by a good qual i ty terrazzo. This floor was laid on ha rd -bea ten grayish sand, which was 5 to 8 cm th ick . 
Under the bea ten layer of sand ano the r period can be established. This is rest ing already on the untouched b r o w n 
sand , it is a very hard beaten t h i n level. 
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The de te rmina t ion of the chronological order of t he levels, on the hasis of t he walls and the f inds, is 
as follows. T h e lowest f loor, which in regard to i ts level belongs to the wooden r a f t e r s of the mil i tary encampment , 
can be da t ed to the middle or the second half of the 1st cen tu ry . The te r razzo f loor originates f rom the period 
of construct ion of the wes te rn hall, to be d a t e d to the beginning of the 2nd cen tu ry , t o the age of T r a j a n and 
Hadr ian . I n t he following decades this f loor was renewed several times, while in t he course of t he Marcomann 
invasions t he building was seriously damaged . A f t e r the spread ing of the f r a g m e n t s t he second floor level came 
into existence. This, however , renders it doubt less tha t the hall was not annih i la ted in the Marcomann invasions, 
it only required recons t ruc t ion . On the o the r hand , the dwelling-house wi th wooden post s t ruc ture belonging 
to the nex t level allows us to conclude tha t in th is period t he hall did no longer exis t . This is test if ied also by 
the thick b u r n t layer, which lies under t he f loor level of the house with pos t s t ruc tu re . On the basis of this, the 
hall fell v ic t im to the R o x o l a n invasion in t he course of t h e 3rd century , a p p a r e n t l y in 260. The house wi th 
post s t ruc tu re of t empora ry character was replaced by the house with two rooms, wi th oven, and work-shop 
character , which according to the repeated renewal of i ts f loor could exist for a long t ime, eventual ly u p to the 
5th cen tury . 
T h u s the examina t ion of periods shows t h a t the const ruct ion, renovat ion and des t ruct ion of the west-
ern hall can be brought in to connection with t h e same even t s as those of t he suppor t ing wall and the founta ins . 
The mos t impor t an t conclusion to be d rawn f r o m this is t h a t t h e wall adorned with n y m p h é a and ways up , and 
the group of buildings s t and ing above it can be brought in to connection wi th one grea t cons t ruct ion in t he 
beginning of t he 2nd cen tu ry . The designation of the buildings — on the basis of t he sacrificial p i t of the western 
hall, the p l a t f o r m for offer r ing u p of sacrifices, the p l a t fo rm in the p rominent place of t he centra l pa r t of the 
building in t he vicinity of which a marble t ab l e came to l ight, bronz s ta tues , s toneware , candelabrum f ragments , 
jus t like t h e sollemn and large-scale charac te r of the a rch i tec tura l m o n u m e n t — can be defined as t h a t of a 
devotional place. 
I n th is devot ional place, as it follows f rom the topographic analysis discusscd below, wo can see t he 
area sacra of Gorsium. 
T O P O G R A P H Y 
1 
Of the Roman roads leading through the set t lement of Tác, two are mentioned by the Itine-
rarium Antonini, viz. the one which leads from Sopianae to Aquincum,46 and the one which s tar ts 
out similarly from Sopianae and leads to Brigetio47 (Fig. 14). The road going from Sopianae in the 
direction of Aquincum can be traced on the eastern bank of the Sárvíz. I t s line in the vicinity of 
Sárkeresztúr is recorded well by an air photograph.4 8 The vessels characteristic of the local nat ive 
population49 came to light in the area of the village in the vicinity of the cemetery hill50 and in the 
Öreg street. On the cemetery hill also graves have been found.51 In the vicinity of Aba f rom the Er-
mellék vineyards the f ragment of a sculpture came to light.52 From the same place skeleton graves 
were also excavated.55 Fur ther finds are f rom the part named Lőrinckert of the village Felsőszent-
iván.54 From here the road can be followed towards Felsőszentiván-Ángyihegy, where about the 
year 1900 foundation walls of a building and graves were found.55 The road reached Gorsium from 
the east. I t s traces were found in the 30-es by A. Radnóti.56 The road leading to Aquincum left the 
settlement in the direction of north-east and passed through Börgöndpuszta from where a coin 
find from the age of Severus Alexander is known57 , then through Kisfaludpuszta5 8 it went 
farther in the direction of Pákozd, f rom where several coins have been recorded.59 
The road leading from Sopianae to Brigetio, coming from For t iana (Mezőszilas)60 passed 
through the internal area of Kálóz, f rom where a rich carriage f ind originated,01 and then through 
40
 I t in . A n t . 264, 4: Oorsio sive Hercule. 
47
 I t i n . A n t . 265, I : Herculia. 
4 8
 S . N E O G R Á D Y : T é r k é p é s z e t i K ö z l ö n y ( 1 9 5 0 ) 
283. 
49
 King Stephen Museum, inventory No. 11432. 
5 0
 Á . DORMUTH: SZSZ 5 ( 1 9 3 5 ) 4 4 ; É . P E T R E S : 
I K M K E / l ( 1 9 5 6 ) 1 1 . 
51
 A . DORMUTH: up. cit. 
52
 A. MAROSI: Fe jé r Megyei Napló (1926) May 23. 
i3Loc. cit.; t he road is ment ioned by A. RADNÓTI: 
P M E (1939/40) 37. 
54
 Zs. BÁNKI: Alba Reg ia 6/7 (1965/66) 135. 
55
 Register of f inds of t h e King Stephen Museum. 
The repor t originates f r o m J . ZICHY. 
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 A . RADNÓTI : op. cit. 
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 A. RADNÓTI: N K 34/35 (1935/36) 2 4 - 2 7 . 
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 Fe j é r Megyei Napló (1924) October 26. 
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 A. MAROSI: N K 20 (1921) 31; idem : N K 21/22 
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de ta i l see A. KRALOVÁNSZKY: Alba Regia 4/5 (1963/64) 
228 230 
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 R E Suppl. 9 (1962) 67 — 69. 
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the area of Belmajor, where graves of a 2nd century cemetery with vessels of Celtic character were 
discovered.62 The Roman road and the present road led very likely along t h e same line. I t s early 
use can be indicated by a republican denarius.63 In Csősz, 4th century brick graves were excavated 
in the 30-es.64 Already in the vicinity of Tác the road passed through a plot of land named Pörös 
touching a smaller villa settlement.65 It reached Gorsium very likely af ter spanning the — once 
winding bed of the Sárvíz by a bridge. From the settlement of Tác the road led in the direction of 
Brigetio to the north, first to Székesfehérvár, following more or less the line of the present road, up 
to its tu rn to the northwest. From here the Roman road turned towards northeast in the direction 
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Fig. 14. Gors ium in t h e road ne twork of P a n n ó n i a 
Kisbasarét , f rom where traces of settlement,66 a grave-stone fragment6 7 and a Maximianus coin68 
are known. In the vicinity of Csala and Kisfalud, in the so-called Jancsár valley an equestrian grave-
stone f rom the Roman age,69 as well as urn graves with terra sigillata grave goods came to light.70 
In Csalapuszta, in the Zsidóvölgy, vessels pointing to 4th century burial are recorded.71 
Besides the identified roads of the Itinerarium Antonini, the investigators have clarified 
the routes of several other roads (Fig. 15). Among these, undoubtedly, the road leading along the 
southern coast of Lake Balaton, through Tricciana to Poetovio and from there to Italy, was most 
significant. Also this left Gorsium towards the west. Later on it turned to the southeast, a t Ecsi-
62
 A. MAROSI: M K É II (1917) 207. 
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 R e g i s t e r of f i n d s of the K i n g S t ephen M u s e u m , 
in t h e l imi t s of Csősz. 
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 A . M a r o s i : M K É 6 (1912) 179, 7 (1913) 190 — 
191; SzSz 2 (1932) 32, 63. 
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 R a n g i n g over of t h e field in 1963. 
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 A . MAROSI: SZSZ 4 (1934) 95. 
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 A . MAROSI: SzSZ 5 (1935) 101. 
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 R e g i s t e r of f i n d s of t he K i n g S t ephen M u s e u m . 
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 K i n g S t e p h e n M u s e u m , unpub l i shed , p rocured 
in 1970. 
70
 F e j é r Megyei N a p l ó (1924) October 26; t h e 
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be decided in t h e v ic in i ty of which road t h e site 
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76. 
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puszta it touched traces of a settlement,72 then in the southern pa r t of Enying it reached the larger 
settlement at Leshegv,73 where it crossed a road of К S direction.74 
The road leading through the Mór valley to Arrabona and Brigetio branched off f rom the 
Brigetio main road starting out f rom Gorsium to the north, in the vicinity of Székesfehérvár, per-
haps at the Kisbasarét sett lement (mutatio ?)75 towards the north.70 In Lövölde street, in the area of 
the parish garden a 4th century grave was found,77 from Kempelen square two wick-lamps are kept 
on record.78 On the basis of t he finds, in Dózsa György square there could be a wav-side station 
(mutatio).19 
Gorsium was connected b y a road also with Sárkeszi. Between Szabadbat tyán and Urhida 
we know an extensive sett lement.8 0 The far ther route of the road is marked in the vicinity of Sár-
szentmihály by s t ray coins.81 I n Sárkeszi f rom the Ságvölgv settlement Roman age traces are 
72
 D . LACZKÓ: B a l á c z a . Veszp rém 1912. 8 — 9. 
73
 hoc. cit. 9 . 
74
 Archeological reg is te r of t h e B a k o n y M u s e u m , 
1/70. 
75
 See no te 66. 
70
 On t h e road sec t ion in more d e t a i l see N K 58/59 
(1959/60) 20. 
77
 K i n g S t e p h e n Museum, i n v e n t o r y No. 5780 — 
5785. 
78
 K i n g S t e p h e n M u s e u m , inven to ry N o . 4301 — 
4 3 0 2 . 
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recorded also f rom two places. In the western pa r t of this uni t of land a few graves of a cemetery of 
Celtic character were excavated by the St. Stephen Museum.82 In the other half of the same unit 
of land a Mithreum constructed for the accommodation of a significant number of believers came 
to light.83 
Among the castra along the Danube, Vetus Salina definitely, and Intercisa very likely, had 
direct connection with Gorsium. The road leading to Vetus Salina left the settlement towards the 
east, on the route Fövenypuszta and Belsőbáránd. East of this, in the par t between Bolondvár and 
Ebvár in 1859 urns were found.84 The next t race of the road farther to the east can be found south 
of Seregélyes, in the neighbourhood of Pálinkaházpuszta, where in 1958 horse strapping mountings 
belonging to a carriage burial came to light.85 From here the road turned towards the southeast, 
touching the Mészáros farmstead in the vicinity of Seregélyes, where Celtic and Roman f inds occur.80 
The road led f rom here in a straight line towards Szabadegyháza, where in the garden of the castle 
a Trajan sestertius61 and numerous fragments of vessels88 were found. I t is possible tha t the road 
leading to Intercisa branched off from here, in the direction of Perká ta and Ujgalambos.8 9 
Thus, on the basis of the following up of the air photographs, archaeological observations of 
the terrain and the finds, roads were leading to the set t lement in the vicinity of Tác f rom the 
direction of Aquincum (1), Vetus Salina and Intercisa (2), Sopianae (3 4), Tricciana (5), Sárkeszi 
(6), Arrabona and Brigetio (7), as well as Brigetio (8). Among these, on the basis of the early import 
goods90 — terrae sigillatae f rom the Po region and South Gallia — the road leading along the south-
ern coast of Lake Balaton, through Poetovio and Tricciana to Aquincum seems to be the earliest. 
The roads mentioned above made the sett lement at Tác the most important road junction of North-
east Pannónia. Therefore, it is hardly to be doubted tha t i t can be identified with Gorsium, on the 
basis of the milage da t a of the Itinerarium Antonini s i tuated in the broader vicinity of Székes-
fehérvár.91 
2 
The entire extension of the settlement a t Tác can no t yet be determined either on the basis 
of the finds to be discovered on the surface or on the basis of air photographs. I t seems to be likely 
tha t the rather extensive inner settlement - on the basis of the air photographs 200 groups of 
buildings can be marked off was surrounded by a set t lement of looser character, radially, along 
the roads leading out (Fig. 16). The air photographs are recording the place of about 100 such groups 
of houses. We can count to these outer areas the group of houses in the Pörös unit of land, along 
the road leading to Sopianae on the western bank of the Sárvíz, and we can interpret similarly also 
those 4th century graves and early gravestones which came to light nor th of the sett lement, al-
82
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ready in the area of Szabadbat tyán, in the course of the last century.92 Even on the basis of a 
cautious estimate the whole size of the inhabited area is above 2 square kilometres, but i ts inner 
settlement of u rban character also exceeds considerably the known dimensions of the Pannonian 
towns. While the area of Aquincum was 50 ha,93 t h a t of Savaria 42 ha,94 tha t of Scarabantia 25 ha,95 
/ Т А С /  
G. 0 R SI UM - HERCVLIA 
Fig. 16. Ground p l a n of Gorsium 
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 The graves and s tone m o n u m e n t s came to l ight 
in the hemp fields s i tua ted in the vic ini ty of Csíkvár, 
no t known more exact ly . The site on the eastern 
bank of the Sárvíz could be in the vicini ty of the road 
loading f rom Gorsium to Brigetio. 
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t ha t of Emona 23 ha,9" and t h a t of Bassiana 19 ha,97 the area of Gorsium was very likely in the neigh-
bourhood of 80—100 ha. 
The ancient surroundings were modified by the control of the Sárvíz on two occasions, viz. 
in the first and the second half of last century. The first control of the river was carried out on the 
eastern side of the river becoming swampy since the Middle Ages. I t was done at the edge of the 
mildly rising hill, with a dike following the inclination of the hill (Beszédes dike). The later canali-
zation intersected the higher ridge stretching along the western bank of the river in a straight line. 
Both controls intersected the one-time sett lement. The original bed of the river was winding along 
in the 150 to 300 m wide deeper area between the two controls, forming here and there smaller 
islands. The air photographs prepared in the years 1968/69 have recorded the original bed of the 
river passing through the settlement with an approximate accuracy. 
The Roman sett lement spread on both sides of the original Sárvíz. The western border of 
the par t of the settlement s i tuated on the western side of t he river is not ye t known, b u t on the 
basis of the plots of houses on record it could stretch also 400 m from the river. In the nor th the 
bed of a larger-size former lake can be observed, immediately under the large-size buildings of the 
Körtvélyes unit of land, on a higher hill. I t is possible tha t t he western pa r t of Gorsium л vas closed 
down from the nor th by this lake. On the southern side the traces of the sett lement can be followed 
up to the small ditch constructed in modern times. The length of the sett lement in the N - S direc-
tion exceeds one kilometre. The larger half, the centre of gravi ty, the centre of the sett lement fell 
on the eastern side of the Sárvíz. In the N S direction the groups of houses can be pointed out also 
here in a length of about 1000 to 1500 m. In the W E direction the breadth of the set t lement here 
and there reaches 800 to 1000 m. 
The centre of the set t lement on the air photographs is determined by the centre of the well 
recognizable roads. The roads arriving from the direction of Sárkeszi Tricciana united on the right 
bank of the Sárvíz and going obliquely through the river, touching a smaller island, turning to the 
east, reached the left bank of the river. I ts continuation has been well preserved by the air photo-
graph also north of the excavation area, up to the sheep-pen of Föveny, where it ramified into three 
branches, viz. in the direction of Aquincum, Vetus Salina-Intercisa and Sopianae. The t race of the 
road coming from the direction of Sopianae, on the right b a n k of the Sárvíz, can also be followed 
well along the bend of the Sárvíz. Then turning to the northwest the road crossed the two branches 
of the river, the big island, and continuing in straight direction it reached the road of SW — NE 
direction mentioned above. The fur ther section of the road towards the northwest, towards Brige-
tio — tha t is Arrabona-Brigetio — cannot ve t be delimited accurately. However, the direction of 
the road is unambiguously determined by the groups of houses in the northern par t of the sett lement. 
Thus the roads passing through the settlement united part ly still in the outskirts of Gorsium, par t ly 
in its inhabited par ts and in the centre they crossed each other at right angles with SW N E and 
SE NW (Poetovio- Aquincum, Sopianae —Brigetio) orientation, respectively. The crossing of 
the roads, which can natural ly be regarded as the centre of Gorsium, was about 150 m to the east 
from the Sárvíz, in the present excavation area. 
The crossing of the roads determined t he character and inner division of the set t lement . In 
the middle of the 1st century, when ala I Scuhulorum constructed its large-size encampment in 
Gorsium, it occupied the conjunction of roads. The same place became later also the centre of the 
municipium. At the crossing of the decumanus maximus (in SW N E direction) and the cardo 
mnximus (in N W SE direction) the large square of the forum and on the cast pa r t of this on a small-
er mound the capitolium were formed. Among the other s t reets of the sett lement, for the t ime being 
9 0
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only those branching off f rom the decumanus maximus towards the northwest are known to us. 
One of these led along the western hall of the area sacra, the other in the direction of the big public 
road, and the th i rd along the eastern side of the palatium. The decumanus maximus is slightly bend-
ing off at the cardo maximus. As a result of this we cannot speak about an entirely regular ground 
plan in the area of the centre. However, the arrangement and division of the buildings still shows 
a recognizable regularity. The palatium excavated in the western part of the decumanus maximus 
and the street mentioned beside it are 55 m in extension. In another 55 m the axis of the cardo 
maximus can be reached. Counted from here the axis of the middle staircase leading to the area 
sacra is 55 m. The next 55 m touch the bisecting point of the two big circular colourations to be 
seen north of the area sacra. At the next 55 m follows the broad and long colouration of SE NW 
direction, to be seen on the air photographs, in which we can see presumably the trace of the wall, 
vallum of the early encampment. The same distance measured to the west f rom the palatium marks 
the point where t he decumanus maximus reaches the Sárvíz. According to this 55 m scale the centre 
in SW - N E direction is 330 m long and is divided into 6 equal parts . The inner part of the settle-
ment can be divided in NW SE direction with similar calculations. The most likely unit of measure-
ment is given by the distance between the decumanus maximus afcd the vallum going north of the 
western hall of the area sacra, this is 65 m. The distance is the same between t he northern end of 
the palatium and the decumanus maximus. Between the decumanus maximus and the colouration 
(encampment wall?) appearing on the air photographs in the continuation of the present main 
road the distance is 130 m. These da ta , which still require archaeological control, permit the assump-
tion tha t in the centre of the sett lement we can count with oblong shaped uni t s 63 m by 55 m in 
size (insulae?). The area of 6 by 3 division is 330 m by 195 m, t ha t is 6.43 hectares, which corre-
sponds to a larger-size «/«-encampment. 
As regards the s tructure of the sett lement outside the centre, an approximate foothold can 
be given only by the air photographs and the excavations carried on in the southern quar ter of 
Gorsium. The Margittelep villa is si tuated at a distance of 130 m from the southern end (of SW - NE 
direction) of the centre. This points to the circumstance that the above mentioned scale could assert 
itself to a certain extent also in the outer areas. The roads to be concluded on the basis of the air 
photographs, with smaller differences, adjust themselves to the system of the two main road lines. 
The «/«-camp originating from the middle of the 1st century and the urban set t lement 
developed in the 2nd century were constructed in the axis of the road conjunction. The municipium 
not only placed its centre into the abandoned military encampment, but it took over also its struc-
ture. In contrast to this the second military encampment presumably a cohors-c&mp dis-
covered in the southern part of Gorsium, on the eastern side of the Sárvíz was situated far ther off 
from the road junction and also f rom all the roads. I t is sure t h a t this Castrum was built at the end 
of the 1st century - among the finds of its vallum there was a terra sigillata f rom the Domitian 
age98 at a time, when the «/«-camp was still occupied by an equestrian uni t , or on its place the 
urban centre had already come into existence. 
3 
The s t ructure of the sett lement, adjust ing itself to the road junction, was modified only 
insignificantly during the whole period of its existence. In the different per iods ," however, t he role 
and dimensions of Gorsium changed repeatedly. As a result of the destructions of war it was 
reconstructed on several occasions, at each t ime with buildings of different dimensions, different 
designation, and in a smaller degree of different orientation. 
98
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Iii the first period of Gorsium the road junction was occupied by the «/«-encampment. As 
we have already mentioned, the area of the encampment could be determined with an approximate 
accuracy and its full extension could be given in 6.43 ha. The excavations in progress have dis-
closed so far part of the vallum only on the northern side. We know hardly anything about its inter-
nal buildings. The reason for this can be seen first of all in the circumstance that af ter the discon-
tinuation of the encampment (under Tra jan ?) the construction of the urban centre s tar ted almost 
without any transition. Where the archaeological remainders of the earth encampment could be 
ascertained, as in the western hall of the area sacra, where the traces of rafters arranged in regular 
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Fig. 17. The e n c a m p m e n t I I and the vicus of the a l a -encampment 
rows point to barracks, or in the hall with brick floor and north of this, where numerous post holes 
could be observed, the layer of the encampment was covered immediately by the level of the muni-
cipium, and the walls of the sanctuaries, halls were founded deeper than the structures of the 
encampment. The few observations are completed by a small number of finds. The brick stamps of 
ala Scubulorum, which came to light in the course of the excavation of the palatium, havebeen known 
to the investigators for a long time.1 0 0 Terrae sigillatae from the Po region came to light west of 
basilica maior and west of the western hall of the area sacra from the lowest layers (Pl. X. 
2 — 3). The earliest coins are from the same area (Nero—Domitian).101 
The vicus belonging to the «/«-encampment can be pointed out in the area south of the 
Castrum (Fig. 17). On account of lack of disclosure for the time being we canot ascertain whether 
in the second half of the 1st century the municipium extended also towards the north and east from 
the encampment. The southern end of the vicus stretched over Margittelep, about 150 m from the 
1 0 0
 J . SZILÁGYI: A r c h . É r t . ( 1 9 4 2 ) 1 7 9 — 1 8 0 . 
101
 The def inable coins (with t he indicat ion of 
the sect ion numbers) are : Nero denar ius (195/835), 
Vespasian denarii , 3 pieces (M/8, 170/775, 215/780,) 
sester t ius (N/8), D o m i t i a n denarii , 2 pieces (L/9, 
M/7), sester t ius (235/785). 
Acta Archaeoloffica Academiue Scientiarum Uungaricue 24, 1U72 
3 2 
.T. F T T Z 
encampment. Among the earliest f inds there are no terrae sigillatae f rom the Po region, coin circu-
lation also started under Nero—Vespasian. All these point to the fact t ha t the virus, spreading from 
the north towards the south, took possession of this area only in the last third of the century. The 
finds of the small-size dwelling-houses dug into the earth, with rounded off corners and post struc-
ture point to the presence of Eravisci settled here f rom the surroundings.102 
The place of the early cemetery belonging to the ala encampment and the vicus is so far 
unknown to us. If the vicus occupied only the area east of the road leading out from the Castrum 
towards the south, situated south of the encampment, then the place of the cemetery must be 
looked for somewhere in the neighbourhood. However, it is not likely that it was situated along 
the road, which not far from this to the south crossed the Sárvíz. There was definitely no cemetery 
south of the virus, where at the end of the century the second military encampment was constructed 
(Figs 17 18). I t is possible, on the other hand, tha t the graves of the cemetery can be expected 
to be east of the encampment and the virus, along the road leading towards Aquincum. 
In the second period of Gorsium the place of the ala camp was occupied by the developing 
urban centre. As we have already expounded in detail, the division of the encampment, its roads 
and gates have determined also the new centrum. On the basis of the archaeological observations, 
the development of the urban centre s tar ted at the time of Tra jan , viz. the so far excavated pa r t 
of the forum and the floor level of the area sacra, the first one, originating f rom the time of its 
construction, were stretching everywhere direct above the layer of the encampment. For the t ime 
being we know little about the other buildings of the centrum. The dwelling-house standing west of 
the area sacra, divided into two par t s by a corridor in the middle, originates f rom the beginning of 
the 2nd century. Walls of fu r ther early buildings are known north of basilica minor, on the western 
side of the same early street, which bordered also the dwelling-house mentioned above. In this 
area of the city, very likely start ing out f rom the forum, one of its early paved streets can be ascer-
tained. Several remainders of walls came to light also under the larger basilica, the tabernae and 
the palatium in the lower cultural layers. In pa r t of them only the foundations were built of stone, 
their up-going p a r t s were laid with sun-burnt bricks. These s tumps of walls do not display coherent 
buildings, but the identity of their orientation still points to the fact tha t in the inner area of the 
city we can count with a systematically formed urban settlement divided bv streets already in the 
beginning of the 2nd century. 
This u rban character a f te r the Marcomann invasions was very likely changed or modified 
at several points, however without losing its original structure. The major part of the buildings of 
the area sacra were only damaged by the war, the roofing was destroyed and above the thick laver 
of debris a new floor level was formed. Only the eastern par t of the group of buildings could be 
destroyed to such an extent tha t instead of reconstruction a new building of similar division and 
presumably of similar designation — was erected. The destruction of war besides the area sacra 
can be observed also on the forum. The reliefs fallen in with thick burnt layers were no longer re-
stored. The new, carefully constructed floor level of the forum stretched along in the fountains, cover-
ing the basins of the nymphéa. The dwelling-house at the corner of the area sacra escaped the 
destruction. However, the houses mostly with mud walls, west of it, were annihilated. In their 
place that building of rhombic shape, with for the time being unknown designation, was constructed, 
in two rooms of which good quality frescos have been preserved. In the eastern room part of the 
walls was adorned with figurai paintings and stuccos, but the ceiling was also decorated with rich 
paint ing with medallions. The building is dated, by the coins discovered, to the Severan age. Among 
the construction works after the Marcomann invasions the largest known building was the horreum 
at the eastern wing of the palatium. In the area of the tabernae still under excavation, tha t is on the 
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southern side of the decumanus maximus, the walls of an extensive building decorated with frescos 
can be observed. 
Besides the u rban centre, the outer quarters of the second period of Gorsium are known to 
us approximately only in the southern pa r t of the city. In spite of this it can be taken for sure t h a t 
the settlement in this period extended considerably also towards the other three points of t he 
compass. The major par t of the f inds appearing on the surface are everywhere of native character. 
However, terrae sigillatae and early coins (minted in a time up to the middle of the 3rd century) 
are everywhere to be found within the discovered limits of the city. The investigations carried on 
in Margittelep point to the fact t h a t this quarter of the city, a f t e r the discontinuation of the mili-
t a ry encampment, survived wi thout any substantial change up to the Marcomann invasions. The 
form and character of the houses did not change either. The only change was the formation of t he 
pot ters ' quarter. Among the 1st century houses dug in the earth, investigation has discovered several 
ovens. But that workshop producing terrae sigillatae was also working here about the middle or 
second half of the 2nd century, only negative moulds of which have come to light so far in a larger 
quant i ty (Pl. XII) . I t s oven has not been discovered as yet. In the settlement of rustic character 
in the period of the Marcomann invasions new inhabi tants appeared. Very likely the war conditions 
compelled them to settle down here. After the war in the place of the mud structures and ovens as 
set t lement of more urban character came into existence. However, the walls which have come to 
light, destroyed par t ly by the constructions of the third period and partly by the graves of the 
cemetery appearing at the end of the 4th century, do not give continuous buildings and in a p a r t 
of the cases they cannot be separated. This separation in time is possible in the first place in t he 
lower layers of the 4th century villa.105 Q 
Although on the basis of the abundance of the finds it can be presumed tha t Gorsium in 
this second period of its existence was a city with considerable population and thus an extensive 
cemetery could belong to it, we do not know so far any of the cemeteries. On account of the si tuat ion 
of the quarters surrounding the centre from every direction, each of them being considerably larger 
t h a n the centre, the cemeteries mus t very likely be looked for f a r the r of, along the roads leading 
out of the city. 
On the basis of our knowledge gathered so far, in regard to the topography of the settle-
ment the third period of Gorsium is fundamental ly different f rom the previous one, to which it 
was at tached only by the survival of the road system. The great Roxolan invasion of the year 
260104 had irrepairably destroyed all buildings in the inner area of the city. This applies also for 
the buildings in the southern pa r t of the city presumably originating from the 2nd to 3rd centuries. 
Destruction was of the largest scale in the case of the big buildings of the area sacra. The ruins of 
these filled up the jorum s i tuated deeper and rendered certain pa r t s of the area sacra uninhabitable 
for decades. Because of the large-size ruins and heaps of debris, the reconstruction started under 
Diocletian105 built the forum and the more important buildings of the inner city in different places 
f rom the earlier ones, in a changed manner and with different designation. The excavation of the 
area of the inner city has not ye t advanced sufficiently to show its final form. However, on t h e 
basis of our knowledge gat hered so far it appears t h a t under Diocletian they did not think about 
t he renovation of the area sacra according to its original function, or this could not be done because 
of the changes taking place in the course of the 4th century. On the basis of the cuttings through 
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of the decumanus mar/mis it is sure that t he most impor tan t road lines of the city did not change, 
only their level was raised. On the other hand, a 4th century level cannot be established above the 
2nd/3rd ccntury forum. Beside the row of columns passing along between the earlier area sacra 
and the forum the excavation has brought to light large-size pillars, the high level of which can 
undoubtedly be regarded as the remainder of the 4th century construction. These huge pillars do 
not belong to any building. Around them we can find everywhere a good quality and extensive 
level. I t can be presumed tha t the 4th century main square of Herculia was formed here. However, 
this assumption contradicts the circumstance tha t the square adorned with the pillars is com-
paratively farther off from the crossing of the decumanus maximus and the cardo maximus and 
from the most impor tan t group of buildings of the city consisting of the early Christian basilicas, 
the palatium and the tabernae. I t is not impossible tha t the new forum is to be looked for not in the 
vicinity of the big pillars, but a t the crossing of the roads, where the excavations of 1970 have opened 
up a large-size paved surface. The smaller early Christian Basilica with a narrow apsis and brick 
floor was built northeast of this plain in the beginning of the 4th century. The church occupied the 
smaller elevation formed by the earlier layers. The western part of the decumanus maximus is the 
best known par t of Herculia, with the larger early Christian basilica, with the palatium on its north-
ern side and the tabernae on the southern side. Eas t of the northern stem of the cardo maximus 
a smaller living quar te r was established by the investigators, with houses consisting of two or three 
rooms. The line of the earlier streets was maintained also at this time, the houses stood, however, 
scattered and without any order. It seems to be likely t ha t this happened because of the earlier 
wall used here and there. In the case of p a r t of the houses industrial activity could be observed. 
In the area of the city centre it could be established at several places t h a t urban life was continued 
without any break in the first third of t he 5th century. As we have mentioned,106 the baptizing 
basin was completed at the end of the 4 th century or in the beginning of the 5th century. The 
decumanus maximus, af ter the renovation in the age of Diocletian Constantine, was repaired 
still on two occasions, first in the age of Valentinian, when Herculia had its golden age, and then 
later on, presumably already in the 5th century. 
Among the quarters surrounding t he city centre, we know only the southern p a r t also from 
the 4 th century. On the basis of what we have experienced here, however, it is likely — and this 
is proved also by surface observations — tha t the 4th century Herculia was not smaller than the 
Gorsium of the 2nd/3rd centuries. I t is even possible t ha t up to the age of Valentinian also such 
places became inhabited, where there was no dwelling quarter earlier. 
The southernmost houses of the southern part of the city stood in the excavated Margittelep. 
Of these, a continuous ground plan and history of construction can be given only on the larger-size 
villa. However, t he walls excavated west of it do not leave any doubt about the fact tha t in the 
Margittelep villa we cannot see a s t ructure of farmstead character d i s tan t f rom the larger settle-
ments either,107 even if the 4th century construction especially in the outer areas - was of less 
closed, urban character than earlier. 
As we have mentioned,108 about 367 the villa was abandoned by its inhabitants, without 
being compelled to do so by the destruction of the building. As in the later cemetery burial s tar ted 
very likely already under Valentinian, it is obvious t ha t at the above mentioned t ime not only the 
villa became vacant but also the other excavated buildings of the quar ter . In the centre of the citv 
the age of Valentinian means the summit of development, with large-scale constructions, the renew-
al of the roads and with the sudden increase of money circulation exceeding the average of the 
province. The evacuation of the quarter in question and the upswing of the inner citv are apparent.-
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ly contradictory phenomena. I t is likely t h a t the development of two kinds was caused by the forti-
fication of t lie inner par t of the city which we should not necessarily identify with the earlier 
city centre developed in the place of the «fa-encampment in the age of Valentinian. In a ditch 
at the place of the southern vallum of the «/«-encampment, investigation discovered a late wall. 
However, the identification of this with the 4th century city wall requires still fur ther investigation. 
In the third period of the city we know cemeteries also at three places. In 1954 in the 
course of the construction of the bridge spanning the Sárvíz, south of the bridge, on the western 
bank of the river a brick grave was found. The site is situated far from the roads leading out f rom 
the settlement. Not far from it, on the basis of the air photographs, the groups of houses of the 
western quar ter can be suspected. These topographic da ta permit the conclusion that one of the 
late 4th century cemeteries of Herculia could develop at this place, at the t ime when the cemeteries 
can be found already within the sett lement.1 0 9 The Margittelep cemetery, a considerable part of 
which has been excavated, can be ranged with the same period. The third cemetery on the north-
eastern side, in the vicinity of the Aquincum road, on the other hand, was by all means outside 
the built in area of the city. The graves known from here are from the middle of the century. 
S T A T U S 
1 
Following the partial excavation of t he palatium, the view held itself among the investiga-
tors for a long t ime tha t in Gorsium we have to see a larger-size villa settlement.1 1 0 The stone monu-
ments coming to light several hundred metres off the villa were interpreted in accordance with this 
and were thought to have belonged to the villa. And similarly the investigators thought to have 
recognized in the Margittelep graves the cemetery of the villa.111 Even a f t e r the continuous publi-
cation of the excavation results, part of the investigators were of the opinion tha t the site was a 
larger, densely built, but not independent village, with villa-like houses, in the territórium of 
Aquincum.112 However, the Aquincum decurionic inscription found west of Gorsium, in Csajág, 
does not seem to be a decisive argument in the determination of the s tatus of the settlement. I n the 
judgement of the s tatus of the settlement we have to start out f rom the phenomena themselves 
relating to the settlement and from the finds. 
The sett lement, on the basis of its dimensions, exceeds the minor provincial places, villages, 
villa-farmsteads, and, as we have cited, even the dimensions of the Pannonian cities known to us. 
The obvious abundance of the finds also points to the fact that it was a densely populated settlement 
with a large number of inhabitants for a long time. 
On the basis of the excavations made so far i t is obvious that the centre of the sett lement 
was of urban character, with a more or less regular network of streets (with insulae?), canalization, 
and waterconduit . The square formed at the crossing of the decumanus maximus and the cardo 
maximus, viz. the forum, was closed down on its northern side with a decoratively built wall, with 
nymphéa of decorative character and staircases. On the small mound si tuated east of the forum, 
in which we can hardly see anything else than the capitolium of Gorsium, we f ind a group of build-
ings with dimensions considerably exceeding the significance of a minor town, adorned with halls, 
altars, sanctuaries and a palace. The urban character of Gorsium is also supported by the two early 
Christian basilicas of the 4th century period, the large commercial building occupying the southern 
side of the decumanus maximus and the large-size palatium on the nor thern side of the street. 
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P. Aelius Respectus was named by his grave-stone dec(urio) mun(icipii) (Pl. X X V I I . 
2.).113 The inscription does no t mention the name of the municipium, hut still it cannot he applied 
t o anything else, bu t Gorsium. As we have seen above, the settlement was of large dimensions, 
with a comparatively large number of inhabitants and of u rban character. If the decurion had been 
member of the Aquincum ordo, this circumstance would have definitely been indicated on the 
inscription. 
The dimensions, urban character of the settlement, its significant role in the communication 
of the northeastern part of Pannónia , its multilateral local industry, its developed commerce and 
finally the circumstance tha t i t was formed in the place of an auxiliary encampment, jus t i fy the 
assumption, supported also by the family grave-stone of P. Aelius Respectus, tha t in Gorsium we 
can see a municipium. 
The decurionic inscription of Csajág, on the basis of which the territórium of Aquincum can 
undoubtedly be ascertained also west of Gorsium, seemingly contradicts the municipal rank of 
Gorsium. The boundaries of th is territórium were identified even in the latest times witli the bound-
aries of the civitas Eraviscorum.114 This, however, never corresponded to reality. In fact , the 
civitas was not at tr ibuted to Aquincum,115 i t had independent officials also in the middle of the 
3rd century.116 The extension of the tribal terri tory of the Eravisci can be determined with the help 
of the criteria of the people's culture to be separated f rom the neighbouring tribes, first of all the 
costume117 and the grave-stones with carriage scene.118 The tr ibal boundaries in the north and the 
west could coincide with the boundaries of Pannónia Inferior, while in the south the tribal terr i tory 
was very likely separated by t he Sió from the neighbouring 11 er miniates.119 In the southern half of 
th is large area there is no evidence to the effect tha t it would have belonged to Aquincum. The exten-
sion of the Aquincum territórium is indicated in the first place by the decurionic inscriptions.120 
These are known from the following sites: Buda-Szabadsághegy,121 Érd,122 Vál,123 f rom the 2nd 
century, as well as Ulcisia Castra,124 Cirpi,125 Békásmegyer,126 Nagykovácsi,127 Páty,1 2 8 Budaörs,1 2 9 
Campoiia,130 Törökbálint,131 Bicske,132 Vereb133 and Csajág f rom the 3rd century.134 The enumerated 
sites, without exemption, are f r o m the area nor th of the main route Aquincum Gors ium- Tricciana. 
This route, in respect of the character of t lie settlements, is also a dividing line in the terri tory inhab-
i ted by the Eravisci. Villas, smaller settlements showing a more advanced Romanization occur in 
larger numbers north of the road, while south of the road the rustic settlements of native type are 
characteristic.135 That is the advance of Romanization, the formation of the municipal medium-
sized estates and their spreading took place in different ways in the two territories. The reason for 
this is obviously the difference in the organization of the two territories, t ha t is the territórium of 
Aquincum — which we can conclude also on the basis of the decurionic inscriptions — can be 
verified only north of the main route for the par t extending up to the boundery of the province. 
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The area south of the road partly, first of all the region of the Sárvíz, and the area west of it, up to 
the western houndery of the province, can be regarded as an independent territórium without any 
difficulty. Thus the decurionic inscriptions of Csajág do not contradict our assumption tha t Gor-
sium received the rank of a municipium. 
2 
The tombstone of P. Aelius Respectus could not be later than the third decade of the 2nd 
century. Thus Gorsium was a municipium already under Hadrian. I t can be presumed tha t this 
promotion in rank could take place at the time of the visit to Pannónia of Hadrian, in 124, when the 
other larger settlements also received the rank of a municipium, while Mursa received the rank of a 
colonia,136 
The promotion in rank in the case of Gorsium was the registration of the energetic and offi-
cial development, which started under Trajan, presumably after 106. Bu t the longer - eventually 
half a century long military occupation of the settlement very likely had created the foundations 
for the urban development already in the age of the Flavii. The primitive houses dug into the earth 
of the vicus developed in the second half of the 1st century south of the a la-encampment137 cannot 
be taken into consideration in this respect. After all, in the beginning the construction of the other 
towns of East Pannónia was not different either.138 A monument of the early granting of civic 
rights is known to us from Tác — from the tombstone of Flavia Tattunis filia Usaiu (Pl. XVI). 
This, a t the most, justifies the conclusion tha t the local population in Gorsium set off on the pa th 
of Romanization already at the time of the existence of the military encampment. Af ter these 
beginnings, af ter the liquidation of the military encampment, under Trajan a turn took place in 
the development of Gorsium. At this t ime in the forum and in the area sacra large-scale construc-
tions started. The formation of the money circulation also proves the start ing of this work, presum-
ably with the support of the Emperor, in the age of Trajan. The establishment of the second mili-
tary encampment under Domitian increased the earlier moderate money circulation. Under Trajan, 
when the soldiers marched away, not a decadence followed,139 what used to come in such cases, 
but a fur ther significant development, what can be explained only with large-scale public construc-
tions. The formation of money circulation as compared with Aquincum and Carnuntum clearly 
shows t h a t under Trajan we can count with a very lively activity in Gorsium:140 
Domitian Trajan Hadrian 
Carnuntum 34 65 85 
Aquincum 71 112 158 
Gorsium 124 147 153 
We arrive at the same conclusion, if we examine the spreading of civic rights given at the time of 
Trajan and Hadrian in the territory inhabited by the Eravisci. While the Aelii are known in a larger 
number from Aquincum,141 as well as from the surroundings of Aquincum, from Budafok,142 
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Érd,1 4 3 Vál,144 Adony,145 from Gorsium146 in a small number, f rom its surroundings not at all, the 
Ulpii are known in a larger number from Gorsium,147 but several Ulpii are known also f rom the 
presumed territórium, Eraviscorum, fromVelence,148 Sárbogárd-Alsótöbörzsök149 and Alsószentiván.150  
The large-scale construction works, the upswing of money circulation and the granting of 
civic rights equally show that t he urban development of Gorsium, preceding t h a t of Aquincum, 
s t a r t ed already under Trajan. Tf we do not presume tha t the promotion in rank of Gorsium took 
place already under the reign of T r a j a n — to which we have no evidence —, we must find another 
explanation for t h e significant upswing in an early age under the conditions of Eas t Pannónia. For 
this f i rs t of all t he establishment of the concilium provinciáé in Pannónia Inferior can be taken into 
consideration, which in all probabili ty can be linked with the name of Trajan.1 5 1 
I t is known tha t Tli. Mommsen, on the basis of the inscriptions discovered in Székesfehér-
vár and Sárpentele, linked the place of the emperor cult of Pannónia Inferior with one of these 
places.152 Mommsen's assumption was almost unanimously accepted by the contemporary profes-
sional literature.153 However, later on it was definitely rejected by A. Alföldi. On the one hand it 
was shown: there was no significant Roman sett lement neither in Székesfehérvár nor in Sárpentele. 
On t he other hand according to A. Alföldi - the seat of the provincial cult was only there not in 
the centre of imperial administration, where the traditional festival gathering places were used for 
the holding of t he official festivals of the ruler.454 In contradiction to A. Alföldi's assumption, how-
ever, the inscriptions155 were brought to Sárpentele not from Aquincum but f rom Gorsium. In the 
18th century the Counts Zichy having estates in Sárpentele, for the repair of their mill there, had 
stone transported f rom the neighbourhood of the near Tác, f rom the ruins of Gorsium, which be-
longed to their own estate.156 But it is not a necessary point either to t ry to f ind the scene of the 
imperial cult in t h e capital of the province.157 The official and religious centres did not coincide in 
Macedonia, Thracia, Moesia Superior, Dalmatia, Pannónia Superior, and the seat of the Gallian 
concilium was not in Lugdunum either, but only in its vicinity.158 In more recent literature, the 
emperor cult was placed by J . Deininger159 and Á. Dobó160 in Pannónia Inferior to Aquincum, while 
A. Mócsy found arguments in favour of both cities, viz. Aquincum and Gorsium.161 The seat of the 
ara Auyusti in Aquincum is suppor ted by the fact tha t almost all the high priests of the province 
held previously offices in Aquincum. However, the numerical rat io of the sacerdotes provinciáé of 
Aquincan origin expresses the known conditions, viz. municipal aristocracy in Pannónia Inferior 
was strongest in t h e capital of the province. ( )n the other hand, only pa r t of the sacerdotes mentioned 
by A. Mócsy and A. Dobó were sacerdotes provinciáé.162 Among the known high priests of the prov-
ince were decurion or duumvir Aurelius Audentius in Aquincum,163 [M. Ulpius ] in Aquincum 
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and Mursa,164 C. Titius Antonius Peculiarius in Aquincum and G(orsium ?),165 and an unknown 
person held the same office in Cibalae.166 
Th. Mommsen was looking for tire scene of the imperial cult of Pannónia Inferior in the 
site of the Sárpentele and Székesfehérvár inscriptions (not known, or mistaken by him), on the 
basis of three inscriptions repeatedly disputed also since then. The three inscriptions are as follows: 
1. CIL I I I 3343 Sárpentele 
I(ovi) 0(pdто) [M(aximo)] / Dolc(eno) pro / salfute) dd(ominorum) nn(ostrorum) 
/ Augg(ustorum) tot(ius) pr(ovinciae) / sacerdote[s]. 
2. CIL I I I 3342 Sárpentele 
I Imper at] ores d[d(omini) nn(ostri) L. Sej)t(imius) / SJeverus et M. [Aurelius Anto-
ninus / Augjusti templu(m) D[ ve/tust]ate conlapfsum restitu/erun]t 
cur [ante ] / ]. 
3. CIL I I I 3345 Székesfehérvár 
/ / autistes ? or curator ? or praefectus ? ] tempi[ i / Do]mit(ius) Niger / [mi]l(es) 
rokfort is) III B(atavorum) et /[ A Jur(elius) Victor / [sjacerd(otes) temp[li / d]iv[i/ 
Marci / / К]al(endis) [MJaias Gen[t(iano) / et] Basso co(n)s(ulibus) d(ederunt). 
On the basis of the first inscription it is doubtless tha t the priests of the province gathered 
in Gorsium for some festival occasion. A. Alföldi107 and A. .Mócsy168 interpreted the inscription so 
tha t it relates to t h e gathering of the dolichenus priests. R. Egger, on the other hand, saw in the 
sacerdotes the priests of the emperor cult of the autonomous cities, who at the provincial meeting 
expressed their loyalty towards the emperors by t he setting of this altar.109 J . Deininger indicated 
the place of the concilium provinciáé in Aquincum. This is why he did not see it demonstrable, 
whether the altar can be brought into connection with the emperor cult.170 
The second inscription was brought by investigation into connection with the visit to Pan-
nónia of Septimius Severus in the year 202.171 The imperial procession between Mursa and Vindo-
bona lef t the limes road only on one occasion, when the emperor visited Gorsium, where the temple 
reconstructed by the emperors was inaugurated very likely at this time. On the basis of the frag-
mentary inscription of the construction we cannot give a doubtless solution to which god was the 
temple consacrated, the reconstruction of which took place at this time. Th. Mommsen read the 
inscription in the form templu(m) d[ ivi Marci], on the basis of the analogy of the thi rd inscription. 
A. Alföldi gave the completion templu(m) D[olicheni], bearing in mind the other al tar from Sár-
pentele.172 This argumentat ion was corrected by R. Egger173 and G. Alföldy174 independently from 
each other to templu(m) D[ianae]. The view of A. Mócsy, on the other hand, is again nearer to 
tha t of Mommsen, viz. it could be dedicated to one of the consecrated emperors.175 
The reading of the third inscription was corrected by A. Alföldi, who recommended the 
solution [et Clau]diu[s] Marci[anus] in the 7th line.170 A new examination of the stone, however, 
led to the conclusion tha t there is no sufficient space for the above mentioned completion.177 Thus 
it is likely that the original reading of Mommsen mus t be accepted as correct and the altar178 found 
in Székesfehérvár, bu t very likely originating f rom Gorsium, stood in the temple of divus Marcus. 
( )n the basis of the three inscriptions, even by consideration of the above mentioned contra-
dictory views tha t much is doubtless t ha t the sacerdotes (dolichenus priests) of Pannónia Inferior 
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gathered in Gorsium for a festival occasion, tha t Septimius Severus reconstructed a temple in Gor-
sium and presumably also he himself a t tended its inauguration; and finally, tha t in the beginning 
of the 3rd century a temple dedicated to Marcus Aurelius stood in Gorsium. These d a t a even in 
themselves point to the fact tha t Gorsium oc'cupied a significant place in the official religious life 
of the province. The conclusions to be made on the basis of the inscriptions are fully confirmed by 
the archaeological excavations and observations. The large representative buildings of the 
area sacra exceed considerably the dimensions and significance of the city. The western side of the 
group of buildings was occupied by a single huge hall, in the northern end of which closed down 
with an apsis there was a large-size altar, with a sacrificial pit in f ront of it (Pl. I X . 1). On the 
eastern side of the apsis a smaller sanctuary joined with the big hall. In the centre of t he group of 
buildings situated in the middle start ing with five halls and a space with brick floor, there was a 
platform, on which very likely the sacrificial altar in f ront of the temple of the Divi Auyusti stood. 
The thi rd unit of the area sacra was formed by a complex of buildings of representative character, 
divided into several parts . The group of buildings of t r ipar t i te arrangement was suitable for the 
accommodation of a larger festive par ty . I t was apparent ly the scene of such returning ceremonies, 
which were intended not, or not only for the a t tendance of the population of the city. 
The excavation results and observations agree with the inscriptions also in two respects. 
On the one hand, the impor tan t role played by Gorsium in the religious life of Pannónia Inferior, 
to be concluded from the inscriptions, receives an archaeological verification and confirmation by 
the huge, ceremonial group of buildings of definite religious character. The buildings mentioned 
above correspond to the scene of the emperor cult, in one of their big altars (first of all in the one in 
the centre) we can see the ara Auyusti, while in the representative palace s tanding on the 
eastern side the building of the concilium provinciáé can be looked for. The group of buildings in its 
funct ion shows an aff ini ty with the buildings excavated in Magdalensberg, where the temple and 
the "Representat ionshaus" form a similar unit . This was the centre of the provincial meeting and 
imperial cult in Noricum.179 On the other hand, the archaeological observations are in harmony 
with the historical da ta and the inscriptions also in respect of the dates. The foundations of the 
buildings of the area sacra were laid down by Tra jan — still before the city construction ! —, by 
tha t Tra jan who in 106 gave a new administrative organization or provincial assembly -
to Pannónia Inferior. The identi ty of the time of foundat ion can hardly be regarded as an acciden-
tal coincidence. The archaeological and inscribed da ta on the reconstruction of the area sacra simi-
larly coincide. According to the excavation observations, the nymphéa and the big halls of the area 
sacra, damaged considerably in the course of the Marcomann invasions were reconstructed at the 
end of the 2nd century, with the raising of the floor level and minor modifications. The temple, 
which according the second inscription quoted was reconstructed by Septimius Severus and Cara-
calla, and its inauguration in 202 was very likely a t tended by them,180 can by no means be looked 
for anywhere else than in this area sacra, in the religious centre of the province. 
Thus the archaeological, historical and epigraphic da ta unanimously show t h a t the scene 
of the emperor cult in Pannónia Inferior must he looked for in Gorsium. This s tatement contributes 
to the better understanding of the inscriptions quoted above. The sacerdotes mentioned on the first 
altar — whether they were dolichenus-priests or priests of the emperor cult erected their altar 
in Gorsium, at the place of the area sacra to the salvation of the emperors, either on t he occasion 
of the provincial assembly or in the course of an occasional gathering. The determination of the 
site of the concilium at any ra te seems ra ther to confirm the view of R. Egger. 
The building inscription related to the temple of the emperor cult obviously does not 
apply either to templu(m) D/ olocheni], or to templu(m) Df ianae]. On the basis of the excavation 
179
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observations it also seems to be doubtless t h a t the completion cannot be templu(m) d[ivi Marci] 
either. The area sacra burnt down in 178, still in the life t ime of Marcus Aurelius, thus there could 
not be any Marcus temple among the buildings reconstructed f rom the destruction caused by the 
war. It is not likely either that the sanctuary erected af ter the death of the emperor 20 years later 
would have had to be renovated vetustate conlapsum. In the completion of the inscription we can 
th ink first of all about one of the consecrated emperors — templu(m) d[ivi Aug usti . . . ?7 - or 
about all the consacrated emperors: templu(m) d/ivorum Augg(ustorum)]. 
The aforesaid finally confirm the disputed reading of the third inscription in the form 
temp[lum d]iv[i] Marci. They also render likely t ha t the inscription discovered in Székesfehérvár 
can be connected to Gorsium. 
Two additional inscriptions of Gorsium one of them from Székesfehérvár and the other 
f rom Tác — can be brought into connection with the religious role of the city: 
4. CIL I I I 3355 Székesfehérvár 
D. M. / С. Dignius Secundianfus] / natione Raet(us) v(ivus) f(ecit) sibi et Aur[el(iae)] 
/ Decciae coniug(i) et munici[ pi] / piissimae et feminae rarissim[ae] / ae pudicissimae 
cuius mortem / dolens per absentiam mei conti/gisse per culpam curantium co[ n]que/ror. 
Vix(it) an(nis) XXVIII m(ensibus) X [djieb(us) XXIII et / C. Dignio Decorato 
fil(io) v[ix(it) an(nis) . ]II m(ensibus) Villi / dieb(us) XVII item viv[enti]bus / 
Digniae Decoratae et Aurel(iae) / Secundinae filiabus / aug(ustalis) m(unicipii) Brig-
( etionis). 
According to A. Breiich181 the conception of the municeps plus in the religious centre of 
the province — does not mean anything else t h a n that to live in Gorsium182 was in itself a religious 
role. "Thus the life of the city itself is already of religious character, and its citizen is connected to 
the city by religious obligations, viz. the exclusively religious relation of pietas." 
5. Unpublished — Tác 
[ 7 / Vго salute / templensium / L. Virius L. fil(ius) Mer/cator sacerd(os) / 
v. s. I. m. 
Under templenses — in the place of lemplares we must apparently unders tand those be-
longing to the temple. In the first line of the al tar the name of the deity cannot be read in a reas-
suring manner . Thus it cannot be decided whether sacerdos L. Virius Mercator understood under 
templenses t h e circle of his own temple or the great religious district on the area sacra. The unusual 
character of the phrase supports rather the la t ter assumption. Similarly, the fact of the setting of 
an altar suggests the significance and perhaps also the number of those belonging to the temple to 
be greater than to relate to the apparent ly narrow circle of the functionaries of a single temple. 
The phrase templenses can, not without any reason, be brought into connection with the holy dis-
tr ict comprising the sanctuaries of the area sacra with the templum. According to the ancient termi-
nology, under the latter we must unders tand an area serving various religious purposes ceremonially 
encircled by the augures.185 The sacrificial pi t (mundus)1Si found in the western large hall (PI. 
I X . 1) is a doubtless evidence to the ceremonial inauguration of the district of sanctuaries. I t is 
possible although it requires fur ther verification that the district of sanctuaries in the area 
sacra of Gorsium was also called templum. The inscription T E ' P R te(mplum) pr(ovinciae) 
(Pl. I X . 2), as it was interpreted, to be seen on the stamps of bricks found in large numbers in 
the area sacra can eventually be brought into connection with this. 
181
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The excavation results, for the t ime being, do not permit the conclusion tha t in the area of 
Gorsium there would have been a notable settlement immediately before the Roman occupation. 
The traces of smaller set t lements from the bronze age and the early iron age are known 011 t he area 
sacra, the Margittelep excavation and the slopes south of Gorsium. Celtic finds frequent ly occur 
in the vicinity of the Sárvíz in Szabadbat tyán, Aba-Báránd and Felsőszentiván-Ángyihegy185 
however, they are not known so far f rom the area of Tác. Although it can be presumed t h a t par t 
of the roads passing through Gorsium were used also earlier, and thus the crossing-place of the Sár-
víz and the road junction had their significance also in the course of the prehistoric age, for the time 
being it seems t h a t in Gorsium a more significant sett lement was formed only at the t ime of the 
appearance of the ala I Scubulorum. 
The cavalry troop appeared in Gorsium188 between the years 46 and 49, from where it was 
commanded before 74, at the earliest about 68/69, to Germania Superior. From the time of the s tay 
of the ala in Gorsium the name and career of C. Antonius Rufus,1 8 7 one of its praefecti, are known 
to us. The knight was a t tached by his mili tary career to t he Pannonian army. Previously he was 
commander of cohors XXXII Voluntariorurn c. R., then tribunus in legio XIII gemina, and finally 
praefectus of the ala s tationed in Gorsium. Among the soldiers of the auxiliary troop Ti. Iulius 
Rufus,1 8 8 according to his ep i taph from Walbersdorf, settled down as a veteranus in the vicinity of 
Scarbantia, according to B. Gerov not earlier than 50.189 In this case the old soldier received his 
discharge in Gorsium, where he had served for several years. Another soldier of the ala was dis-
charged on the 21st May, 74 already in Germania Superior a f t e r 25 years of military service. Vetu-
rius Teutomi f(ilius) joined t he auxiliary troop as pannonius a t the time of its stationing in Gorsium 
and spent the major par t of his military service in the encampment situated at the Sárvíz. The name 
of the soldier is known to us f rom the military discharge document found in Sikátor (county Komá-
rom).190 Thus the veteran coming from the territory of the Azali and very likely of Azalie origin, 
a f ter his discharge settled down again in his native land. Of the soldiers of the ala settled down in 
Gorsium or deceased here nobody is known to us by name. In the ba th of the palatium a bigger 
gravestone f ragment was used secondarily, which represents one of the soldiers of the ala, leading 
his horse by t he halter191 (Pl. XV. 1). Another equestrian gravestone f rom the middle of the 
1st century originates from the outer area of Gorsium, f rom Szabadbattyán.1 9 2 The th i rd grave-
stone to be linked with the soldiers of the ala came to light in the limits of Székesfehérvár, a t Kis-
falud. A cavalry man making his horse j u m p can be seen on it.193 
For the t ime being it cannot be decided tha t af ter the departure of ala Scubulorum which 
troop occupied its place. The stratigraphie da ta of the encampment , as we have mentioned, point 
to the circumstance that at t he most a few years and not a few decades could elapse between the 
definitive giving up of the encampment and the construction works s tar ted on the area sacra. 
The other troop known in Gorsium was cohors I Alpinorum equitata. Flavius Ruf inus eq(ues) 
buc(inator) set a gravestone to an unknown optio of the auxiliary troop born in Sirmium.194 The 
185
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th i rd name mentioned in the epitaph belongs to centurion Maximus, in whose centuria the op tin 
served. The troop was stationed in Pannónia already in the first half of the 1st century.1 9 5 I t was 
mentioned here by mil i tary diplomas in 60 ( ?),196 in 80,197 in 84198 and in 85.199 I t was presumed by 
the investigation tha t about the tu rn of the century the cohors temporarily lef t the province,200 
because on a mili tary discharge document issued in 98201 its name was not mentioned and it is 
questionable, whether the I Alpinorum of the diploma of the year 102 relates to it.202 At the same 
t ime a troop with similar name appeared in Moesia Superior.203 The residence of the cohors in the 
first half or the second third of the century is not known. On the basis of an early gravestone 
discovered in üunaszekeső it can be presumed tha t in the beginning it was stationed in the vicin-
i ty of Lugio.204 I t is possible tha t the enlistment of the optio from Sirmium took place when the 
troop was in South Pannónia.2 0 5 The extreme dates of the presence of the cohors in Gorsium can be 
presumed to be f rom the years 68/69 74 to the second half of the 90-es, if the troop relieved ala 
Scubulorum, or occupied its encampment for some t ime in the last third of the century. If how-
ever, the cohors constructed the other encampment, then only the 90-es can be taken into considera-
tion in respect of i ts s tay in Gorsium. I t is questionable, whether at the t ime of the s tay of the 
auxiliary troop in Gorsium a certain Vibius Respect (us) m(iles) served in it, who is mentioned by 
a gravestone from Baracska (Iasulones).200 
2 
In the composition of the inhabitants of the virus developed beside the first military encamp-
ment neither the s tone monuments nor the finds give any reference which could be brought into 
connection with the ala transferred f rom Moesia, with its men or their relatives. The cohors I Alpi-
norum equitata could hardly bring any new elements in comparison with the local population, since 
it occupied one of the two encampments after a longer stay in Pannónia. 
The stone monuments and the finds equally point to the fact tha t already in the second 
half of the 1st century a large number of Eraviscan inhabitants settled down in the area of the 
virus. The early cemetery, which could give the most complete picture of the society of the devel-
oping settlement, has not been discovered so far. However, the finds discovered in the house, 
s i tuated in the area of the virus and in their surroundings are unambigously of nat ive character. 
The same is testified also by the stone monuments. Among the early gravestones the most impor-
tan t one is tha t of Flavia Usaiu, which eternized the matron in the known Eraviscan female costumes 
195
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on her head with a high, turban-like bonnet covered witli a veil, on lier shoulders with Pannonian-
Norican winged fibulae, on her neck with torques, on her wrists with broad bracelets, in her hand 
with a mirror and with a distaff. In the picture field there is a carriage proceeding towards the right, 
with two horses, with a coachman on the driver's seat, with a servant crouching on the forage ladder. 
(Pl. XVI.) The inscription of the gravestone goes as follows: 
Flavia Tattunis / filia Usaiu eravi/sca, annor(um) LXXX / hie sita est. / Q. Flavius 
Titucus matri ob pietatem posuit. 
The stone monument was set a f ter the turn of the century. Thus Flavia Usaiu was born at 
the t ime of Tiberius in one of the near-by settlements of the Eravisci. The Eraviscan inhabi tants of 
Gorsium formed very likely the overwhelming major i ty of the population of the city also later 011, 
when the place of the military encampment was occujiied by the city centre constructed at the 
cost of the emperor and Gorsium became a sett lement of urban character both in religious and in 
commercial-economic respect. Among the tombstones a fragment representing a nat ive couple -
the woman is in the usual Eraviscan costume f rom the beginning of the 2nd century has been 
known already for a longer time.207 The most impor tan t tombstone of the early period of the city 
was set by P. Aelius Respectus still under Hadrian.2 0 8 In the picture field of the stone monument of 
very good quality carved from Ital ian marble and showing Norican influence, f ramed on both sides 
by hermae looking inward,2 0 9 we can see the two women mentioned in the epitaph, viz. Ulpia Ama-
sia and Aelia Materio, in local costume. The mother wears a comparatively f lat kerchief without veil, 
with torques and locket on her neck, bouquet-shaped fibulae210 011 her shoulders and bracelet 011 
her wrist. The costume of the girl is similar, but her head is adorned by a headdress. (Pl. XV. 2) 
The inscription of the gravestone is as follows: 
Alba Regia 4/5 (1963/64) 178 Ann. Ép. 1965 No. 12 
D(is) M(anibus) / P. Ael(ius) Respectus / dec(urio) mun(icipii) v(ivus) f(ecit) 
s(ibi) / et Ulp(iae) Amasiae / coniugi, Aelia / Materio fil(ia) / ann(orum) X h(ic) 
s(ita) e(st). / Parentes t(itulum) m(emoriae) p(osuerunt). 
In P. Aelius Respectus we can see a representative of the native aristocracy, who under 
Hadr ian received civic rights and became member of the ordo of the new municipium. The material 
and finishing of the gravestone show higher demand, and the inscription indicates the advanced 
phase of Romanization. On the other hand, the two female figures on the gravestone and the sacri-
ficial scene to he seen in the lower picture field of the stone show the invariable survival of the 
popular traditions. This is shown also by the Celtic names. However, the progress of urbanization 
as f rom the middle of the 2nd century can be followed up also in the circle of the population of 
native origin. G11 a gravestone f ragment the inscription UIpio Re(vJocato / Trurso fratri / [ ] 
shows the survival of the native names, while the couple eternized in the picture field is already in 
Roman costume.211 
In the narrow layer of natives setting inscriptions in Gorsium the following cognomina 
can be found:212 
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 Gorsium. A tdei rómaikori ásatások (Gorsium. 
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Amasia does not occur with Mócsy. Amasisia in Au am Leithaberg.213 
Attd1H according to Mócsv before Marcus Aurelius they are all Celts. I t s occurrence in 
Pannónia: Ászár (163/1), Répceszentgyörgv (180/1), Aquincum (185/51) and Intercisa 
(205/39). 
Bauso does not occur with Mócsy. 
Bonis (?) — does not occur with Mócsy. Bonio, Boniatus in South Pannónia (37/1, 41/1, 
51/3 and in Noricum. 
Materio does not occur with Mócsy. 
Respectus - according to Mócsy frequent in the West and in Noricum. I t s occurrence in 
Pannónia: Zgornje Karteljevo (30/1), Drnovo (41/3), Poetovio (64/46), Oberkohlstät-
ten (97/1), Aquincum (186/2, 8, 40), Baracska (201/2), Intercisa (205/29). 
Ressatus215 - I t s occurrence in Pannónia: Radece (34/2), Aquincum (186/53), Ócsény (213/ 
1). I ts analogies known from Noricum. 
Ressila — I t s occurrence in Pannónia: Ebreichsdorf (151/8). 
Revocatus - does not occur with Mócsy. Barkóczi216 mentions its occurrence a f te r the Mar-
comann invasions f rom Brigetio (91/168), Carnuntum (78/145) and Intercisa (144/10, 
37). 
Sapurda - mentioned by Mócsy without analogy. 
Tattu — does not occur with Mócsv. Ta t a in Weigelsdorf,217 Tatuca in Wollersdorf.218  
Eraviscus. 
Titucus — does not occur with Mócsy. 
Trursus does not occur with Mócsy. 
Usaiu - does not occur with Mócsy. Eravisca. 
The names are uniformly of Celtic character. In collection of names in Pannónia there are 
strikingly many cognomina not known from somewhere else. An examination of the names confirms 
the s tatements given by the investigators in the last few decades on the Eraviscan population.219 
3 
The constructions of Tra jan ' s age, the increase of the t raff ic on the roads passing 
through the city, the gradual development of local industry from the 2nd century a t t rac ted more 
and more foreigners to Gorsium. The investigations have not vet reached the cemeteries of this 
period of the sett lement. Thus we can form an approximate picture of the composition of the popula-
tion of the 2nd century, of the origin of the strangers settled down here, their occupation, only on 
the basis of the s tone monuments.220 
The adequate valuation of the stone monuments necessarily raises the question of the ori-
gin of the large number of inscriptions and sculptures of Roman character discovered in Székes-
fehérvár. Since the s ta tement of A. Alföldi221 the view has generally been accepted in Hungarian 
investigation tha t a great part of the Székesfehérvár stone monuments has been brought from Aquin-
213
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214
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cum at the time of King Stephen, to the construction of the royal basilica.222 This view seemed to 
he correct 011 the basis of the investigation results of the 40-es, when in the northeastern par t of 
Pannónia Aquincum was regarded as the only significant Roman settlement. However, knowing 
the extensive set t lement of Tác the question is raised with justification: why would it have been 
necessary to bring stone material to Székesfehérvár f rom Aquincum, from a distance of 70 kilo-
metres, when it was available in plenty in a distance of 10 kilometres ? The raising of the question is 
rendered even more justified bv the excavation observations in Tác. Part of the walls of Gorsium 
was undoubtedly raised and carried away af ter the 4th century and before the 12th century. Thus 
the walls of the templum provinciáé and the 4th century buildings constructed above them have 
been preserved part ly only in their foundations, while in the case of the 12th 13th century pits 
belonging to the later period of the settlement the removal of the walls did not exceed the circum-
ference of the pits, and certain pits were dug into the debris of the removed walls. Thus it is doubt-
less t h a t in the beginning of the Middle Ages stones were carried away from Gorsium. 
Among the stone monuments of Székesfehérvár the original place of only one is known to 
us. The upper part of the gravestone with the picture field and the representation of a cavalry man 
originates from the excavations of the Székesfehérvár basilica.223 The lower par t of the inscription 
was found in the limits of Szabadbattyán.2 2 4 This placc can be regarded as the northern outer area 
of Gorsium.225 This d a t u m is an evidence to the effect t ha t from the limits of Gorsium stone mate-
rial was transported to the Székesfehérvár construction works. 
Two fur ther inscriptions can be regarded to originate f rom Gorsium. These point to the 
provincial imperial cult, viz. the al tar mentioning templum divi Marci226 and the gravestone of 
Dignius Secundinianus, on which municeps piissima is mentioned.227 
The following items are regarded by investigation as no local stone monuments hut such 
relics which were carried away from Aquincum or its surroundings: 
The altar I.O.M. of M. Ulpius Quadratus.228 Another al tar of Quadratus originates from 
Érd.229 Investigators presumed t h a t he must have been a landowner at the latter place and the 
Székesfehérvár a l tar could be carried away from here.230 However, there is a certain, bu t not negli-
gible difference between the two inscriptions. The Érd inscription calls Quadratus dec(urio) mun(i-
cipiij Aq(uincensis), while the Székesfehérvár inscription calls him d[ec(urio)] m(unicipii), II 
vir q(uin)q(uennalis). It is possible tha t it is a mere chance tha t just the Székesfehérvár altar did 
not mention the municipium by name. But it can he presumed with the same justification tha t the 
mentioning of the name of the municipium was not necessary, because the stone stood in the area 
of the city. In this case the municipium could be also Gorsium. 
The gravestone of M. Aurelius Tertullus sexvir^um] col(oniaeJ Aq(uinci),231 The Aquincum 
sexvir did not set his gravestone necessarily in Aquincum.232 Besides Tertullus there are also two 
epitaphs among the stone monuments of Székesfehérvár, which commemorate a Brigetio augusta-
lis233 and the family of an official, respectively.234 
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The altar set for the salvation of Marcus Aurelius, Commodus and t he Aquincan ordo, 
which was erected by the duumvir of the municipium in 178.235 The altar set in one of the years 
of the war especially hard for Pannónia — was dedicated by the two duumviri, presumably 
to Iuppi ter Optimus Maximus, bu t not necessarily a t their seat. I n the critical situation it could 
enhance the significance of the jdedge if it was made in the religious centre of the province.236 
The altar of P. Aelius Crescens237 dedicated to Sedatus Aug. was held by A. Alföldi also of 
Aquincan origin.238 This was set by P . Aelius Creseens as magister collegii centonariorumP9 How-
ever, since Gorsium was a city with the rank of a municipium, this assumption is not necessary. 
The basis of the former governor [Claudius] Maximus,240 set by the cannabens(es) ,241 was 
as a mat ter of course counted by investigation among the carvings carried away from Aquincum. 
Besides the presumed Aquincan origin, however, several arguments can be raised also in favour of 
Gorsium. I t seems to he less likely t ha t the canabens(es) could be referred to the inhabitants of the 
Gorsium canabae existing for about half a century in the second half of the 1st century, even if this 
denotation for the inhabitants of the southern jiart of the city - as compared with the templenses 
is not unimaginable. But there does not seem to be any difficulty to presume t h a t the inhabitants 
of t he Aquincum canabae set a basis in Gorsium in honour of the former governor. I t is known tha t 
the religious centre of the province, besides the emperor cult, also cherished t h e cult of the gover-
nors.242 
Thus among the enumerated inscriptions we cannot say about any wi thout any doubt that 
it had to stand originally in Aquincum and t h a t there is evidence for its t ranspor t to Székesfehér-
vár f rom there in the beginning of the 11th century. Similarly, it does not seem to be justified to 
presume about Székesfehérvár inscriptions243 mentioning Brigetio citizens t h a t they were carried 
away from Brigetio.244 That is, in contrast to Gorsium, from where the carrying away of stones to 
Székesfehérvár for the 11th century royal construction works has been proved, the transportat ion 
of stones from a greater distance cannot be verified. 
It seems to be likely tha t for the basilica of Fehérvár and the other royal construction work 
first of all, or entirely, the stone material of Tác (or in the Middle Ages Föveny) available in large 
quantit ies was used. Of course it is also possible t h a t besides the ruins of Gorsium, stone was trans-
por ted to Székesfehérvár also f rom other near-by Roman settlements. These settlements were, 
however, small ones and did not have significant quantities of stone material. 
The assumption that the Székesfehérvár stone monuments originate in general f rom Gor-
sium is supported by those parallels which can be drawn between the s tone monuments to be 
found in Székesfehérvár and those excavated in Tác. First of all the religious monuments are those 
which can he referred to the religious centre of the province. Among the s tone monuments of 
Székesfehérvár t he following ones can be counted into this group: 
CIL H I 3345 templum divi Marci 
CIL H I 3347 altar to the salvation of Marcus Aurelius, Commodus and the ordo Aqu. 
235
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CIL I I I 3355 municeps piissima 
CIL 111 10333 altar t o the salvation of Caracalla and Julia Domna 
CIL I I I 1033G basis set to the salvation of [Claudius] Maximus 
Besides t he temple245 inaugurated on the occasion of the visit of Septimius Severus and 
Caracalla in 202, the plate decorated with Viotoriae relating to the visit of the emperors, f rom Szé-
kesfehérvár: 
CIL I I I 3346 to the salvation of Septimius Severus, Caracalla and Geta 
Par t of the civilian gravestones are definitely of u rban relation : 
CIL I I I 3348 d[ec.J т., II vir qq. 
CIL I I I 3354 sexvir col. Aq. 
CIL I I I 3355 aug. m. Brig. 
CIL I I I 10335 magister coli, centonariorum 
CIL I I I 10338 [der.? mjunicipii Brig. 
The monuments enumerated, which very likely can be completed with part of t he carved 
stones (animal scenes240), point to the fact tha t with a minor possibility of error all the Székesfehér-
vár stone monuments can be counted among those of Gorsium. This seems to be more correct than 
to presume that an uncertain proportion of them came to t he royal seat f rom elsewhere, and on the 
basis of this to disregard them or to take them only in a small degree into consideration in t he exami-
nation of the population of Gorsium, its religious life and i ts artistic monuments. 
4 
Starting ou t from the stone monuments and on the basis of the aforesaid tak ing into 
consideration also those found in Székesfehérvár we can sum up the 2nd 3rd century society 
of Gorsium as follows. Of the municipal aristocracy in the course of the 2nd century we know two 
persons, viz. besides the already mentioned P. Aelius Respectus of native origin, M. Ulpius Quadra-
tus24T was presumably decurio and duumvir quinquennalis of the city. According to the definition 
of A. Mócsy lie can also be regarded as a native, tha t is Eraviscus.248 In the 3rd century one name 
can be counted - very conditionally into this circle. C. Tit ius Antonius Peculiaris, according to 
his inscription f rom Bátmonostor undoubtedly carried there —, was dec(urio) col(oniae) Aqu(in-
ci), dec(urio) m[unficipii)] G(orsii ? j'M'J / II vir, flam(en), sacerdos / arae Aug(usti) n(ostri) p(ro-
vinciae) P(annoniae) Infer (ioris)r50 Peculiaris, descendant of one of the two families holding in 
their hands the revenue lease of the Danubian provinces, is presumably not identical with conduc-
tor251 known from Savaria, who was decurio of Aquincum and Singidunum252 in the beginning of 
the 3rd century. Besides the ones mentioned above, from 210 also another magister collegii centona-
2 4 5
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riorum is mentioned, viz. P. Aelius Crescens, who set an al tar to Sedatus.253 There is no nearer indi-
cation about the origin of his name.254 
C. Dignius Secundian[us], augustalis255 of Brigetio, according to the testimony of his family 
gravestone, was natione Raet(us). He was very likely a t t rac ted to the city by the commercial life 
of Gorsium, just like Ti. Claudius [ ], t he other citizen, who sett led here from Brigetio, to 
whom a gravestone was set by his wife, [ ?Ae]lia Gemel[la, or -lina].256 The latter, on the basis of 
his name, was eventually a Northern Italian.257 M. Aurelius Tertullus is named by his gravestone 
f rom Székesfehérvár sexvirium} col(oniae) Aqu(inci).2S8 On the basis of his cognomen is eventually 
of Dalmatian or Norican origin.259 
Besides C. Titius Antonius Peculiaris, who in the course of his municipal career was flamen, 
and then sacerdos provinciáé, we know three names from the priesthood of the sanctuary district 
- templum. The altar of L. Virius Mercator does not give any nearer reference to which deity he 
fulfilled his pledge for the salvation of the templenses, but we do not f ind out anything about his 
priestly funct ion either.200 His name is Nor thern Italian, eventually Norican.201 The two sacerdotes 
of the templum divi Marci were [Dojmitius Niger, soldier of cohors III Batavorum, and [Ajurelius 
Victor.202 The origin of neither of them can be determined more exactly.203 
Besides [Dojmitius Niger the inscribed monuments mention several soldiers. L. Septimius 
Veranus, as veteranus from legio II Adiutrix, fulfilled his pledge to Iuppi ter Optimus Maximus in 
218, af ter his lucky return from the Par thian expedition.264 Similarly in legio II Adiutrix served an 
armat/ura] no t known more closely,265 Aurelius Dazanus,266 as well as Aelius Flavianus and Aelius 
Iustianus, who fell in an expedition against t he Goths in the middle of the 3rd century.267 In legio 
IV Flavia, very likely at the t ime of one of its stationings in Pannónia, served an unknown soldier, 
whose gravestone was set by the centurion M. Pacilius Rufus.268 In the inscribed material the 
principales of two auxiliary troops are mentioned, viz. Aurelius Secundums was decurio of cohors 
I Ulpia Pannoniorum, ex sing(ulariorum),20<J while the epi taph in verse found in the limits of Sza-
badba t tyán was set by M. Aurelius Attianus, decurio of ala I Thracum,270 t o his wife Aurelia Sabina. 
From the gravestone of Atilius Marcianus t he name of the troop in which he served is missing.271 
Among the soldiers mentioned above, Atilius Marcianus, whose name was mentioned last, was from 
Savaria. The armat[ura] is o[r]iundus ex regione Bassianesi. The cognomia of the others are local 
(Veranus,272 Iustianus273), Illyrian (Dazanus274), western (Attianus),275 or generally spread (Flavia-
nus,276 Secundums277). The nomen of M. Pacilius Rufus points to Northern Italian origin.278 This 
corresponds to the known fact t ha t the ma jo r i ty of the centuriones of the 2nd century were of 
I talian origin.279 
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The major i ty of the stone monuments do not give any nearer indication about the social 
standing of those mentioned or represented on them. The persons known f rom the inscriptions are 
as follows: 
Unpublished M. Tutilius Va[len]s — North Italian2 8 0 
Tutilius Pau [lus] North Italian2 8 1 
CIL I I I 3323 Marcian[us] - North Italian282 
Saloninus - Dalmatian2 8 3 
CIL I I I 3356 lul ia Secu[. . . . ] 
CIL I I I 3357 C. Iulius Paj). Honora[ tus] - African?284 
CIL I I I 3359 Ulpius Mac[. . . ] — 
Claudius Alexander Eastern or African?285 
Alba Regia 
6/7 (1965/66) 
165. C. Iulius Super - Western286 
Gorsium M. Aurelius Maximianus - North Italian287 
(1970) 60. Aurelia Lucilla — Western?2 8 8 
On the tombstones, the inscribed parts of which are missing, hut their picture fields pre-
served, the representation of the deceased and their family members, we can see women and men 
dressed according to the fashions of the age, dressed in the R o m a n way.289 
About liberti we can f ind mentioning only on two inscriptions. On the tombstone of Aurelius 
Secundums, decurio of cohors I Ulpia Pannoniorum, the names of Aurelius [The]o[phil]us and 
Aurelius Exuperatus.2 9 0 On the basis of their names the former seems to be Greek,291 and t he latter 
local.292 The other gravestone was set by Aurelia Lucilla and Aurelius Maximianus to their liberti: 
Gorsium. (Székesfehérvár 1970) 60. 
I)(is) M(anibus) / Aureliae Surae qu(a)e / vix(it) an(nos) XXXV, me(nses) X, / 
Aur(elio) Fortunio qui / vix(it) an(nos) X I I I , me(nses) X I , / Aureliae Candid(a)e 
viv(a)e / Aurelia Lucilla libertis / carissimis, M. Aur(elius) Maximianus nutri/ci 
pientis(s)im(a)e j [(aciendum) c(uraverunt). 
Of the three names Fortunius is regarded by L. Barkóczi as definitely North Italian,2 9 3 
and this very likely determines also the origin of t h e two women. The cognomen Sura is f requent in 
North I ta ly, Noricum and Dalmatia , bu t it occurs also among Pannonian local people and Orien-
tals.294 Candida, af ter the Marcomann invasions is frequent in Pannónia, earlier the name points to 
280
 The nomen Tuti l ius is u n k n o w n in Pannón ia . 
I t is f r equen t in Nor the rn I t a l y , viz. CIL V 5613, 
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see Á. MÓCSY: Die Bevölkerung . . . 194. I t can be 
regarded as Nor the rn I t a l i an on the basis of Tuti l ius 
Paulus ment ioned in the inscript ion. 
281
 A. MÓCSY: Die Bevölkerung . . . 184. 
282
 L. BARKÓCZI: Acta Arch. H u n g . 16 (1964) 
317. 
283
 hoc. cit. 323. 
284
 hoc. cit. 314. 
283
 Loc. cit. 304. 
286
 Рос. cit. 325. 
287
 Рос. cit. 318: the wide-spread cognomen is of 
Nor the rn I t a l i an origin. 
288
 Poe. cit. 316: I t is f r e q u e n t in Da lma t i a , in the 
Wes t and in Afr ica . However , on the basis of her son 
and her liberti it is not impossible t h a t we can see 
in her a N o r t h e r n I ta l ian. 
289
 K i n g S t e p h e n Museum, inventory N o s 10791, 
1 0 7 9 2 , 1 0 7 9 9 , 1 0 8 0 0 , 1 0 8 1 6 ( S z é k e s f e h é r v á r ) ; E . 
M A I O N I C A — R . S C H N E I D E R : A B M 1 ( 1 8 7 7 ) 1 6 3 . 
290
 CIL I I I 3350. 
291
 L. BARKÓCZI: Acta Arch . Hung. 16 (1964) 
311. 
292
 Рос. cit. 325. 
293
 Рос. cit. 313. 
294
 Рос. cit. 325. 
1* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
T H E EXCAVATIONS IN GORSIUM 51 
Nor th Italian origin.295 I t is possible t ha t the nurse and her family were brought f rom North I ta ly 
by their masters who presumably also originated from there. 
I t is sure t h a t the persons who set the stone monuments or those who are mentioned or 
represented on them do not represent proportionately the society of t he city and its composition. 
The number of tombstones and altars to be a t t r ibuted to peregrini is comparatively insignificant, 
al though especially up to the Marcomann invasions on the basis of the local taste, local 
Celtic tradit ions to be established on the basis of the finds they formed a considerable majority of 
the population of the large sett lement. The inscriptions do not reflect the real proportion of the 
liberti and the slaves either. The population becoming familiar to us f rom the inscriptions, in spite 
of these negative phenomena, shows several characteristics. Among the names, not only in the 
course of the 2nd century hut also in the 3rd century, besides the populat ion of local origin, North 
I tal ians can be pointed out in the largest number. It seems tha t the route passing through Gorsium 
establishing connection with I ta ly conveyed the influence coming f rom the southwest still for a 
long time, even when commercial t raff ic came into the hands of the western workshops. The absence 
of the oriental influence is also striking. While in the 3rd century, besides the Syrian society298 
of the near-by Intercisa — isolating itself f rom foreign influence —, a considerable oriental popula-
tion lived in Brigetio and Aquincum, the presence of them in the f inds of Gorsium, just like on t he 
stone monuments, does not appear in a significant measure. 
The stone monuments do not give any reference to tha t immigration at the time of the 
Marcomann invasions, which could be ascertained through the analysis of the finds of the one-time 
canabae, the southern part of the city.297 Similarly, we do not get any reply on the question either, 
in wha t measure the composition of the population changed af ter the Marcomann invasions. The 
excavation observations have ascertained a destruction spreading over the major par t of the 
sett lement. This, very likely, went together with the decrease of the population. Before the elabora-
tion of the finds and before the discovery of the contemporary cemeteries, only a general refer-
ence can he made to the circumstance tha t af ter the war the composition of the population was 
hardly changed in a considerable measure. The few Orientals mentioned on the inscriptions and the 
Thracian elements to he pointed out in the finds are insignificant in numbers. 
5 
The population of Gorsium in the 4th century, with the exception of the last quarter of 
the century, is even less known to us. Also two cemeteries of this period have been located by inves-
tigation, but in these only rescue excavations and orientation investigations have been carried on. 
The few excavated graves do not render proper information on the population. The great destruc-
tion of the year 260, which demolished the whole settlement, did not discontinue life in Gorsium. 
I t seems to he likely t ha t the 4th century population of the city can be regarded more or less as 
the descendants of the earlier inhabitants. A more significant settling in, the presence of a larger 
number of foreign elements cannot be observed even in the finds of the large cemetery developed 
in this area af ter the giving up of the southern par t of the city in the age of Valentinian. The ceme-
tery was used by the population of Gorsium also in the first decades of the 5th century. The poorish 
grave goods of the three generations burying their dead in the Margittelep cemetery were in their 
owerwhelming major i ty local products. Thus these finds show rather the unchanged survival of the 
industry of the city, and do not give sufficient reply to technical questions.298 In spite of the uni-
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form composition of the cemetery, the archaeological observations point to the fact that the popu-
lation of Gorsium, first of all under the reign of Valentinian, was increased. The assumption seems to 
be obvious that on account of the deteriorating jmblic conditions the population of the adjacent 
region sought for shelter among the walls of the city in larger and larger numbers. But the large-
scale construction works in progress a t this time permit the conclusion tha t the development of 
the city resulted not only from the increase of the population bu t also from of the initiative of the 
state. Moreover, the conspicuous increase of money circulation — which is outstanding also in 
comparison with the money circulation of the other Pannonian sett lements — points to official 
construction works, eventually to official apparatus sent to Gorsium. The latter assumption can 
be supported also by the sudden increase of the money circulation of the palatium. The construction 
of the second early Christian basilica can be brought into connection with the increase of the popula-
tion in t he Valentinian age at the end of the century. 
The late basilica construction, the renewals of streets in the 5th century and the long use 
of the cemetery equally support the assumption t h a t in Gorsium the life of the Roman population 
can be followed up also after 400. 
6 
Even if we cannot speak abou t the continuity of the population in the case of Gorsium 
either, t he settlement — losing its u r b a n character — very likely did not become uninhabited up 
to the Turkish period even temporarily. This is due first of all to the roads passing through it, which 
were permanently used by the peoples occupying Pannónia one a f t e r the other. The crossing of 
the former decumanus maximus and cardo maximus, which was the junction of the roads passing 
through the settlement since the 1st century, was continuously inhabited according to the testi-
mony of the finds f rom the period of t h e great migrations and from the Middle Ages. The overwhelm-
ing major i ty of the German, Langobard, Avar and Medieval finds of Gorsium are from an area of 
100 metres counted f rom the road junction. Langobard graves were known f rom the area of the 
palatium,299 while Avar equestrian graves were found under the tabernae300 and east of basilica 
maior. In the Middle Ages the road junction was occupied by the village Föveny. I ts inhabitants 
were living in building No. XIV s tanding a t the tabernae, basilica minor and the southwestern corner 
of the area sacra even in the 13th and 14th centuries. I t is possible t ha t in this continuity of the 
sett lement, besides the important road junction, basilica maior constructed in the second half of 
the 4th century could also play a role for a longer t ime. According to our present knowledge in the 
broader surroundings of Székesfehérvár this church is thought by us to have survived for the longest 
time. I t was used eventually even a f t e r the discontinuation of the city. Thus it is possible t h a t the 
altar railing with the Christmonogram found in Székesfehérvár, da ted by investigation in different 
ways,301 originally adorned the church.3 0 2 
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DIE SPÄTANTIKEN GRÄBERFELDER VON PANNONIÉN 
In vorliegender Studie setzten wir uns die Systematisierung der rund 2210 erschlossenen 
und publizierten Gräber aus dem 4. Jahrhunder t und eine Zusammenfassung der auf sie bezügli-
chen Angaben zum Ziel.1 Zugleich bildet unsere Arbeit einen methodologischen Versuch zur Er-
gründimg dessen, welche Ergebnisse die unter Anwendung statistischer Methoden erfolgende ver-
gleichende Untersuchung eines mengenmäßig so erheblichen Fundmater ia ls zu zeitigen vermag, 
ferner, welche Hilfe die solcherart erzielten Ergehnisse der künf t igen Forschung bieten und in-
wiefern sie jene Resultate untermauern, zu denen die archäologische und historische Alter tums-
forschung auf anderen Wegen gelangte. 
Grundsätzlich betrachteten wir es als unsere Aufgabe, ohne Rücksicht auf die zu erwarten-
den Ergebnisse jedes Gräberfeld, dessen Angabenmaterial dies ermöglicht, allen einschlägigen 
Untersuchungen zu unterziehen. Die so gewonnenen Erkenntnisse betrachten wir nicht als end-
gültig feststehende Tatsachen, erblicken in ihnen vielmehr nur Tendenzen, die von den künf t igen 
Forschungsergebnissen bekräf t igt bzw. differenzierter herausgestellt werden. Die von diesen Ten-
denzen gewiesene Richtung wird vermutlich auch im Zuge der weiteren Forschung keine Ände-
rung erfahren. 
Wir untersuchten jedes publizierte pannonische Gräberfeld und Einzelgrab, das im 4. 
J ah rhunde r t geprägte Münzen enthielt oder unter dessen Beigaben sich zum Formgut des 4. J a h r -
hunder t s zählende Stücke vorfanden und dessen Fundmater ia l nach Gräbern gesondert worden 
war.2 Die Gräberfelder und Einzelgräber ordneten wir in chronologischer Reihenfolge, indem wir 
die jährliche mengenmäßige Gestaltung der in einem Gräberfeld zum Vorschein gelangten Münz-
f u n d e in Diagrammen veranschaulichten und die Gräberfelder in der Reihenfolge der Kulmina-
tionsperioden der Diagramme untersuchen.3 Da wir mit Ausnahme der Gräberfelder von Tác und 
Tokod uns durchwegs mit bereits veröffentlichtem Material beschäftigten, konnten wir uns in 
der Regel nur auf das vom jeweiligen Autor veröffentlichte Dokumentat ionsmater ial s tützen und 
faß ten die in den Publikationen der einzelnen Gräberfelder angegebenen Tatbestände in Tabellen 
zusammen. Die geographische Lage und Verteilung der untersuchten Gräberfelder ist auf Abb. 1 
wiedergegeben. 
1
 Kino Aufzäh lung der bearbe i te ten Gräberfelder 
nnd einzelner Gräber en thä l t das Li teraturverzeichnis , 
in dem die mi t Ziffern von 1 bis 52 bezeichneten 
Gräberfe lder in chronologischer Reihenfolge angeführ t 
s ind. (Die bei Fes ts te l lung der Zeitenfolge angewandte 
Methode s. I . Teil В. XIV) . Die m i t Buchs t aben von 
A bis о bezeichneten Gräberfelder enthie l ten keine 
bes t immbaren Münzen und lassen sieh deshalb nicht 
genau dat ieren. I h r e Aufzäh lung erfolgte in alpha-
bet ischer Reihenfolge. Die Gräberfelder , deren große 
Gräberzah l u n d Beigabemnenge eine Un te r suchung 
der Zusammense tzung ihres F u n d m a t e r i a l s u n d des 
Bes ta t tungsr i tus ermöglicht, sind u n t e r den römischen 
Zahlen I — X X I I aufgezähl t . I n das Verzeichnis 
wurden nu r die da t ie rbaren Gräberfelder und Gräbe r -
feldteile au fgenommen . Bei j edem ü b e r n a h m e n wir 
die in der einschlägigen Pub l ika t ion ve rwende ten 
Ors tnamen — in einigen Fällen die ant iken römischen , 
wie bei Brigetio, in anderen den heut igen N a m e n , wie 
e twa Bogád. 
2
 Die Da t ensammlung schlössen wir mi t d e m J a h r 
1964 ab, von d e n später publ iz ier ten Gräber fe ldern 
schlössen wir n u r das F u n d m a t e r i a l vor Ságvár u n d 
des von uns 1968 ausgegrabenen Gräberfeldes Tokod 
in unsere Un te r suchungen m i t ein. 
3
 Das Ve r f ah ren er läutern wir in I . В. X I V . 1. 
Das Ergebnis veranschaul ich ten wir in Abb. 11—12. 
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Gräberfelder mit 1-5 Gräbern» 5 -10 Gräbern о 
10-100SräbernO über 100 Gräbern О 
Gräberfelder, die in mengemäßigen Belangen bearbeitet 
Abb. 1. Geographische L a g e der un t e r such ten Gräberfe lder 
Bei einem Großteil der in Intercisa erschlossenen 763 Gräber des 4. Jahrhunder t s fehlen 
die notwendigen näheren Angaben. Die einschlägige Publikation verzeichnet nur die in den Grä-
bern vorgefundenen Gegenstände, während die übrigen Angaben ungeordnet und ungenau sind. 
Deshalb zogen wir bei Untersuchung der Gräberfelder von Intercisa nur das aus den Gräbern stam-
mende Fundmater ia l in Betracht und nahmen von einer Untersuchung der Gräber angaben, der 
Fundzusammenhänge und mengenmäßiger Vergleiche der einzelnen Grabheigaben Abstand.4 
Ebenso verzichteten wir bei jenen Gräberfeldern, in deren Publikation der verhältnismäßige An-
teil der gestörten Gräber nicht angegeben war, auf die Untersuchung der quanti tat iven Zusam-
menhänge.5 In der vorerwähnten Tabelle wurden jene Gräberfelder zusätzlich auch mit einer 
römischen Ziffer versehen, welche die Anfert igung eines chronologischen Diagramms gestatte-
ten, in deren Publikation die Zahl der gestörten Gräber angegeben war und die Gesamtzahl der 
erschlossenen Gräber (mindestens 6) eine quant i ta t ive Untersuchung ermöglichte. 
Unsere Untersuchungen auch auf die Analogien der einzelnen Fundobjekte zu erstrecken, 
erachten wir deshalb fü r unzweckmäßig, weil wir aus der betreffenden Zeit stammendes Material 
in größeren Mengen nur aus den westlichen Provinzen des Römerreiches kennen und mithin auc 
Analogien der einzelnen Stücke nur innerhalb dieser Gebiete suchen könnten, was zu verzerrt 
und einseitigen Ergebnissen geführt hä t te . 
1
 Die seit J a h r e n in Gang befindliche umfas sende 
Erschl ießung des Gräberfeldes von Interc isa wi rd 
nach der Pub l ika t ion der genaue Angaben beis teu-
ernden Gräber Aufschluß über die Bes t a t t ungs r i t en 
und deren Zusammenhägne in In terc isa er te i len. 
5
 Aus diesem Grunde s a h e n wir von einer Analyse 
der Gräberfelder Kesz the ly-Marktp la tz , Au a m Lei tha-
berg, Zeiselmauer u n d Fenékpusz t a ab . 
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1. Buda, Dräsche tgy. 1 1 — + + + + L . 
2. Nyék 1 1 
- + + + + 
3. Brigetio IV. 29 4 25 + 17 12 + + + I 
4. Óbuda 4 4 
— 
3 1 + + + + 
5. Szigliget 2 2 
- + + + 
6. Pécs, Apáca u. 1 1 
- + + + + 
7. Somogyvár 1 1 
- + + + + 
8. Szomód 9 2 7 
— 
2 7 + + + и 
9. Tétény 2 2 
- + + + + 
10. Birján 1 1 
- + + + + 
11. Győr 29 9 20 
-
5 24 r 
" Г + + i n 
12. Mucsfa 3 2 1 
- + + + + 
13. Kő G 6 
- + + + + IV 
14. Keszthely Cs. 6 6 
- + + + + 
15. Keszthely D. 48 47 1 + + + + + V 
16. Kisárpás 8 8 
- + + + + 
17. Keszthely P. 16 16 
- + + + + 
18. Bruckneudorf 54 52 2 + 32 22 + + + VI 
19. Bölcske 6 6 + + + + + 
20. Rust 18 16 2 
-
7 11 + + + VII 
21. Karmacs 3 3 + + + + + 
22. Bp. Hunor u. 2 2 
- + + + + 
23. Fazekasboda 7 7 + + + + + VIII 
24. Bogád 19 19 + + + + + I X 
25. Zengővárkony II . 18 17 + + + + + X 
26. Szekszárd 1 1 + + + + 1 
27. Bp. Brassói út 1 1 
- + + + + 
28. Bp. Riscelli út 27 23 4 
-
18 9 + + + X I 
29. Fenékpuszta H. 7 4 3 + 3 4 + + + X I I 
30. Kercseliget 1 1 
- + + + + 
31. Bp. Bogdáni út 36 25 11 
-
33 3 + + + X I I I 
32. Au am Leithaberg 40 40 + 29 11 + 1 1 + + 
33. Bp. Bécsi út 51 50 1 
-
50 1 + + + XIV 
34. Ercsi 2 2 
- + + + + 
35. Bp. Emese u. 11 9 2 
-
10 1 + + + XV 
36. Zengővárkony I. 3 3 + + + + + 
37. Gödrekeresztúr 1 1 
- + + + + 
38. Pécs, Széchenyi t . 15 8 
-
4 11 + + + XVI 
39. Ságvár 342 136 206 
-
59 283 + + + + XVII 
40. Zeiselmauer 32 32 
-
15 17 + + + + 
41. Vösendorf 2 1 1 
— + + + + 
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42. Budakeszi 4 1 3 2 2 + + + 
43. Felcsut 1 1 — + + + + 
44. Szántód 1 1 — + + + + + 
45. Lokhegy 1 1 
- + + + + 
46. Szilágy A. 11 11 + + + + + 
47. Brigetio II . 9 6 3 + 8 1 + + + XVIII 
48. Pilismarót 32 32 + + + + + XIX 
49. Brigetio I. 21 21 + 14 7 + + + + XX 
50. Fenékpuszta 46 46 
- + + + + + 
51. Tác 253 253 + + + + + X X I 
52. Tokod 102 102 + + + + + XXII 
A. Alsóörs mellett 2 2 — + + + 
B. Anzenhof 1 1 
- + + + 
C. Aquincum 17 17 — + 
D. Babarc 3 3 
- + + + 
E. 
F. 
Badacson y tördemic 
Balatonfüredfalu 
1 
1 
1 
1 
— + 
+ 
+ 
+ + + 
G. Balatonberény 1 1 - + + + + 
H. Brigetio III . 3 3 + + + + 
I . Bp. Aranyhegyi u. 1 1 
- + + + + 
K. Bp. Bohn téglagyár 5 4 1 
-
4 1 + + 
L. Bp. Boróka u. 1 1 
- + + + 
M. Bp. Csalogány u. 5 5 
- + + + 
N. Bp. Fényes Elek u. 2 2 
- + + + 
O. Bp. Szőlő u. 2 2 
- + + + 
P. Bp. Vályog u. 1 1 
- + + + 
Q- Bp. Vihar u. 2 2 — + + + 
R. Carnuntum I. 1 1 — + + + 
S. Carnuntum II . 1 I — + + + + 
T. Császár 3 3 + + + + 
u . Eisenstadt I. 1 1 — + + + 
V. Eisenstadt II. 2 2 — + + 
w . Gyenesdiás l 1 
- + + + 
X. Győr, Nádorváros 3 3 - 1 2 + + 
Y. Máriakémónd 1 1 — + + + 
Z. Márok 2 2 — + + + 
a. Meződ 1 1 
- + + 
b. Mór 7 2 5 — 1 6 i 6 + 
c. Óbuda, Gázgyár 4 4 
— + + + 
d. Pées, Gründler u. 2 2 
- + + + + 
e. Szentendre 1 1 
— + + + 
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f . Sztlászló Sztegyedp. 5 4 1 + + T* + + 
g- Sommerein I. 12 3 0 - 1 1 1 + + 
h. Sommerein II . 2 1 1 
- + + + 
i. Sommerein I I I . 3 3 - + + + 
k. Tótvázsony, Murvagödör 2 2 
- + + + 
1. Üröm 1 1 * T* + + 
m. Zágráb 1 1 + + + 
n. Zánka 1 1 - + + + 
o. Intercisa I — IV. 43 
VI. 3 
I X - X V . 93 
X I X . 4 
X X . 09 
XXI I . 205 
X X I I I . 204 
X X I V - X X V . 10 
XXVI. 65 
XXVII. 33 
1949. 28 
1957. 6 
Zwecks Gruppierung der Gräberfelder innerhalb der Provinz unterzogen wir in erster 
Linie die Bestat tungsr i ten einer genaueren Prüfung. Wir gingen dabei nicht von den Sondermerk-
malen der einzelnen Gräber aus, sondern legten unseren Untersuchungen die gemeinsamen Züge 
aller Gräber eines Gräberfeldes zugrunde, aus deren Gesamtheit sich die Bestat tungsbräuche der 
zugehörigen Siedlung erkennen lassen. In der Analyse eines bestimmten Gräberfeldes muß natür-
lich auch auf die Eigenmerkmale einzelner Gräber eingegangen werden, da aber den Gegenstand 
vorliegender Studie die Bearbeitung und Systematisierung sämtlicher publizierter Gräberfelder 
der Provinz bildet, können wir uns hier mit individuellen Symptomen nicht eigens befassen. 
Der I. Teil dieser Arbeit enthäl t die aus der Bearbeitung der Gräberfelder mittels statisti-
scher Methoden resultierenden Angabengruppen sowie die Schlußfolgerungen, die sich aus letz-
teren ergeben. 
Im I I . Teil gruppierten wir die im Zuge unserer Untersuchung der einzelnen Gräberfelder 
erhaltenen Angaben unter dem Aspekt der mit der Lage Pannoniens im 4. Jah rhunder t verbun-
denen Fragenkomplexe, d. h. nach religiösen, ethnischen, Handels- und Gewerbe-Belangen sowie 
nach gesellschaftlichen und historischen Kriterien. 
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A) A U F D I E G R Ä B E R B E Z Ü G L I C H E A N G A B E N 
I. Orientierung 
Gegenstand unserer Untersuchung bildete hier die Orientierung der Gräberfelder. Die 
Orientierung der einzelnen Gräber berücksichtigten wir nur insofern, als sie sich in das Gesamtsy-
stem einordnen oder nicht einordnen läßt. 
Wir befolgten hierbei das Verfahren, die Orientierungsrichtung aller Gräber des jeweiligen 
Gräberfeldes von der Gräberfeldkarte oder mit Hilfe der in Winkelgraden angegebenen Orientie-
rung in einen Kreis zu projizieren, um das gegenseitige Verhältnis in der Orientierung der im Grä-
berfeld einander näher oder ferner gelegenen Gräber übersichtlicher zu gestalten.0 Der ver t ikale 
Kreisdurchmesser entspricht der N S-Achse, der horizontale der W O-Richtung. Mit Hilfe 
der geometrischen Methode der Rarallelverschiebung verzeichneten wir un te r Zugrundelegung 
der Gräberfeldkarte oder der Gradangaben innerhalb des Kreises die jeweilige Lage des Toten 
im Verhältnis zur N S-Achse. Diesen Punkt markierten wir mi t einem Pfeil und zogen von ihm 
über den Kreismit telpunkt einen Durchmesser, der die Orientierung des Grabes anzeigt. 
1. Im nachfolgenden untersuchen wir die Orientierung der Gräber innerhalb der einzel-
nen Gräberfelder in deren chronologischer Reihenfolge. (In den anhand des eben beschriebenen 
Verfahrens angefertigten Zeichnungen veranschaulichen wir die Gräberorientierung n u r jener 
Gräberfelder, bei denen sich diese Orientierung dank der publizierten Gradangaben oder auf-
grund der Gräberfeldkarte genau feststellen ließ. Wo in der einschlägigen Publikation die Orien-
tierung der Gräber nicht in Graden, sondern nur der Himmelsrichtung nach angegeben ist , sehen 
wir von der zeichnerischen Wiedergabe ab und beschränken uns auf eine Beschreibung im Text.) 
(3) Brigetio IV: Die Orient ierung wurde n u r in vier Fäl len und lediglich der Himmels r i ch tung nach 
angegeben. Drei Gräber waren nach W — О und eines in O — W - R i c h t u n g orientiert . 
(8) Szornód: N u r bei zwei Gräbern ist die Himmels r i ch tung verzeichnet. D a s eine war N W -SO, 
das andere N —S orient ier t . 
(11) Győr: Die Orient ierungsangaben beschränken sich au f Himmels r ich tungen . Zwei Gräber W — O , 
acht Gräber О W orient ier t . 
(13) Кб : О—W-Orient ierung, von 267 bis 282°. Die g röß t e Abweichung bei Orientierung de r Gräber 
be t rug 15° (Abb. 2). 
(15) Keszthely Dobogó: 47 SW NO or ient ier te Gräber zwischen 110 u n d 150°, mit einer Abwei-
chung bis zu 46°. N u r eines der 48 publ iz ier ten Gräber war NO —SW (um 298° verschoben) orientiert (Abb. 2). 
(10) Kisárpás : Von den publ iz ier ten 8 Gräbern , bei denen n u r die Himmels r ich tung v e r m e r k t war , 
waren 6 W O. eines SW —NO u n d eines N — S or ient ier t . 
(18) Bruckneudorf : W— O-Orientierung, wahrscheinlich7 al le 54 erschlossenen Gräber zwischen 78 
und 105°, m i t einer max imalen Abweichung von 27° (Abb. 2). 
(20) R u s t : Orient ierungen N W - S O , W O, und SW N O . Gradwerte : bei zwei Gräbern 10°, bei 
einem 53°, bei zehn zwischen 80 und 103°, bei e inem 122°, einem ande ren 139°, e inem weiteren 190° u n d bei 
einem W О orient ier ten Grab 280° (Abb. 2). 
(21) Karmacs : S — N-Orieni iorung, zwei G r ä b e r bei 185°.8 
(23) Fazekasboda : NO —SW Orient ierung zwischen 270 u n d 325°, mit einer maximalen Anwe ichung 
von 55° (Abb. 2). 
(24) Bogád: Sämtl iche erschlossenen G r ä b e r des Gräberfe ldes sind einhei t l ich und unterschiedlos 
genau O - W or ient ier t (Abb. 2). 
(25) Zengővárkony I L : O —W Orient ierung zwischen 262 u n d 284°, m i t einer Divergenz v o n 22° 
(Abb. 2). 
(28) Budapes t , Kiscelli ú t : Gradangaben fehlen, die Or ient ie rung der Gräbe r ist nur der H immels -
r ich tung nach verzeichnet . Demnach waren 14 Gräbe r W O, 7 N —S, je eines О W bzw. S N or i en t i e r t . 
(29) Fenékpusz ta -Ha lász ré t : W О Or ien t ie rung zwischen 90 und 110°. Divergenz 20° (Abb. 2). 
(31) Budapes t , Bogdáni ú t : N u r in Himmels r i ch tungen angegeben. 7 G r ä b e r W —O, 4 N W SO, 
6 N - S , 3 N O - SW, 4 O — W u n d ein Grab S W — N O orientiert . 
0
 E ines ähnl ichen Verfahrens bedienen sich be i 
Un te r suchung der Gräberor ient ier img V. HRUBY: 
Staré Mësto velkomoravské pohreb i s t e na Válaeh. 
P r a h a 1955 und I . KOVÁCS: Dolg. 3 (1912) 280 f . 
7
 Die Gräber fe ldka r t e bezeichnet die g e n a u e 
Nord r i ch tung n i c h t . 
8
 In de r Beschreibung wird die Or ient ie rung des 
Grabes N r . 3 als NO SW angegeben, was d e r in die 
Gräber fe ldkar te eingezeichneten Orient ierung wider-
spricht. 
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A b b . 3. IJiu Orient ierung der spät römischen Gräberfe lder in Pannon i én 
(32) Au a m Lei thaberg: L a u t Gräbe r fe ldka r t e lassen sieh zwei deutlieh vone inande r gesonder te Grä-
bergruppen un te rsche iden . I nne rha lb der ersten b e t r ä g t die Abweichung 28°, inne rha lb der zweiten 20° und 
zwischen den beiden Gruppen 57°. Bedauerl ieherweise is t in der einschlägigen Pub l ika t ion die Lage de r Schädel 
n ich t angegeben, so d a ß wir die Or ient ierung der G r ä b e r nach Himmels r ich tungen n i c h t kennen (Abb. 3). 
(33) B u d a p e s t , Bécsi ú t : D i e Orient ierung ist nu r in Himmels r i ch tungen angegeben . Sie l a u t e t hei 
24 Gräbern W O, be i 10 NW—SO, bei weiteren 10 N - S , bei zwei N O SW, bei d re i O—W und bei einen 
SO N W , 
(35) B u d a p e s t , Emese u t ca : 7 Gräber m i t N —S Orient ierung zwischen 355 u n d 11°, zwei m i t N O SW 
Orient ierung zweischen 299 und 315° Maximale A b w e i c h u n g 72° (Abb. 3). 
(38) Pécs, Széchenyi tér: Die Or ient ie rung d e r Gräber ist n u r in H immel s r i ch tungen angegeben. Sie 
en t spr ich t bei e inem G r a b W O, bei einem anderen SW—NO, bei dre i Gräbern S — N. 
(39). Ságvár : Auch hier ist jeweils nur die Himmels r i ch tungen vermerk t . 79 G r ä b e r waren W O, 38 
N W -SO, 4 N - S , 8 O - W und 4 SO - N W or ient ier t . 
(40) Zeiselmauer: W О Or ient ie rung zwischen 65 und 80°, m i t einer Gesamtd ivergenz von 15° 
(Abb. 3). 
(46) Szi lágy-Aranyoldal : Sämtl iche erschlossenen Gräber ausnahmslos genau W О orientiert (Abb. 3). 
(47) Br ige t io I I : Sechs G r ä b e r N W SO zwischen 58 und 65°, ein Grab SW — N O (bei 148°), ein wei-
te res S O - N W be i 255° orientiert (Abb. 3). 
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I n t e r c i s a X X V I I . S o m m e r e i n I. 
Abb. 4. Die Orient ierung der spä t römischen Gräberfe lder in Pannon i én 
(48) P i l i smaró t : 29 Gräber genau von W nach О ausgerichtet , ein Grab mi t N W SO Orient ierung 
bei 65°, ein ande re s S W — N O bei 134° orientiert . G r ö ß t e Abweichung 69° (Abb. 3). 
(49) Br ige t io I : 14 Gräber N W — S O zwischen 21 und 94° orientiert (Divergenz 73°), 2 N O - S W zwi-
schen 320 u n d 325° und 4 SO N W zwischen 230 u n d 263° (Abb. 4). 
(50) F e n é k p u s z t a : L a u t Beschreibung waren die Gräber W— О orientiert . 
(51) T á c : Nahezu 90% der Gräber waren zwischen 95 und 105° S W - N O orient iert, mithin b e t r u g 
die Abweichung bei diesen 70°. Fün f Gräber N W — S O zwischen 18 und 72°, vier SO- N W zwischen 130 u n d 
175° und zwölf N O — SW zwischen 282 und 320°, m i t h i n in entgegengesetzter R i c h t u n g zur Orientierung de r 
überwiegenden Mehrzahl der Gräber (Abb. 4). 
(52) T o k o d : Fas t 90% der Gräber waren SW —NO orientiert . Bei ihrer Ausr i ch tung zwischen 70 u n d 
150° be t rug de r Untersch ied 80°. E ine Sondergruppe bi ldeten zehn zwischen 30 und 52° N W —SO or ient ier te 
Gräber. Zwei wei te re waren bpi 163 bzw. 166° a n n ä h e r n d S N und zwei andere bei 315 bzw. 330° entgegen 
der größten G r u p p e N O - S W orient ier t (Abb. 4). 
(g—i.) Sommere in : N W — SO Orient ierung zwischen 20 und 95°, m i t einer g r ö ß t e n Abweichung von 
75° (Abb. 4). 
Die Or ient ie rung der Gräber von Interc isa ist uns nur aus zwei der dor t erschlossenen Gräberfeldtei le 
bekann t . 
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(о) Tntercisa X X V I : 59 Gräber SO N W zwischen 190 und 270° orient ier t , zwei N - S (355 -5°), 
zwei N 0 - S W (295 -330° ) , zwei N W - S O ( 2 5 - 30°) und eines W — О (77°) (Abb. 4). 
(o) In te rc i sa X X V I I : 29 Oräber S O - N W zwischen 225 und 285° und 5 Gräber N W - S O zwischen 
33 und 90° (Abb. 4). 
2. Die genaue Orientierungsrichtung aller pannonischen Gräber haben wir graphisch 
dargestellt, indem wir von einem gemeinsamen Mittelpunkt aus allen in den pannonischen Gräber-
feldern aus dem 4. J ah rhunde r t vorkommenden Orientierungsrichtungen entsprechende Linien 
zogen, deren unterschiedliche Länge der Gesamtzahl der in der betreffenden Richtung orientier-
ten Gräber verhältnisgleich ist (Abb. 5, 1). Auf ähnliche Art veranschaulichten wir auch den ver-
Abb. 5. 1. Genaue Orientierung spät römischer Gräber (von den Li tera turhinweisen bekannte) . 2. Or ient ierung 
der spät römischen Oräber. 3. Die Orient ierung der pannonischen Oräber nach den Haup th immels r i ch tungen 
hältnismäßigen Anteil in der Orientierung jener Gräber, bei denen nur die Himmelsrichtung an-
gegeben war (Abb. 5, 2). Die in Pannonién am häufigsten vertretene Gräberorientierung ist die 
west—östliche bzw. deren Varianten SW NO und N W SO Weniger Gräber waren in entgegen-
gesetzter Richtung, mithin О W bzw. SO NW oder NO SW orientiert und nur selten begeg-
net man den Orientierungen N -S oder S N. 
'S. Wir untersuchten die Art und Weise, wie sich die Orientierung der Gräber in den ein-
zelnen Gräberfeldern auf die Haupthimmelsrichtungen verteilt. Dabei sprechen wir von einer 
einheitlichen Orientierung, sofern über 85% aller erschlossenen Gräber eines Gräberfeldes nach 
der gleichen Richtung orientiert sind, und von einer ungleichmäßigen, wo 15 20 oder mehr % 
der Gräber unterschiedlichen Haupthimmelsrichtungen nach orientiert waren. 
a ) Einheitliche W О Orientierung zeigen die Gräberfelder Keszthely-Dobogó, Bruck-
neudorf, Ságvár, Zeiselmauer, Szilágy-Aranyoldal, Pilismarót, Fenékpuszta, Tác und Tokod. 
b) Einheitlich О—W orientiert sind die Gräberfelder Győr, Kő, Fazekasboda, Bogád und 
Zengővárkony I I . 
c) Ungleichmäßig ist die Orientierung innerhalb der Gräberfelder Rust , Budapest Kiscelli út , 
Budapest, Bogdáni út, Budapest , Bécsi ú t , Budapest, Emese utca, Pécs, Széchenyi tér, Brigetio 
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I und I I . Unter diesen dominiert die W О Orientierung in den beiden letztgenannten und 
in den drei Budapester Gräberfeldern Kiscelli ú t , Bogdáni út und Bécsi út. 
d) S —N und N- S orientierte Gräber f inden sich nur in den ungleichmäßig orientierten 
Gräberfeldern. 
4. Die oben beschriebenen Orientierungen zeichneten wir in eine Kartenskizze ein, in-
dem wir vom jeweiligen, der topographischen Lage des betreffenden Gräberfeldes entsprechenden 
Mittelpunkt in der Haupthimmelsrichtung gerade Linien zogen, deren Länge dem prozentuellen 
Anteil der nach Himmelsrichtungen angegebenen Gräberorientierung innerhalb der einzelnen 
Gräberfelder entspricht (Abb. 5, 3). 
a ) Allgemein herrscht die W О Orientierung vor. 
b) Die О W Orientierung kommt nur in den in der Umgebung von Pécs gelegenen sowie 
in den beiden Gräberfeldern von Intercisa häufiger vor. 
5. Untersuchen wir nunmehr den prozentuellen Anteil der Haupt - und Nebenhimmels-
richtungen an der Orientierung aller bisher bekannten Gräber, so ergibt sich folgendes Bild: 
a ) Die überwiegende Mehrzahl der Gräber (776 Gräber = 80,2%) ha t eine von W nach 
О gerichtete Orientierung, u. zw. 35,9% (347 Gräber) W 0 , 9,8% (95 Gräber) NW SO und 
34,5% (334 Gräber) S W - N O . 
b) Mehr oder weniger von О nach W ausgerichtet waren 14,9% aller erschlossenen Gräber 
(145 Gräber), u. zw. 10% (97 Gräber) О W, 3,8% (37 Gräber) NO SW und 1,1% (11 Gräber) 
SO N W . 
c) Auf eine N S Orientierung stieß man bei 3,6% (35 Gräbern). 
d ) S N orientiert war 1% aller Gräber (10 Gräber). 
Zusammenfassung 
Bei Untersuchung der Gräberorientierung müssen zweierlei bezeichnende Faktoren be-
achtet werden: 
1. Die Richtung 
Die in den pannonischen Gräberfeldern des 4. Jahrhunder t s vorherrschende Orientierungs-
r ichtung ist W О und als dessen Variante SW—NO (А. I . 2). Alle Gräberfelder mit erheblicher 
Gräberzahl, wie Ságvár (39), Tác (51), Tokod (52), Keszthely-Dobogó (15), Bruckneudorf (18), 
Pilismarót (48) und Fenékpuszta (50) haben diese einheitliche Orientierung, die auch in den un-
gleichmäßig orientierten Gräberfeldern in der Regel die vorherrschende ist. Eine Sondergruppe 
bilden einige un te r der Herrschaft von Constantius I I . belegte, О W orientierte Gräberfelder 
in der Gegend von Pécs: Kő (13), Fazekasboda (23), Bogád (24), Zengővárkony I I (25). Eine 
ähnliche Gräberorientierung kennen wir innerhalb der Provinz Pannonién nur aus Intercisa (o) 
X X V I und X X V I I . In den ungleichmäßig orientierten Gräberfeldern war ein Teil der Gräber 
gleichfalls von О nach W ausgerichtet, doch dominiert in der Provinz ganz allgemein die einheit-
liche Orientierung. Mit Ausnahme der Siedlungen mit weitgehend städtischem Einschlag, wie 
Aquincum, Brigetio und Sopianae folgte die Gräberorientierung der einzelnen Gräberfelder zu 
80—100% der gleichen Richtung. 
2. Das System der Orientierung 
Eine Untersuchung dieser Frage gestat ten nur jene Gräberfelder, bei denen die Orientie-
rung der Gräber entweder in Graden angegeben ist, oder wo mit Hilfe der Gräberfeldkarte die 
gegenseitige Abweichung der Gräberorientierungen innerhalb der jeweiligen Himmelsrichtung 
nachgeprüft werden kann. In den Gräberfeldern von Bogád (24) und Szilágy-Aranyoldal (46) 
gibt es in der Orientierung der Gräber keinerlei Gradunterschiede, folglich dür f t en dort die Gräber 
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entweder nacheinander oder nach irgendeinem feststehenden Objekt gerichtet worden sein. In 
den О W orientierten Gräberfeldern läßt die geringe Zahl der Gräber (6 17) keine Schlußfol-
gerungen zu. In einigen W О orientierten Gräberfeldern mit einer großen Gräberzahl, in Keszt-
hely-Dobogó, Brigetio I, Tác und Tokod betragen die Abweichungen zwischen der Orientierung 
der einzelnen Gräber 50 -70 73 80°. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob sich so erhebliche 
Abweichungen von der fü r die Orientierung maßgeblichen Himmelsrichtung mit einer natürlichen 
Streuung,9 mit anderen Worten mit einer versehentlichen Verschiebung, einem unbeabsichtigten 
Abgehen von der beabsichtigten einheitlichen Orientierungsrichtung erklären läßt. In diesem Zu-
sammenhang ergeben sich zweierlei Wahrnehmungen. Erstens, daß alle einheitlich nach einer Rich-
tung orientierten Gräberfelder, deren Gräber in der Orientierung derart nennenswerte Gradunter-
schiede aufweisen, nach Nebenhimmelsrichtungen, entweder von SW nach NO oder von N W nach 
SO ausgerichtet sind. Zweitens, daß in den erwähnten Gräberfeldern of t einander unmit telbar 
benachbarte Gräber in ihrer Orientierung auffallend voneinander abweichen, was der Hypothese 
von der natürlichen Streuung zu widersprechen scheint, da sich in diesem Fall logischerweise die 
größten Orientierungsunterschiede bei den einander am entferntesten liegenden oder räumlich 
durch größere Abs tände voneinander getrennten Gräbern wahrgenommen werden müßten . An-
gesichts der Tatsache, daß sich auf dem Gebiet Ungarns die Punkte des Sonnenaufgangs bzw. 
des Sonnenuntergangs innerhalb eines vollen Jahres um 72° verschieben, liegt die Vermutung nahe, 
daß dem Abweichen einzelner Gräber innerhalb desselben Gräberfeldes von der einheitlichen, 
folglich beabsichtigten Orientierungsrichtung bis zu 00 80° außer der natürlichen Streuung die 
Berücksichtigung des jeweiligen Sonnenstandes zugrundeliegt. Eine solche Ausrichtung nach 
dem wechselnden Sonnenstand kann bei den SW NO bzw. NW- SO, d. h. nach Nebenhimmels-
richtungen orientierten Gräbern im vorhinein angenommen werden. 
II. Gestörte, Gräber 
In den untersuchten Gräberfeldern war ein Teil der Gräber bereits gestört. 
Wir errechneten zunächst den prozentuellen Anteil solcher gestörter Gräber an der ge-
samten Gräberzahl der einzelnen Gräberfelder und hielten das Ergebnis dieser Berechnungen der 
chronologischen Reihenfolge der Gräberfelder entsprechend in einem Diagramm fest (Abb. 6, 2). 
1. Mit gewissen Schwankungen zeigt das Diagramm eine allmählich ansteigende Tendenz. 
2. Der prozentuelle Anteil der gestörten Gräber am Gesamtbestand der Gräberfelder 
bewegt sich im Schnit t zwischen 10 und 30%. Dieser Anteil erhöht sich auf 30 50% in den Grä-
berfeldern von Pécs, Brigetio I I und IV und von Budapest , Kiscelli út . Auffallend hoch liegt er 
mit 72,7% im Gräberfeld Szilágy-Aranyoldal. 
3. In den Gräberfeldern Szomód, Keszthely-Dobogó, Fazekasboda, Zengővárkony I I und 
Brigetio I waren alle Gräber unversehrt, während im Gräberfeld Tokod nur 4,8% aller erschlosse-
nen Gräber gestört waren. 
4. Zur Ermi t t lung dessen, oh die vorangegangene Öffnung bzw. Versehrung dieser Gräber 
noch zur Römerzeit oder erst viel später erfolgte, fehlen uns im allgemeinen unmittelbare Anhalts-
punkte. 
Den Grund f ü r den gegen Ende des 4. J ah rhunder t s zunehmenden Prozentsatz der gestör-
ten Gräber müssen wir im allgemeinen Nachlassen der öffentlichen Sicherheit Hand in Hand mit 
der fortschreitenden Desorganisation der Provinz suchen. Auffallend bei den ins Gebiet der römer-
* Bei dieser Gelegenheit möch te ich Alán Kralo-
vánszky meinen D a n k abs t a t t en , der mich auf die 
Bedeu tung der na tü r l i chen St reuung in der E in s t e -
llung des Orient ierungssystems der Gräberfelder 
a u f m e r k s a m mach te . 
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Ii. D iag ramm übe r «He chronologische Reihenfolge der keine Beigaben en tha l t enden Gräber 
zeitlichen großen Städte eingekeilten Gräberfeldern ist der höhere Verhältnisanteil gestörter Grä-
ber. I m Fall der Budapester Gräberfelder und jenes von Pécs Széchenyi tér dür f t e die seit dem 
Mittelalter bis zur Gegenwart fortgesetzte rege Bautätigkeit der über den römerzeitlichen Gräber-
feldern emporwachsenden Großstädte nebst anderweitigen Erdarbeiten dazu beigetragen haben, 
daß ein erheblicher Teil der Gräber bereits ausgeraubt war, als diese im Zuge der systematischen 
Ausgrabungen erschlossen wurden. 
О О 
Lassen sich dennoch irgendwelche Schlüsse auf die Zeit der Plünderung dieser Gräber 
ziehen? Die betreffenden Gräberfelder waren nahe den Zentren der römischen Städte inmit ten 
der besiedelten Gebiete angelegt, so daß der Plünderung der Gräber mancherlei Hindernisse im 
Weg standen, und eine solche unter geordneten Verhältnissen durch die aus dem Alltagsleben der 
Siedlung folgende Wachsamkeit der Bevölkerung verhindert wurde. Die Plünderung der reicher 
ausgestatteten Gräber kann unseres Erachtens erst nach dem Auflassen der rings um das Gräber-
feld gelegenen Teile der Siedlung eingesetzt haben, als die gewohnte städtische Ordnung bereits 
aus den Fugen geraten war und die öffentliche Sicherheit aufgehört hatte, die Einwohner jedoch 
noch nicht vergessen hat ten , welche Toten mit wertvollen und welche ohne Beigaben bes ta t te t 
worden waren.10 
Demnach müssen wir, von dieser Annahme ausgehend, die Plünderung der gestörten Grä-
ber in den einzelnen Gräberfeldern auf verschiedene, dem jeweiligen Eintreten der eben erwähnten 
Zustände entsprechende Zei tpunkte verlegen. Dami t würde sich auch die Unversehrtheit der in 
der Umgebung von Pécs und von Keszthely erschlossenen Gräberfelder erklären, die um die J ah r -
10
 I m Gräberfeld Tác m a c h t e n wir die Wahrneh- deren P l ü n d e r u n g noch wertvol le Beigaben ba rgen 
m u n g , daß sicli in den gestör ten Gräbern aueli nach (Tác, Gräber Nr . 180, 233 und 249). 
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himdertmitte in Verwendung standen. In diesen Gegenden begann die Auflösung des geregelten 
Lebens und der gewohnten Ordnung erst verhältnismäßig spät , zu einem heute noch umstr i t tenen 
Zeitpunkt, keinesfalls aber vor dem ersten Drittel des 5. Jahrhunder ts . Folglich waren die Gräber 
und die einstigen Bestat tungen, als der Plünderung der verlassenen Grabstä t ten nichts mehr im 
Wege stand, z. T. bereits in Vergessenheit geraten. Allerdings bieten diese Erwägungen keine Er-
klärung fü r die Unversehrtheit des Gräberfeldes von Tokod, f ü r die wir vorläufig keine plausiblen 
Gründe vorbringen können. 
I I I . Gräber ohne Beigäben 
Die Mehrzahl der publizierten Gräberfelder enthielt Gräber ohne Beigaben. U m deren 
Verhältnisanteil an den einzelnen Gräberfeldern leichter miteinander vergleichen zu können, 
errechneten wir in jedem Gräberfeld die Zahl und prozentuelle Quote der ohne Beigaben ange-
troffenen Gräber, ohne die gestörten Gräber zu berücksichtigen, bei denen sich nicht mehr fest-
stellen läßt, ob sie anläßlich der Beisetzung des Toten Beigaben enthielten oder nicht, 
1. Zeitliche Verteilung 
Unter Beachtung der chronologischen Reihenfolge fertigten wir vom Prozentsatz der 
keine Beigaben enthaltenden Gräber ein Diagramm an (Abb. 6, 3). 
Dem Jahrhunder tende zu zeigt das Diagramm eine steigende Tendenz und wird immer 
gleichmäßiger, um im spätesten Gräberfeld sprunghaft emporzuschießen. 
2. Räumliche Verteilung 
Den verhältnismäßigen Anteil der beigabenlosen Gräber an der gesamten Gräberzahl 
der verschiedenen Gräberfelder verzeichneten wir auf einer Landkartenskizze, indem wir um das 
jeweilige Gräberfeld als Mit telpunkt einen Kreis zogen, der f ü r die Gesamtzahl der erschlossenen 
Gräber steht und in den der Prozentsatz der ohne Beigaben vorgefundenen Gräber schwarz ein-
gezeichnet ist (Abb. 6, 1). 
Gar keine solche Gräber gab es oder nur ganz gering ist ihr Anteil an den Gräberfeldern 
um Pécs, an einigen der Plattenseegegend, ferner entlang des Limes (Győr, Brigetio I und I I ) . 
b) Am höchsten ist das prozentuelle Verhältnis der beigabenlosen Gräber an den Buda-
pester und den in der zweiten Jahreshälf te benützten Gräberfeldern von Ságvár, Tác und Tokod. 
IV. Die Lage der Skelette 
In den Gräberfeldern des 4. Jahrhunder ts wurden die Toten mit ganz wenigen Ausnahmen 
in gestreckter Rückenlage, die Arme auf den Becken- oder Hüftknochen bzw. an den Körper 
gelegt, beigesetzt. Da die genaue Lage der Skelette in den Gräbern nur in einigen Gräberfeldern 
(aufgrund präziser Lagezeichnungen) bekannt ist, kann man aus den spärlichen Angaben über 
die Anordnung der Arme keine allgemeinen Schlußfolgerungen ziehen. Die uns gegenwärtig zur 
Verfügung stehenden Angaben deuten darauf hin, daß die Placierung der Arme des Toten an kei-
nen Ritus gebunden war, vielmehr dem Zufall überlassen wurde bzw. aufs Geratewohl erfolgte. 
Im nachfolgenden geben wir eine Übersicht über die von der üblichen gestreckten Rückanlage 
abweichenden Fälle. 
1. Hocklage 
Als solche betrachten wir jede Körperstellung, bei der der Tote mit mehr oder weniger 
hochgezogenen Beinen auf die Seite gelegt wurde. 
a ) Győr (nur der Beschreibung nach bekannt) : Zwei Gräber enthielten Skelette in Hock-
lage. 
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b) Keszthely-Dobogó: Tn einem Grab stieß man auf ein Skelett in etwas linksseitiger 
Hocklage. 
c) Budapest , Emese utca: (laut Beschreibung der Gräber) zwei Hockergräber. 
d) Tác: In fünf Gräbern fanden sich Skelette in linksseitiger Hocklage mit leicht angezo-
genen Beinen, in zwei Gräbern ebensolche in rechtsseitiger Hocklage. Vier Skelette waren rechts-
seitig s tärker angehockt, unter diesen lagen zwei in einem Grab in entgegengesetzter Richtung, 
so daß die angezogenen Beine unmittelbar nebeneinander zu liegen kamen. Zwei Gräber enthielten 
Skelette in extremer rechts- bzw. linksseitiger Hocklage. Hier waren die Beine so weit hochgezo-
gen, daß die Fersenbeine unter dem Becken zum Vorschein kamen. 
2. Schädelgräber 
I n vier Gräbern des Gräberfeldes Keszthely-Dobogó fand man nur den Schädel des Toten. 
3. Andere von der Regel abweichende Körperstellungen 
a ) Tác: Zwei Tote waren in Orantenstellung mit an die Schultern gebogenen Armen be-
s ta t te t worden. Neben einem der beiden ha t t e man — vermutlich in dasselbe Grab — einen zwei-
ten, mit dem Gesicht dem in Orantenstellung vorgefundenen Skelett zugekehrten Toten gebettet, 
dessen eine Hand die eigene Schulter, die andere das eigene Gesicht berührte. 
b) Győr (nur der Beschreibung nach bekannt) : In einem der Gräber stieß man auf ein 
Skelett in «Sitzlage», in einem anderen reichten die Hände des in Strecklage angetroffenen Skeletts 
«über Kopf höhe empor». 
c) I n einem Grab des Gräberfeldes Mór war das linke Bein des Toten unter dessen linken 
Oberschenkel zurückgebogen, das rechte Bein im Knie geknickt und hochgezogen. 
4. Doppelgräber und Mehrfachbestattungen 
I n den im 4. Jahrhunder t belegten Gräberfeldern gab es Gräber, in denen zwei oder mehr 
Tote beigesetzt waren. Diese fand man entweder nebeneinander in identischer Orientierung, oder 
seltener übereinander in entgegengesetzter Orientierung.11 I n einigen Gräbern mit zwei oder mehr 
Toten lag der eine ausgestreckt auf dem Rücken, während die Skelettknochen des anderen zu 
seinen Füßen zu einem Haufen zusammengelegt waren. Irgendein systematisches Vorgehen bei 
solchen zusammengehäuften Knochen läßt sich nicht wahrnehmen, vielmehr dürf te man die Ske-
lettknochen des betreffenden Toten zu einem Zeitpunkt übereinandergehäuft haben, als diese 
nicht mehr von Sehnen und Muskeln zusammengehalten waren. 
a) Tokod: In elf Gräbern lagen auf oben beschriebene Art je zwei, in einem drei Skelette 
beisammen. In zwei dieser Gräber wurde gelegentlich der zweiten Beisetzung das Skelett des zu-
vor bestat te ten Toten nur ein wenig zur Seite geschoben, in zwei anderen das inzwischen vermo-
derte Skelett des ersten Toten neben dem ausgestreckten des zweiten in eine kleine Nische bzw. 
in die unregelmäßig zusammengefügten Steine der Seitenwand des Grabschachtes verlegt. In ei-
nem der Gräber wurden vier Tote beigesetzt, zwei in Strecklage übereinander und die Skelett-
knochen der beiden anderen über deren Unterschenkel zusammengehäuft . 
b) Eine ähnliche Lage dürfte man auch in dem (nur der Beschreibung nach bekannten) 
Grab Nr. 43 des Gräberfeldes Budapest, Bécsi út vorgefunden haben, wo die Knochen des einen 
Skeletts in der Nordwestecke des Grabschachtes aufgehäuft waren, sowie im Grab Nr. 4 von Szo-
mód, wo man laut Beschreibung das zweite Skelett in der Ecke des Grabes zusammengetragen 
hatte.12 
11
 L. NAGY: Budapest t ö r t éne t e (Geschichte von 
Budapes t ) I . Budapes t 1942. 773 f . - K . SÁGI: 
In terc isa I . A H 33 (1954) Gräber Nr . 66, 78, 44, 85. 
12
 Auf ähnl iche Ar t wurden die 1965 publ iz ier ten 
Gräber Nr . 4 u n d 6 des Gräberfeldes Brigetio wieder-
hol t zur B e s t a t t u n g verwendet . — L. BARKÓCZI: 
Acta A n t i q u a 13 (1965) 217 f . Abb. 13, 17. — Auf 
eine ähnl iche Beisetzungsweise stieß m a n im Gräber-
feld von Stabio San Abbondio . — CHR. SIMONETT: 
Tessiner Gräberfelder. Basel 1941. 210 f. Gräber Nr. 
11, 12, 16, 17 und 18. 
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Krüge Sehr häu f ig + häuf ig Sehr häuf ig + häu f ig  
Becher Selten+Einzelstücke Selten+Einzelstücke  
In allen untersuchten Gräberfeldern ist die gestreckte Rückenlage der Toten die allge-
mein verbreitete. Alle übrigen Kürperstellungen kommen so sporadisch vor, daß sie als Aus-
nahme von der Regel gelten können. 
1. Hockergräber 
Im Gräberfeld Tác mach ten wir die Wahrnehmung, daß ausnahmlos alle Gräber mit Ske-
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let ten in extremer Hocklage am R a n d des Gräberfeldes lagen und keine Beigaben enthielten. Man-
gels entsprechender Gräberfeldkarten kennen wir die räumliche Anordnung der Hockergräber 
in den anderen Gräberfeldern leider nicht, so daß wir die Hypothese, eine Besta t tung in Hock-
lage sei die Folge einer (strafweisen?) Absonderung von den anderen Toten gewesen, nur mi t 
Vorbehalt wagen können. Wegen des äußerst sporadischen Vorkommens der Hocklage können 
wir in ihr aufgrund der gegenwärtig verfügbaren Angaben keinesfalls ein mit dem Ethn ikum zu-
sammenhängendes Merkmal erblicken. 
2. Doppelgräber (A. IV. 4a) 
Solche kamen außerhalb des Tokoder Gräberfeldes nur sehr vereinzelt zum Vorschein. 
Diese Art der Besta t tung deutet auf den Brauch, die Gräber als Grüf te zu verwenden. Bei Er-
schließung der betreffenden Gräber nahmen wir keine doppelten Grabflecken wahr und die Nach-
bes ta t tung hielt sich innerhalb der Grenzen des f rüheren Grabfleckes. Folglich ließ irgendein Auf-
bau oder ein Zeichen genau die Lage der Gräber erkennen. 
B) G R A B B E I G A B E N 
Die in den Gräbern zum Vorschein gelangten Gegenstände gruppierten wir ihrer F u n k -
t ion nach. Bei Bearbeitung der zu den einzelnen Gruppen gehörenden Typen und Stücken ver-
fuhren wir folgendermaßen: 
Die Typen sonderten wir vor allem aufgrund ihrer Formmerkmale. Die ihrer Form nach 
einander ähnlichen Typen numerierten wir mit fort laufenden oder einander nahestehenden Zahlen. 
Die innerhalb der ihrer Form nach identischen Typen vorkommenden Abweichungen in der Ober-
flächenbehandlung oder in der Herstellungstechnik geben wir in den Typenerläuterungstabellen 
an, die auch die mengenmäßige Häufigkei t jener zum gleichen Typus gehörigen Stücke verzeich-
nen, die aus Gräberfeldern des 4. Jahrhunder t s zum Vorschein gelangten. Ferner enthalten die 
erwähnten Tabellen auch die Maßangaben. Tabellen geben Aufschluß darüber, in welchen Gräber-
feldern des 4. Jahrhunder t s die einzelnen Typen vorkommen. Die Gräber sind in den Tabellen der 
chronologischen Reihenfolge nach geordnet.13 Die oberste Zahlenreihe zeigt die Typennummern 
der Beigabengruppe an, die in der gleichen Zeile mi t dem Ortsnamen des Gräberfeldes vermerkten 
Zahlen entsprechen der jeweiligen Häufigkeit des Vorkommens des betreffenden Typus innerhalb 
des genannten Gräberfeldes. (Beispiel: Die neben dem Gräberfeld Ságvár in der ersten R u b r i k 
eingetragene Zahl 18 auf der Keramik-Tabelle der Krüge [Tabelle 1] besagt, daß in diesem Grä-
berfeld von den Krügen des 1. Typus 18 St. zum Vorschein kamen.) 
I. Keramik 
1. Gruppierung der Form nach 
a ) Krüge (Tabelle 1, Abb. 37, 38, 39, 40/A). 
Der am häufigsten vorkommende Gefäßtypus, von dem in den untersuchten Gräberfel-
dern 221 St. zum Vorschein kamen. 
Bemerkungen zu den einzelnen Typen: (wir knüpfen nur an jene Typen Bemerkungen, 
deren Verbreitungsgebiet, Erscheiniingszeit oder individuelle F o r m Schlußfolgerungen gestat te t ) . 
1. Typus : Der häuf igs te T y p u s auf dem gesamten Provinzgebiet . 
2. Typus : Vermut l ieh eine spä t e r e Var ian te des 1. Typus , die m a n n u r in den Gräberfe ldern der zwei ten 
J a h r h u n d e r t h ä l f t e an t r i f f t . 
13
 I n den auf die verschiedenen Beigabenkategor ien rücksicht igt , in denen der be t r e f fende Gegens tand 
bezügl ichen Tabellen sind n u r jene Gräber fe lder he- vo rkam. 
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16. Typus : Auf einem E x e m p l a r (Fenékpusz ta -Halászré t ) f indet sieh ein eingeglättetes Muster . Ne-
ben d e m Stück fanden sich im gleichen Grab Münzen Constant ius ' I I . 
22. Typus : R o h gearbei te tes Stück, wahrscheinl ich ein lokales Erzeugnis , das anderswo n ich t vor-
k o m m t . 
25. Typus : E i n Gefäß mi t e ingeglä t te te r Verzierung. Das Grab, aus d e m es zum Vorschein kam, läßt 
sich mangels Münzenfunde n ich t genau da t ie ren . 
26. Typus : R o h gearbei te tes Einze ls tück , vermutl ich ein Lokalerzeugnis . 
30. Typus : Recht sorgfält ig bea rbe i t e t e r kleiner Krug m i t e ingeglät te ter Verzierung. E inze l s tüek aus 
einem s p ä t belegten Gräberfeld, das unseres Wissens keine Analogien ha t . 
32. und 33. T y p u s : Wahrscheinl ich f ü r K i n d e r angefer t ig te s ta rk verk le iner te Nachbi ldungen großer 
Krüge (Höhe : 9,5—11,7 cm). Typus 32 mi t geg lä t t e t e r . Typus 33 m i t eingeri tzter Verzierung. 
34. — 39. Typus : I m keramischen Mater ia l der Gräberfelder nicht sehr h ä u f i g ver t re tene K r ü g e mit 
zwei Henke ln , deren Vorkommen sich auf ein r äuml i ch begrenztes Gebiet beschränkt. . Zwei dieser K r ü g e kamen 
in Aqu incum, einer in Tokod und sieben in den Gräberfe ldern von Interc isa z u m Vorsehein. 
b) Henkelbecher (Tabelle 1, Abb. 40/B, 41 und 42). 
Ein in den Gräberfeldern häufig vorkommender Gefäßtypus, von dem in den liier bespro-
chenen Gräberfeldern 175 Stück zum Vorschein kamen. 
Es fanden sich sehr viele, größere oder kleinere Abweichungen aufweisende Formen, bei 
denen es sich entweder um Lokalerzeugnisse handelt oder um weitverbreitete Typen, die an zahl-
reichen Orten angefertigt wurden. Weder räumlich, noch zeitlich eignen sich die Verbreitungsge-
biete der einzelnen Typen zum Ausgangspunkt stichhaltiger Schlußfolgerungen. Außer unver-
zierten Stücken kommen glasierte, bemalte und mit abwechslungsreichen eingeglätteten oder 
Dellenmustern verzierte Exemplare vor. 
4. und 7. Typus : Beide in Beglei tung von Münzen K o n s t a n t i n s I., bei denen es sich um die in römischen 
Gräberfe ldern des 4. J a h r h u n d e r t s zum Vorschein gelangten f i l ibes ten Stücke m i t eingeglätteter Verzierung 
hande l t . 
c) Schüsseln (Tabelle 1, Abb. 43). 
Als Grabkeramik nur selten verwendet . In den untersuchten Gräberfeldern fanden sich 
57 Stück. Mit Ausnahme des in unserem Material mit elf Exemplaren vertretenen 1. Typus ka-
men von jedem anderen Typus höchstens 1 3 Stück in den einschlägigen Gräberfeldern vor. 
d) Töpfe (Tabelle 1, Abb. 44/B). 
Selten als Grabkeramik verwendet. Insgesamt s tammen 33 Stück, in der Mehrzahl ein-
fache Lokalerzeugnisse, aus den Gräberfeldern des 4. Jahrhunder ts . 
e) Sonstige Keramik (Tabelle 1, Abb. 44/A). 
Zu dieser Kategorie zählen die Flaschen und Sauge (?)-Gefäße. Mit Ausnahme der Typen 
3 und 4 sind alles Einzelexemplare. Für die Typen 3 und 4 gibt es im römischen und völkerwande-
rungszeitlichen Material des 4. J ah rhunder t s keinerlei Analogien. Vom Typus 3 kamen im Gräber-
feld Tokod zwei, vom Typus 4 ebendort vier Exemplare zum Vorschein. 
2. Zahl der zu den einzelnen Typen gehörigen Stücke 
In der folgenden Tabelle gruppierten wir die einzelnen Typen nach der Zahl der ihnen 
zugehörigen Stücke, u. zw. in folgender Reihenfolge bzw. nach folgenden Kategorien geordnet: 
als «sehr häufig» bezeichneten wir jenen Typus, dem unter dem untersuchten Gräberfeldmaterial 
mehr als 10 Exemplare zugehörten; als «häufig» jenen Typus, der mit 5 9 Stücken, als «nicht 
sehr häufig» den Typus, der mit 3 4 Stücken vertreten war. «Selten» nannten wir den Typus, 
den nur zwei Exemplare repräsentierten, und unter «Einzeltvpus» verstehen wir jenen, von dem 
jeweils nur ein einzelnes Stück vorkam. Unabhängig von der den einzelnen Typen zugehörigen 
Stückzahl betrachten wir auch den nur in einem einzigen Gräberfeld vorkommenden als Einzel-
typus. Die erste Kolonne zeigt die Zahl der in den genannten Gräberfeldern zum Vorschein ge-
langten Stücke, die zweite Kolonne gibt an, zu wieviel Typen diese Stücke gehören, die Kolonnen 
3 7, in welchem Prozentsatz die Keramik der einzelnen Gräberfelder an den verschiedenen Hän-
figkeitskategorien vertreten ist. 
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Gräberfeld 
Zahl der 
Stücke 
Zahl der 
Typen 
Prozentsatz (%) 
sein: häufig häufig nicht sehr häufig 
selten Einzeltypus 
Brigetio IV. 7 5 0,0 42,8 0,0 14,2 42,8 
KŐ 5 5 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 
Keszthely D. 23 13 21,7 39,1 13,0 4,3 21,7 
Fazekasboda 3 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bogád 4 4 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 
Zengővárkony I I . 15 9 40,0 20,0 26,6 6,6 6,6 
Bp. Kiscelli út 4 4 25,0 25,0 0,0 0,0 50,0 
Fenékpuszta H. 8 7 50,0 12,5 12,5 0,0 25,0 
Bp. Bogdáni ú t 6 6 33,3 16,6 16,6 0,0 33,3 
Au am Leithaberg 9 5 44,4 44,4 0,0 0,0 11,1 
Bp. Béesi út 12 11 33,3 8,3 33,3 0,0 25,0 
Pécs, Széchenyi t . 6 5 0,0 33,3 16,6 0,0 50,0 
Ságvár 52 22 48,0 28,8 5,7 3,8 13,4 
Zeiselmauer 9 8 11,1 33,3 0,0 11,1 44,4 
Pilismarót 8 8 50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 
Brigetio I. 3 3 0,0 33,3 0,0 0,0 66,6 
Tác 7 4 57,1 0,0 0,0 14,2 28,5 
Tokod 22 14 18,1 13,6 9,0 9,0 50,0 
a ) Analyse der in der Tabelle veranschaulichten Untersuchungsergebnisse: 
Brigetio IV: Hoher Prozentsatz der Einzeltypen, Fehlen der sehr häufig auf t re tenden 
Typen . 
Keszthely-Dobogó: Das keramische Material ist ziemlich gleichmäßig auf die einzelnen 
Häufigkeitskategorien verteilt . 
Bogád: Einzeltypen sind nicht vertreten. 
Zengővárkony: wenige einzelne und seltene Stücke. 
Budapest , Kiscelli ú t , Bogdáni út, Bécsi ú t : ziemlich gleichmäßige Verteilung. 
Au am Leithaberg: mit Ausnahme eines einzigen Gefäßes nur solche, die teils zum 
häufig, teils zum sehr häufig vertretenen Typus gehören. 
Ságvár: nur wenig seltene und Einzelstücke (von 52 nur 9). 
Zeiselmauer: gleichmäßige Verteilung, viel Einzelstücke. 
Brigetio I : zwei dri t tel Einzelstücke. 
Tác: ziemlich gleichmäßige Verteilung mit vielen sehr häufig vorkommenden Stücken 
(57,1%). 
Tokod: viele seltene und Einzeltypen (59%). 
b) Unter Zusammenziehung der in Prozenten gewonnenen Ergebnisse der beiden ersten 
Kategorien (sehr häufig und häufig) sowie der beiden letzten (seltene und Einzelstücke) zeichne-
ten wir in der chronologischen Reihenfolge der Gräberfelder ein Diagramm (Abb. 7, 3), aus dem 
man ersieht, daß das prozentuelle Verhältnis der sehr häuf ig und häufig auftretenden Typen in 
der zweiten Jahrhunder thä l f te eine abnehmende Tendenz aufweist , während der Anteil der selte-
nen und Einzelstücke um die Jah rhunder tmi t t e weit hinter jenem der beiden ersten Kategorien 
zurückbleibt, in der Folge aber letzteren wet tmacht und gegen das Ende des Jahrhunder t s sogar 
über t r i f f t . 
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с) Fassen wir nunmehr das einschlägige Fundmaterial sämtlicher von uns untersuchter 
Gräberfelder zusammen und verteilen wir alle zum Vorschein gelangten Krüge und Henkelbecher 
auf die vorgenannten Kategorien, erhalten wir folgendes Bild: 
Sehr häufig Häufig Nicht sehr häufig Selten Einzeltypen 
Krüge 
Henkelbecher 
43,8% 
33,9% 
28,3% 
24,3% 
b 0 % 
12,1% 
5,1% 
5,2% 
14,8% 
24,3% 
Bei einem Vergleich des Anteils aller Krüge und Becher an den fün f von uns aufgestell-
ten Häufigkeitskategorien gelangt man zu der Feststellung, daß rund 10% mehr Krüge als Becher 
zu den sehr häuf ig auftretenden Typen gehören, während dieses Verhältnis bei den Einzeltypen 
genau umgekehrt ist. Unter den allgemeinen, an vielen Orten vorkommenden Typen sind die 
Krüge, unter den nur an einem Ort zum Vorschein gelangten einzelnen Stücken sind die Becher 
stärker vertreten. Auch die belangloseren Unterschiede in den anderen Kategorien zeugen von der 
gleichen Tendenz. 
d) Die zeitliche Aufeinanderfolge des Prozentanteils der sehr häufig vorkommenden Typen. 
Eine genaue Datierung der einzelnen Gefäßtypen innerhalb des 4. Jahrhunder t s stößt 
auf große Schwierigkeiten und läßt sich bei den nicht sehr häufigen, den seltenen und den Einzel-
typen überhaupt nicht vornehmen. Selbst bei den sehr häufigen Typen kann man nur gewisse 
Tendenzen ermitteln, die zu der Erkenntnis führen, daß der betreffende Typus «vorwiegend» in 
der ersten oder der zweiten Jahrhunder thä l f t e in Verwendung stand. Zur Ermit t lung der zeitli-
chen Verteilung gliederten wir die hier behandelten Gräberfelder in drei Gruppen. In die erste 
reihten wir jene, deren Münzfunde größtenteils aus der Zeit Konstant ins I . und Constantius' I I . 
stammen, in die zweite Gruppe jene, in deren Gräbern man vornehmlich auf Münzen Constantius' 
IL und Valentinians I. stieß, in die dri t te Gruppe die am spätesten belegten Gräberfelder, in deren 
Gräbern hauptsächlich Münzen Valentinians I . vorkamen. Diese drei Gruppen bilden bei nach-
folgenden vergleichenden Zusammenstellungen die drei zeitlich einander folgenden Kategorien. 
Der Prozentanteil der sehr häufig vorkommenden Typen verteilt sich in der Grabkeramik 
wie folgt auf die drei zeitlich geschiedenen Gruppen: 
Krüge : 
Zeitgruppe 
T y p e n n u m m e r Insgesamt 
1 11 13 Stück 
I 14,2% 14,2% 7Д% 14 
I I 37,2% 10,3% 3,4% 58 
I I I 34,4% 3,4% 3,4% 29 
I. Typus: Der Prozentanteil steigt um die Jahrhunder tmi t te und bleibt bis zum ausge-
henden Jah rhunde r t verhältnismäßig hoch. Über ein Drit tel dieses Krug typus fällt in die Zeit-
gruppen I I und H I . 
I I . Typus : Der Prozentanteil zeigt eine dem Jahrhunder tende zu sinkende Tendenz. 
13. Typus: Auch hier fällt der Prozentsatz mit der Zeit ab, bleibt aber in der zweiten Jahr -
hunderthälf te unverändert . 
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Der Anteil der sehr häufig vorkommenden Bechertypen an den einzelnen Zeitgruppen 
zeigt nur beim 6. Typus eine deutlich abfallende Tendenz. 
Henkelbecher : 
Zeitgruppe 
T y p e n n u m m e r Insgesamt 
Stück 2 1 6 18 
I — 17,0% 7,3% 41 
I I 15,1% 9,0% 9,0% 33 
III 7,6% 7,6% 7,6% 13 
Schüsseln : 
Zeitgruppe Typus 1 Stückzahl 
I. 80,0% 10 
II. 25,0% 4 
I I I . 
— 
2 
Der einzige sehr häufige Schüsseltypus kommt nur in den Gräberfeldern der ersten J ah r -
hunder thälf te um Pécs vor. 
3. Verteilung des keramischen Materials nach Gefäßgruppen. 
Wieviel Prozente von der gesamten Grabkeramik der einzelnen Gräberfelder auf die ver-
schiedenen Gefäßformen entfallen, zeigt nachfolgende Tabelle: 
Prozentsatz (%) 
G räberleid 
Keramik Glas 
Kera-
mik Glas 
Krug Becher Schüssel Topf Sonsti-ges Krug Becher Piasehe 
Parfüm-
flasche 
Sonsti-
ges 
Brigetio IV. _ G3 — 37 — 25 50 25 — 67 33 
Szomód 50 40 - — 10 91 9 
Győr 40 20 30 
— 10 - 89 - 11 - 53 47 
Kő 40 40 20 
— — 25 50 — 25 — 56 44 
Keszthely D. 4 92 4 
— -
72 28 
Bruekneudorf 
-
85 15 — — 46 54 
Rust 14 33 20 — 33 100 -
Fazekasboda 40 40 20 — — 100 -
Bogád 20 20 20 20 20 — 83 — 17 - 45 55 
Zengővárkony II . 25 44 31 
- - — 
100 
- -
-
84 16 
Bp. Kiscelli ú t 40 40 — — 20 14 72 14 - - 42 58 
Fenékpuszta H. 50 50 
- - -
89 11 
Bp. Bogdáni ú t 45 44 
— — 
11 
— 
100 • - - - 75 25 
Au am Leithaberg 24 20 40 16 
-
25 50 
— 
25 
-
89 11 
Bp. Bécsi ú t 46 31 15 — 8 12 50 25 13 - 62 38 
Bp. Emese u. 14 14 29 29 14 22 78 
Pécs Széchenyi t . 10 50 30 — 10 29 57 - - 14 59 41 
Ságvár 70 23 — — 7 12 48 26 13 1 36 64 
Zeiselmauer 13 13 20 27 27 — 40 40 20 - 75 25 
Pilismarót 67 8 17 — 8 11 67 22 - - 57 43 
Brigetio I. 25 50 - 25 — — 75 25 - - 50 50 
Tác 88 12 — — — 25 25 25 25 - 50 50 
Tokod 50 29 
-
— 
21 22 71 
— 
7 
— 
63 37 
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4. Räumliche Verteilung 
Auf einer Kartenskizze zeichneten wir um den topographischen Ort eines jeden Gräber-
feldes als Mittelpunkt einen Kreis, den wir dem prozentuellen Anteil der im betreffenden Gräber-
feld vertretenen einzelnen Gefäßformen entsprechend in unterschiedlich schraffierte Sektoren 
teilten (Abb. 8, 1). 
te Ч У ( Q P a r f ü m f l a s c h e n 
Abb. 8. 1. Geographische Ver te i lung der K e r a m i k e n . 2. Geographische Vertei lung der Gläser 
Schlangenkopfarmr. 
[ = j Bronzeblecharmr. 
j j Beinerne Armr. 
H f Sonstige Armr. 
Abb. 9. 1. Geographische Verte i lung der Armr inge . 2. Geographische Vertei lung der Gefäße 
Щ Keramikgefäße 
^ Glasgefäße 
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a ) Krüge: Stark vertreten in Tác, Ságvár, Pilismarót, mittelmäßig in Tokod, Szomód, 
Győr, Fenékpuszta-Halászrét, spärlich in den Gräberfeldern Keszthely-Dobogó und in der Gegend 
von Pécs. 
b) Becher: Ihre Verbreitung ist gleichmäßiger, aber auffallend stark in Keszthely-Dobogó, 
Bruckneudorf und Brigetio IV. 
c) Schüsseln kommen nur in den Gräberfeldern der Umgebung von Pécs häufiger, in den 
meisten anderen nur selten vor. 
d) Töpfe kamen in den Gräbern im allgemeinen seltener zum Vorschein, weshalb ihre 
räumliche Verteilung keine Schlußfolgerungen zuläßt. 
5. Zeitliche Verteilung 
Die Verteilung des keramischen Materials aller untersuchten Gräberfelder nach Gefäß-
gruppen veranschaulichten wir in einem der chronologischen Reihenfolge entsprechenden Dia-
gramm (Abb. 7, 1). Da das auf diese Art erzielte Ergebnis s ta rke Schwankungen zeigt, wobei die 
steigenden und sinkenden Tendenzen nicht deutlich genug zur Geltung kommen, haben wir die 
chronologische Entwicklung unter Zugrundelegung der zuvor genannten zeitlichen Gruppen auch 
in einem zweiten Diagramm wiedergegeben (Abb. 7, 2). Welche Gefäßform mit wieviel Prozent 
der Zeitenfolge nach am gesamten keramischen Material beteiligt ist, zeigt folgende vergleichende 
Zusammenstellung : 
Zeitgruppe 
Krüge llecher Schüsseln Töpfe 
St. % St. % St. % St. % 
г 2 7 27 5 4 5 4 16 16 5 5 
Ii 8 0 57 4 5 32 10 7 9 6 
i n 3 4 68 12 24 3 6 1 2 
a ) Krüge: Ihr prozentueller Anteil an der Grabkeramik zeigt mit fortschreitender Zeit 
steigende Tendenz ( 2 7 - 5 7 - 6 8 % ) . 
b) Becher. I m Gegensatz zu den Krügen weisen diese eine rückläufige Entwicklung auf 
(54 3 2 - 2 4 % ) . 
c) Schüsseln sind mit einem nennenswerten Prozentsatz nur im keramischen Material 
der ersten Zeitgruppe vertreten. 
d) Töpfe. Wegen ihrer geringen Zahl gestattet ihre zeitliche Verteilung keine Rückschlüsse. 
6. Keramikbeigaben in den Männer- und Frauengräbern 
Hierbei wurden nur jene Stücke berücksichtigt, bei denen es feststeht bzw. eindeutige 
Angaben darüber Aufschluß geben, ob sie aus einem Männer- oder Frauengrab zum Vorschein 
kamen. Nachstehend eine vergleichende Aufstellung über die prozentuelle Verteilung der einzel-
nen Gefäß formen auf die Männer- und Frauengräber: 
Krüge Becher Schüsseln Töpfe 
Männer 
Knaben 
45,2 
2,8 48% 
33,3 
5,7 
39% 
48 
52% 
54,5 
54,5% 
Frauen 
Mädchen 
46,2 
5,6 
51,8% 
49,2 
11,5 
60,7% 
48 
48% 
45,4 
45,4% 
a ) Bei Krügen und Schüsseln gibt es zwischen männlichen und weiblichen Toten keine 
nennenswerten Unterschiede, bei Bechern ergibt sich eine Verschiebung von 21,7% zugunsten der 
Frauengräber, während den Männern um 9,1% mehr Töpfe ins Grab beigelegt wurden als den Frauen. 
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100-, Keramik Q | a s _ _ _ 
Schlangenkopfarmr.-
Bronzeblecharmr. Beinerne • 
Sonstige — . — 
b) Von der gesamten Grabkeramik (einschließlich der «sonstigen» Gefäßformen) entfielen 
46,4% (105 St.) auf Männer- und Knabengräber , 53,5% (121 St.) auf Frauen- und Kleinmädchen-
gräber. Der Unterschied ist gering, folglich sind Keramikbeigaben für die Gräber beider Geschlech-
ter bezeichnend. 
7. Durchschnittliche Stückzahl 
Der Gesamtdurchschnit t belief sich je Gefäßtypus auf 3,74 Stück, bei Krügen auf 4, hei 
Bechern auf 2,73, bei Schüsseln auf 2,5 und bei Töpfen auf 2,14 Stück. 
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I I . Glasfunde 
1. Gruppierung der Form nach 
a ) Krüge (Tabelle 2, Abb. 45). 
Verhältnismäßig seltene Grabbeigaben, von denen in den hier untersuchten Gräberfeldern 
insgesamt 53 Stück zum Vorschein kamen . Über die typenerläuternde Tabelle hinaus haben wir 
den einzelnen Typen keine weiteren Bemerkungen hinzufügen. 
b) Glasbecher (Tabelle 2, Abb. 46). 
Das in den Gräbern am häufigsten vorkommende Glasgefäß, das in den von uns unter-
suchten Gräberfeldern mi t 152 Stück ver t re ten war, die zahlreichen unterschiedlichen Typen 
angehörten. Auch innerhalb der einzelnen Typen weichen die Verzierungsarten voneinander ab. 
c) Flaschen (Tabelle 2, Abb. 47). 
Mit 70 Stück das zweithäufigste Glasgefäß der bearbeiteten Gräberfelder. Die Mehrzahl 
(32 St.) der angetroffenen .Exemplare gehört dem 1. Typus au, während alle anderen Formen durch 
jeweils 1 — 4 St. repräsentiert sind. 
d) Parfümflaschen (Tabelle 2, Abb. 48). 
Seltene Grabbeigaben, von denen die Gräberfelder des 4. J ah rhunder t s nur 38 Exemplare 
enthielten. Sehr einfach gearbeitet. Am stärksten sind un te r ihnen die Typen 2 und 3 mit !) bzw. 
10 St. ver t reten, die übrigen nur mit je 1 4 Exemplaren. 
e) Sonstige Glaswaren (Tabelle 2, Abb. 47/B). 
2. Zahl der zu den einzelnen Typen gehörigen Stücke: 
a ) Die Häufigkeit der Glasfunde verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Gräberfelder: 
Gräberfeld Stückzahl Sehr häufig 
und häufig 
Selten und 
Einzeltypen 
Budapest, Bécsi út 6 50,0% 16,6% 
Budapest , Emese utca 7 71,8% 28,5% 
Pécs, Széchenyi tér 6 16,6% 16,60/o 
Ságvár 64 57,8% 21,8% 
Pilismarót 8 50,0% 
— 
Tác 8 50,0% 12,5% 
Tokod 14 21,4% 64,2% 
Eine erfolgreiche Analyse k a n n wegen der verhältnismäßig geringen Stückzahl nur in 
einigen Gräberfeldern vorgenommen werden. Ganz allgemein sind die seltenen und Einzeltypen 
nur spärlich vertreten, die Mehrzahl entfäl l t auf häufige und nicht allzu häufige Typen. 
b) Unter Summierung der auf die beiden ersten und auf die beiden letzten Häufigkeits-
kategorien entfallenden Prozentanteile fert igten wir von den auf obige Art erhaltenen Ergehnissen 
ein der Reihenfolge der Gräberfelder entsprechendes Diagramm an (Abb. 7, 4), aus dem man er-
sieht, d a ß das prozentuelle Verhältnis der ersten beiden Häufigkeitsgruppen gegen das Jahrhun-
dertende absinkt, jenes der beiden le tz ten hingegen ansteigt. 
c) Folgende Zusammenstellung gibt Aufschluß darüber, wie sich die verschiedenen Glas-
gefäßformen auf die einzelnen Häufigkeitsgrade verteilen: 
Gefäß form Sehr häufig Häufig Nicht sehr häufig Selten Einzeltypus 
Krüge — 20,5% 41Д% 17,0% 20,5% 
Becher 38,0% 16,0% 21,0% 16,0% 6,0% 
Flaschen 
П Д % - 22,2% - 6,6% 
Parfümflaschen 34,4% 31,0% 10,3% 6,8% 17,2% 
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Der Großteil der Glaskrüge ist nicht sehr häufig, selten, oder nur in Einzeltypen ver t re ten , 
was aber vielleicht auch dem Umstand zuzusehreiben ist, daß sie in den Gräberfeldern nur in 
geringer Zahl auftreten. Hingegen gehört die Mehrzahl der Glasbecher, Flaschen und P a r f ü m -
flaschen schon ihrer einfachen Form zufolge — den sehr häuf igen oder häufigen Typen an. 
d) Zeitenfolge des Prozentanteils der sehr häufig vorkommenden Typen. Hier gilt das 
gleiche, was wir in Verbindung mit der Keramik weiter oben (I. 2. d) sagten. 
Krüge: Unter diesen gibt es keinen sehr häufig vorkommenden Typus. 
Becher: 
Zeitgruppe 
T y p e n n u m m e r 
Insges. Stück 
9 11 12 
ï 2 1 Л % 21,7% 26,0% 23 
и 
10,8% 19,5% 13,0% 46 
i n 
— 
9 ,5% 
— 
21 
Der Verhältnisanteil aller drei Typen nimmt im Laufe des Jahrhunder t s ständig ab. I n 
den aus dem Jahrhunder tende stammenden Gräberfeldern sind die Typen 9 und 12 ü b e r h a u p t 
nicht, und der Typus 11 nur mit einem belanglosen Prozentsatz vertreten. 
Flaschen: 
Zeitgruppe I 
I 
I I 
I I I 
Der Anteil des Typus 1 zeigt gegen Ende des Jahrhunder t s eine sinkende Tendenz. 
Parfümflaschen : 
Zeitgruppe Typus 3 
I 60,0% 
I I 28,5% 
I I I 20,0% 
Auch hier läßt sich ein zunehmender Abfall des prozentuellen Typusanteils im Laufe der 
Zeit wahrnehmen. 
3. Verteilung der Glasgefäße nach Gruppen 
Wieviel Prozent aller in den einzelnen Gräberfeldern zum Vorschein gelangten Gläser auf 
die verschiedenen Gefäßformen entfallen, zeigt die bezüglich der Keramiken angefertigte ein-
schlägige Tabelle (В. I. 3). 
Räumliche Verteilung: 
Dabei befolgten wir das gleiche Verfahren wie bei der Keramik (В. I. 4; Abb. 8, 2). Die 
geringe Zahl der Glasfunde gestat tet keine eindeutige Schlußfolgerung. 
Zeitliche Verteilung: 
Der Chronologie der Gräberfelder folgend hielten wir den prozentuellen Anteil der einzel-
nen Glasgefäßgruppen in einem Diagramm fest (Abb. 7, C). Auf die von uns aufgestellten drei 
Zeitgruppen bezogen weist der Prozentanteil der einzelnen Gefäßformen keine wesentlichen Ver-
Typus I 
80,0% 
89,4% 
50,0% 
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Änderungen auf. Der Prozentsatz der Krüge zeigt ein geringes Ansteigen, jener der Becher eine 
etwas sinkende Tendenz (Abb. 7, 5). 
Zeitgruppe 
Krügf! Becher Flaschen Parfümfloscheii 
St. 0/ /0 St. % St. % St. % 
I 7 10 45 64 11 15 10 14 
II 17 11 77 51 37 24 16 10 
I I I 6 15 21 52 8 20 4 10 
4. Gläser als Beigaben in Männer- und Frauengräbern 
Über die prozentuelle Verteilung der Glasgefäße auf die Männer- und Frauengräber gibt 
folgende Zusammenstellung Aufschluß: 
Männer 
Knaben 
Frauen 
Mädchen 
Krüge 
34,6 
61,5 
3,8 
34,6% 
65ув% 
50,8 
4,3 
40,3 
4,3 
55,1% 
44,6% 
38,6 
6,8 
43,1 
11,3 
45,4% 
54,4% 
Parfümflaschen 
40 
44 
16 
40% 
60% 
a ) Krüge, Flaschen und Parfümflaschen überwiegen um 30,7%, 9 % bzw. um 20% in 
den Frauengräbern, während um 10,5% mehr Glasbecher den männlichen Toten mit ins Grab 
gegeben wurden. In Knabengräbern fanden sich seltener Glasgefäße als in jenen kleiner Mädchen. 
b) Die in allen untersuchten Gräberfeldern zum Vorschein gelangten Gläser verteilen 
sieb vollkommen gleichmäßig (zu je 121 St. = 50%) auf die Gräber männlicher und weiblicher 
Toten, sind mithin fü r beide Geschlechter gleicherweise bezeichnend. 
5. Der Gesamtdurchschnit t belief sich bei den Glasfunden auf 3,81 St. je Gefäßtypus, 
u. zw. bei den Krügen auf 2,26, den Bechern auf 4,54, bei Flaschen auf 6,42 und bei Parfümflaschen 
auf 3,22 Stück. Die höhere durchschnittliche Stückzahl dü r f t e bei den Bechern, Flaschen und 
Parfümflaschen z. T. auf deren einfache Formen zurückzuführen sein, die sich mit kaum nennens-
werten Abweichungen immer wiederholen. 
6. Gegenseitiges Verhältnis der Ton- und Glasgefäße 
In den beiden letzten Rubriken der weiter oben zusammengestellten Tabelle aller in den 
einzelnen Gräberfeldern zum Vorschein gelangten Gefäßbeigaben (В. I. 3) gaben wir das gegen-
seitige prozentuelle Verhältnis der tönernen zu den Glasgefäßen je Gräberfeld an. Die beiden Pro-
zentanteile ergänzen sich jeweils auf 100%. 
Räumliche Verteilung (Abb. 9, 2). 
Das gleiche Verfahren wie bei der geographisch-topographischen Verteilung der verschie-
denen Keramik- und Glasgefäßformen (Abb. 8, 1 und 2) wandten wir auch bei Veranschaulichung 
des prozentuellen Anteils der Keramiken und Glaswaren an den Gefäßbeigaben der einzelnen Grä-
berfelder durch Ziehen von Kreisen und deren Teilung in zwei Sektoren an. Die unregelmäßige 
Verteilung läßt keine Schlüsse zu. 
Zeitliche Verteilung (Abb. 10, 1). 
In der chronologischen Reihenfolge der Gräberfelder gaben wir die Verteilung des gesam-
ten Beigabenmaterials an Gefäßen nach Keramiken und Glasfimden in einem Diagramm auch 
graphisch wieder. Das Vorkommen beider Gefäßgattungen ist im kaufe des Jahrhunder t s starken 
Schwankungen unterworfen, mit einer leicht sinkenden Tendenz bei den Keramiken und einer 
etwas ansteigenden bei den Glasprodukten. 
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ITT. Fibeln 
1. Zwiebelkopffibeln 
Die Zwiebelkopffibel ist der fü r das 4. Jahrhunder t bezeichnende Fibeltypus, dem man 
auch auf den Mosaiken, Elfenbeinschnitzereien (Diptychen), den Goldgläsern (Fondi d'oro) und 
anderweitigen Darstellungen aus dem 4., 5. und 6. Jahrhunder t häufig begegnet.14 Sie wird stets 
nur von Männern getragen und da sie zum Befestigen der Chlamys dient, bildet sie eine f ü r Männer-
gräber bezeichnende Beigahe. Den in einigen Publikationen von Gräberfeldern des 4. Jahrhunder t s 
als Beigaben von Frauengräbern angeführten Zwiebelkopffibeln liegt jeweils ein I r r tum zugrunde, 
der entweder einem Vermengen oder Durcheinandergeraten des Fundmaterials , dem Fehlen der 
Original-Skelettknochen oder irgendeinem ausgrabungstechnischen Mißstand bzw. einer Unacht-
samkeit zuzuschreiben ist. Aus den untersuchten Gräberfeldern kamen 200 St. der über die ganze 
Provinz weitverbreiteten Zwiebelkopffibeln zum Vorschein (Tabelle 3, 8 und Abb. 49 51). 
a) Anmerkungen zu den einzelnen Typen: 
Typus 1.: Sehr schön verzier te Einzels tücke von der W e n d e des 3. zum 4. J a h r h u n d e r t , in Beglei tung 
von Münzen, die bis zur Regierungszei t Dioklet ians reichen. 
Typen 2, 4. 5 und ü: Einzelstücke, die sich nicht da t ie ren lassen, die aber au fg rund ihrer F o r m m e r k -
male ( langgestreckter, schmaler Bügel, unprof i l ie r te Kopfp la t t en ) allem Anschein n a c h im ersten Dri t te l des 
J a h r h u n d e r t s in Verwendung s t anden . 
Typen 8 - 2 6 : Schmale F o r m mit langern F u ß und prof i l ier ten K o p f p l a t t e n . Zu diesen, wäh rend des 
ganzen 4. J a h r h u n d e r t s verbre i te ten Typen gehören jene, die wir in die Kategorie de r sehr häuf ig vorkommen-
den reihten. Sie ge lang ten auch in den Ende des 4. u n d Anfang des 5. J a h r h u n d e r t s be legten Gräberfe ldern (Táe, 
Tokod) zum Vorschein, in manchen Fällen allerdings n u r durch f eh le rha f t e oder beschäd ig te Exemplare ver t re ten . 
Typen 30 u n d 32: Nicht allzu häufig, in Beglei tung spä te r geprägter Münzen au f t r e t ende Typen , denen 
m a n f ü r gewöhnlich auf den Dars te l lungen aus d e m 5. und 6. J a h r h u n d e r t begegnet, sowei t diese F o r m und Mu-
s te r der abgebi ldeten Fibeln e rkennen lassen. 
Typus 33: Einzel typus , zu dem es keine Analogien g ib t . 
Typen 31, 34, 35 und 36: Tro tz der s t i l is t ischen und technischen Ähnl ichke i ten in der Verz ierung der 
zugehörigen Stücke handel t es sich durchwegs u m Einzel typen, die von den dreißiger J a h r e n des 4. J a h r h u n d e r t s 
an sporadisch in Gräbe rn anzut re f fen waren. (In Mucs fa war die le tz te , in Begleitung einer solchen Fibe l gefun-
dene Münze eine u n t e r Cons tans geprägte , das Grab von Kisárpás w a r durch eine Münze Constant ins' I I . da t ier t , 
und un te r den F ibe ln der genannten Typen en tha l t enden Gräbern von Ságvár en th ie l ten nu r zwei auch Münzen, 
die das eine auf 346, das andere auf die Zeit Va len t in ians I . dat ieren). Folglich s t a n d e n die F ibe l typen 8— 26 
u n d die hier g e n a n n t e n 31, 34 36 gleichzeitig in Verwendung. 
Zu den spätesten Typen gehören lau t Zeugnis der Gräber die nur mi t Peltenmotiven ge-
schmückten, häuf ig vergoldeten Exemplare und die Fibel mit dem länglichen Zwiebelkopf und 
dem «Rankenfuß». Die frühen ( ?) Stücke sind entweder sehr seltene oder vereinzelte Typen, wäh-
rend es unter den späten zwei Einzel- und einen häufigen Typus gibt. 
b) Die Zahl der zu den einzelnen Typen gehörenden Stücke. 
Nach der Häufigkeit des Vorkommens in den einzelnen Gräberfeldern verteilt sich das 
gesamte Fibelmaterial prozentuell folgendermaßen: 
Gräberfeld 
Zahl der 
vorkom-
menden 
Typen 
/ 
Stückzahl Sehr häufig Häufig % 
Nicht sehr 
häufig % 
Selten 
/о 
Einzeltypen 
o. 
Keszthely - D. 4 6 83,3 1 6,6 — — — 
Bogád 4 6 66,6 16,6 16,6 -
Zengővárkony Tf 7 10 50,0 20,0 30,0 
-
Ságvár 16 39 48,71 20,51 5,12 5,12 20,51 
Táe 7 13 69,23 7,64 15,38 7,69 
Tokod 3 « 50,0 — 33,3 16,6 — 
14
 R . DELBRITECK: Die Consulardiptychen. Berl in Das I u s t i n i a n - u n d Theodora-Mosaik. — W . F . VOL-
1929. 2, 45, 47, 63, 64, 65. — R a v e n n a , San Vi ta le : BACH: Ear ly Christ ian Ar t . N e w York, o. J . A b b . 89. 
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54,81% (91 St.) aller zum Vorschein gelangten Fibeln gehören zu den sehr häufig vorkom-
menden Typen, 15,06% (25 St.) zu den häufigen, 10,24% (17 St.) zu den nicht allzu häufigen, 
0,02% (10 St.) zu den seltenen und 13,85% (23 St.) zu den Einzeltypen. 
In den während der ersten Hälfte und um die Mitte des Jahrhunder t s belegten Gräberfel-
dern fehlen Einzeltypen, weshalb der Prozentanteil der ersten beiden Häufigkeitskategorien über 
dem Durchschnit t liegt. Seltene und Einzeltypen kommen nur in den aus der zweiten Jahrhunder t -
hä l f te s tammenden Gräberfeldern vor, ihr Anteil weist daher eine steigende Tendenz auf (Abb. 7, 7). 
c) Die Verteilung der sehr häufig auftretenden Typen auf die drei Zeitspannen gestal tet 
sich folgendermaßen: 
Zeitgruppe 
T y p e n n u m m e r Insgesamt 
Stück 15 16 17 
I 9,7% 12,1% 29,2% 41 
I I 7,4% 16,6% 29,6% 54 
I I I 6,6% 3,3% 40,0% 30 
Der Verhältnisanteil der T y p e n 15 und 16 erfähr t gegen Jahrhunder tende eine Verringe-
rung, während jener des Typus 17 zunimmt. 
d) Die durchschnittliche Stückzahl der zu den einzelnen Typen gehörigen Fibeln be t räg t 
4,41, ohne Berücksichtigung der Einzeltypen 9,92. 
2. Von Spangenfibeln (Tabelle 3, S. Abb. 53/B) kamen in den Gräbern der von uns unter-
suchten Gräberfelder nur wenige Stücke zum Vorschein. Eine etwas größere Zahl fand sich nur 
in den beiden Gräberfeldern von Keszthely (3 + 10 St.). 
IV. Schnallen 
Eine in den Männergräbern des 4. Jahrhunder t s häufig angetroffene Beigahe, deren Ge-
samtzahl in den hier besprochenen Gräberfeldern 248 St. beträgt. Es handelt sich bei ihnen vor-
nehmlich um Gürtel-, und nur seltener um Taschenschnallen.15 
Den Typentabellen legten wir vor allem Formmerkmale zugrunde. Da aber bei den Schnal-
len der identischen Form keineswegs immer eine identische technische Ausführung entspricht, 
auf die übrigens die einschlägigen Publikationen nur in den seltensten Fällen eingehen, kann sich 
nach genauerer Untersuchung der einzelnen Stücke die von uns vorgenommene Typeneinteilung 
nachträglich ändern, auch kann es notfalls zur Ergänzung durch neue Typen bzw. zur Aussonde-
rung bestimmter von uns festgestellter Typen kommen. Deshalb lassen sich weder aus der r ä u m -
lichen oder zeitlichen Verteilung der Schnallentypen, noch aus ihrem häufigeren oder selteneren 
Vorkommen stichhaltige Schlüsse ziehen. Sehr viele der Form nach übereinstimmende Stücke 
weisen individuelle, nur auf je einem Exemplar anzutreffende Verzierungen auf, wie etwa gepunzte, 
Punktkreis- , Zickzack- oder eingeritzte Muster. Thematisch voneinander abweichende Verzie-
rungen in Treibarbeit f inden sich auf zwei nach dem gleichen technischen Verfahren hergestellten 
Stücken aus Ságvár (Typus 13). Zum Typus 26 gehören zwei Stück sehr ähnlicher Form, aber 
verschiedener Größe. Das bezeichnende Kreis- und Rechteckmuster ist auf dem Ságvárer Exem-
plar durchbrochen, auf jenem von Zengővárkony in die Fläche nur eingekerbt. Ihrer Form nach 
gleichen sich die Typen 28 und 29, doch ist der erstere Typus aus Blech zurechtgebogen, der letz-
tere gegossen. Zu den Typen 30 42 gehören Stücke, bei denen die Schnallenplatte, bei manchen 
überdies auch noch der Dorn fehlt (Tabelle 4, 8, Abb. 52 53). 
15
 K . S á q i : A c t a A r c h . H u n g . 12 (I960) 236 f . 
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V. Riemenzungen 
Als Beigabe in Männergräbern kamen aus den untersuchten Gräberfeldern insgesamt 83 
Stück zum Vorschein. Sie bestehen in der Regel aus zwei, am oberen Ende von Nietst if ten zur 
Befestigung am Riemen zusammengehaltenen Platten (Tabelle 5, Abb. 54). 
1. Gliederung der Form nach 
Da zu den einzelnen Riemenzungentypen jeweils nur wenige Stücke gehören, haben wir 
die ähnlichen Typen zu Typengruppen zusammengeschlossen, deren prozentuelle Verteilung auf 
die drei Zeitspannen wir in folgender Zusammenstellung veranschaulichen. 
Die einzelnen Typengruppen enthal ten folgende Formen: umgekehrte Herzform (Typen 
1 -7) , «Amphorenform» (8 20), Amphorenform mit durchbrochener Verzierung in der Art zweier 
Bohnen (21 31), mit abgerundeter Spitze (32 34) und rechteckige (35 39). 
Zeitgruppe 1—7 8 20 21—31 32—34 35 - 3 9 
I 46,6% 13,3-% 40,0% — _ 
и 44,8% 10,3% 20,6% 10,3% 13,7% 
i n 30,7% 46,1% 15,3% 
— 7.6% 
Folglich zeigt die im allgemeinen am häufigsten vertretene umgekehrte Herzform unter 
den Riemenzungenfunden der Gräberfelder eine gegen das Jahrhunder tende leicht absinkende 
Tendenz. Ein gleiches gilt f ü r die vielleicht ansprechendsten und in ihrer Form aufwendigsten 
durchbrochenen Riemenzungen, während der prozentuelle Anteil der einfachsten, meist unver-
zierten Typen (8 - 20) im Gegenteil während der zweiten Hälf te des Jahrhunder t s eine Steigerung 
erfährt . Riemenzungen mit abgerundeter Spitze und rechteckige kommen nur in den nach der 
Jahrhunder tmi t te belegten Gräberfeldern vor. 
2. Die Riemenzungen haben sehr unterschiedliche Verzierungen, die von punzierten über 
Punktkreis- bis zu gravierten oder eingeritzten Mustern reichen. 
3. Die die einzelnen Typen repräsentierende Stückzahl. 
Den Großteil des einschlägigen Materials bilden seltene oder Einzelstücke. Häuf ig treten 
nur die in ihrer Verzierung voneinander abweichenden Typen 1 und 7 auf. Sehr häuf ig vorkom-
mende Typen gibt es überhaupt nicht, zu den häufigen zählen 24,6%, zu den nicht allzu häufigen 
14,4%, zu den seltenen 23,1 und zu den Einzeltypen 37,6% aller Riemenzungen. 
Folglich setzten sich mehr als 60% des Gesamtmaterials aus seltenen oder Finzelstücken 
zusammen, weshalb eine Untersuchung der Riemenzungenbeigaben der einzelnen Funds tä t ten 
hinsichtlich ihrer Häufigkeit zu keinem greifbaren Ergebnis führen würde, zumal in jedem Gräber-
feld die Einzeltypen vorherrschen. 
4. Die zu einem Typus gehörende durchschnittl iche Stückzahl beträgt 1,76. 
VI. Anderweitige Männerkleiderverzierung 
Zu dieser Gruppe zählen vornehmlich Gürtelbeschläge, ferner einige nicht genauer be-
stimmbare Gegenstände (Tabelle 6, und Abb. 55). 
Sie kommen in Gräberfeldern aus dem 4. Jahrhunder t nur selten vor und bieten deshalb 
keine Handhabe zu irgendwelchen Schlußfolgerungen. Es handelt sich durchwegs um Einzel-
stücke, unter denen sich ganz einfache nebst aufwendig gearbeiteten f inden. 
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VII. Geräte und Werkzeuge 
Gleichfalls seltene Beigaben der im 4. Jahrhunder t bestat teten Toten. Die Tabelle, die 
das Vorkommen von Geräten und Werkzeugen in den einzelnen Gräberfeldern veranschaulicht, 
unterscheidet sich insofern von den vorangehenden, daß hier nicht jede Zahl auf eine Typennum-
mer der betreffenden Bildtafel verweist. Bei mancher gibt nur die Beschrif tung an, um welche 
Art von Werkzeug es sich handelt (Tabellen 6 8, Abb. 56 57). Dieses abweichenden Verfahrens 
mußten wir uns deshalb bedienen, weil die Publikationen dieser fü r gewöhnlich aus Eisen ange-
fertigten und meist schon bei der Bergung zerfallenden Stücke sich sehr häuf ig auf ihre Beschrei-
bung beschränken, ohne eine Lichtbi ldaufnahme oder Zeichnung beizufügen. Insgesamt kamen 
in den untersuchten Gräberfeldern 273 zu dieser Fundgruppe zählende Stücke zum Vorschein. 
1. Gruppierung 
Ihrer Bestimmung nach lassen sich diese Grabbeigaben in folgende Geräte- und Werkzeug-
kategorien gliedern: Messer 48,3% (132 St.), Feuerzeuge Flintstein und Feuerstahl - 12% 
(33 St.), Reibsteine 1,8% (5 St.), Waffen 8,7% (24 St.), Arbeitsgeräte 11,3% (31 St.), weibliche 
Arbeitsgeräte 13,5% (37 St.), Pferdezaumzeug 1,09% (3 St.), Gegenstände ungewisser Bestim-
mung 0,2% (2 St.), Utensilien zu geistiger Beschäftigung Griffel und Zirkel — 2,1% (6 St.), 
Wie aus dieser Aufteilung hervorgeht, entfäll t fast die Häl f te des einschlägigen Materials auf Mes-
ser, die den Toten eher als tägliche Gebrauchsgegenstände und weniger als Werkzeug ins Grab 
mitgegeben wurden. Mit weiteren 20% sind Feuerzeuge und Waffen vertreten, so daß nur etwa 
ein Viertel auf Arbeitsgeräte im engeren Sinne des Wortes entfallen. 
2. Anmerkungen zu den einzelnen Typen 
Typus 43: Die Funk t ion der zugehörigen. n u r in Frauengräbern vo rkommenden Stücke ist unbekann t . 
I h r e Bes t immung als Bra tengabeln hat unseres E r a c h t e n s schon deshalb wenig Wahrscheinl ichkei t f ü r »ich, 
d a sie als solche keine ausschließliche Frauengräberbe igaben wären. E h e r d ü r f t e es sich bei ihnen u m das Ar-
bei tsgerät einer lediglich F rauen vorbehal tenen Beschäf t igung (Spinnen oder Weben) handeln . Insgesamt ka-
men '22 St ück dieses über die ganze Provinz ve rb re i t e t en T y p u s in den von uns un te r such ten Gräberfeldern, 
außerdem aber auch in Intercisa, Lengyel, Gerényes und neuerdings im Fundmate r i a l des Gräberfeldes H a l i m b a 
sowie unter den S t reufunden des Tokoder Lagers z u m Vorschein. 
3. Wegen der gringen Zahl der Geräte und Werkzeuge, von denen überdies nur ein Teil 
auch der Form nach bekannt ist, würden weder Berechnungen bezüglich der zeitlichen Verteilung 
noch hinsichtlich der prozentuellen Häufigkei t der einzelnen Gruppen zu einem zuverlässigen Er-
gebnis führen. 
VIII. Armringe 
In den Frauengräbern des 4. J ah rhunder t s häufig anzutreffende Beigaben, von denen es 
in den untersuchten Gräberfeldern 697 St. gab. 
1. Einteilung nach Gruppen 
a ) Schlangenkopfarmringe mit offenen, nach Art stilisierter Schlangenköpfe verzierten 
Enden (Tabelle 9 und Abb. 58). 
b) Armringe aus Bronzeblech, mi t punzierter oder getriebener Verzierung (Tabelle 10 
und Abb. 59). 
c) Sonstige Armringe, die sich weder in die Gruppen a ) und b), noch unter d) einreihen 
lassen (Tabelle 10 und Abb. 60). 
d) Armringe aus Beinplatten, die sich im wesentlichen nur ihrem Werkstoff nach von 
der Gruppe b) unterscheiden (Tabelle 10 und Abb. 61). 
Anmerkungen zu den einzelnen Typen: 
5* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
8 4 V. LÁNYI 
Die T y p e n 3, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29 u n d 30 kommen nur im Gräberfeld Tác 
vor. Eigene Gruppen bilden zufolge der eigenart igen Anordnungen der Punk tk re i smus t e r die Typen 11 u n d 12. 
F ü r die Typen 20, 21 und 22 sind die Verzierungen durch Punk tk re i se u n d Schräglinien die bezeichnenden Merk-
male, während den Typen 23, 24 u n d 25 die aus Punk tk re i sen verschiedener Größe zusammengesetz ten Mus te r 
eine eigene, individuelle Note verleihen. 
2. Die Häufigkeit der Typen 
Innerhalb der einzelnen Gruppen ergibt sicli folgende Typenverteilung auf die einzelnen 
Häufigkeitskategorien in Gesamtsicht und in den Gräberfeldern mit reichhaltigen Armringfun-
den: 
a ) Schlangenkopfarmringe. 
Sehr häufig Häufig Nicht sehr häufig Selten Einzeltypen 
Gesamtmaterial 19,0% 25,8% 15,6% 12,2% 27,2% 
Ságvár 25,7% 34,2% 8,5% 8,5% 22,8% 
Fenékpuszta 28,5% 21,4% 
- -
50,0% 
Tác 38,4% 19,1% 11,5% 3,8% 26,9% 
Sowohl im Gesamtdurchschnitt , als auch in den genannten maßgeblichen Gräberfeldern 
entfällt der Großteil der Schlangenkopfarmringe auf die beiden ersten, und zwischen 30 und 40% 
auf die letzten beiden Häufigkeitsklassen. Eine Ausnahme bildet Fenékpuszta, wo die Einzel typen 
mi t dem auffallend hohen Prozentsatz von 50 vertreten sind. 
b) Bronzeblecharmringe. 
Selir häufig Häufig Nicht sehr häufig Selten Einzeltypen 
Gesamtmaterial — 19,6% 23,3% 21,4% 35,7% 
Ságvár 
-
31,2% 37,5% 
-
31,2% 
Tác 
— — 
28,5% 
— 71,4% 
Die Mehrzahl der Bronzeblecharmringe besteht aus den weniger häufig auf t re tenden und 
den Einzel typen. 
c) Sonstige Armringe. 
Sehr häufig Häufig Nicht sehr häufig Selten Einzeltypen 
Gesamtmaterial 65,1% 19,0% 5,5% 5,5% 4,6% 
Keszthely- Dobogó 33,3% 33,3% 
- 11,1% 22,2% 
Ságvár 63,6% 11,3% 2,2% 9,0% 13,6% 
Fenékpuszta 50,0% 21,4% 14,2% 14,2% 
-
Tác 82,7% 3,4% 8,8% — 3,4% 
Hier überwiegen die ersten beiden Häufigkeitskategorien und im Laufe des J ah rhunde r t s 
n immt die Zahl der zu den sehr häufigen Typen gehörigen Stücke ständig zu. 
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(1 ) Beinerne Armringe. 
Sehr häufig Häufig Nicht sehr häufig Selten Einzeltypen 
Gesamtmaterial 70,0% 1 0 , 1 % 1,7% 1 , 2 % 16,7% 
Ságvár 84,3% 0,3% - - 6,2% 
Tác 51,4% 15,7% 
- 1,4% 31,4% 
Tokod 72,2% 10,6% 5,5% 5,5% 5,5% 
Die Mehrzahl der beinernen Armringe zählt zu den sehr häufigen Typen. Der Anteil der 
Einzeltypen ist nur im Gräberfeld Tác auffallend hoch. 
e) Prozentuell verteilen sich die sehr häufig vorkommenden Armringtypen folgender-
maßen auf die drei von uns aufgestellten Zeitabschnitte: 
Schlangenkopfarmringe. 
37 60 Iiisges. St. 
I — 6,8% 29 
I I 9,7% 14,6% 41 
I I I 14,5% 16,6% 48 
Der prozentuelle Anteil beider sehr häufig vorkommender Typen nimmt im Laufe des 
Jahrhunder t s zu. 
Von Armringen aus Bronzeblech gibt es keine sehr häufigen Typen. 
Sonstige Armringe. 
3 8 0 27 29 Insges. St. 
I 2,9% 5,8% 39,7% 7,3% 7,3% 68 
I I 16,9% 8,4% 11,8% 22,0% 3,3% 59 
I I I 6,8% 
— 
8,6% 50,0% 5,1% 58 
Die Typen 3 und 8 sind ihrer Eorm nach nicht bezeichnend. Der Anteil des Typus 9 sinkt 
gegen das Jahrhunder tende ab, während jener der eisernen Armringe des Typus 27 umgekehrt 
stark ansteigt. 
Beinerne Armringe. 
l 5 17 Inges. St. 
I 83,3% 4,1% 4,1% 24 
I I 41,8% 4,6% 37,1% 43 
I I I 13,4% 23,2% 35,9% 89 
Eine auffallende Abnahme zeigt der Prozentsatz der zum ersten Typus zählenden einfa-
chen, unverziert en Armringe aus Beinplättchen, die sich vor allem durch die wachsende Verbrei-
tung der verzierten Einzelstücke erklärt . Der Anteil des Typus 5 erreicht Ende des Jahrhunder ts , 
jener des Typus 17 um die Jahrhunder tmi t te seinen Spitzenwert. 
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3. Gliederung der Armringe nach Gruppen 
Im Gesamtmaterial s ind die einzelnen Gruppen folgendermaßen vertreten: Schlangen-
kopfarmringe 28,7%, Bronzeblecharmringe 9,7%, sonstige 31,7% und beinerne Armringe 30,2%. 
Die Verteilung auf die drei Zeitspannen gestaltet sich wie folgt: 
Zeit-
gruppe 
Schlangen-
kopfarmringe 
Bronzeblecli-
armringe 
Sonstige 
Armringe 
Beinerne 
Armringe 
I 22,4% 12,6% 49,5% 15,5% 
II 23,4% 38,5% 26,8% 
III 21,4% 5,6% 27,1% 45,7% 
Auf die einzelnen Gräberfelder aufgeteilt , ergibt sich folgendes Bild: 
Graberfeld Schlangenkopf Bronzeblech Sonstige Beinerne Stück 
Кб 28,5% 7,1% 57,1% 7,1% 14 
Keszthely D. 
- 18,7% 56,2% 25,0% 17 
Keszthely P. 29,4% 23,5% 41,1% 5,8% 17 
Fazekasboda 58,3% 
— 
33,3% 8,3% 12 
Zongővárkony II 27,7% 11,1% 33,3% 27,7% 18 
Ságvár 27,0% 11,6% 35,0% 26,2% 137 
Fenékpuszta 36,7% 6,1% 42,8% 14,2% 49 
Tác 19,2% 5,7% 20,0% 55,0% 140 
Tokod 7,8% 7,8% 21,0% 63,1% 38 
Die prozentuelle Verteilung der Armringgruppen auf die untersuchten Gräberfelder 
s t immt im großen ganzen mit jener auf die einzelnen Zeitabschnitte überein. 
Der Anteil der Schlangenkopfarmringe am gesamten einschlägigen Material verläuft mit 
kleineren oder größeren Schwankungen bis zur zweiten Jahrhunder thä l f t e ziemlich gleichmäßig 
und sinkt erst ganz am Ende des Jahrhunder t s stark ab. 
Der Prozentsatz der Bronzeblecharmringe zeigt während des ganzen Jahrhunder ts stän-
dig eine rückläufige Tendenz. 
Ähnlich ver läuft die Entwicklung mit gewissen Schwankungen auch bei den sonstigen 
Armringen, während die beinernen Armringe mit fortschreitender Zeit immer stärker vertreten 
s ind; in den beiden spätesten Gräberfeldern ist diese Zunahme am auffallendsten. 
4. Durchschnittliche Stückzahl 
Im Durchschnit t beträgt die auf die einzelnen Typen entfallende Stückzahl bei den Schlan-
genkopfarmringen 2,2, den Armringen aus Bronzeblech 1,7, den sonstigen 7,1 und den beinernen 
5,5. 
IX. Fingerringe 
In den aus dem 4. J ah rhunde r t s tammenden Männer- und Frauengräbern fanden sich 
insgesamt 284 Fingerringe, die sich auf verhältnismäßig wenig Typen verteilen (Tabelle 11, S., 
Abb. 62). Auf einen Typus entfallen im Durchschnitt 7,6 Stück, was seine Erklärung darin 
f inde t , daß die meis t kleinen Zeichnungen oder Lichtbild wiedergaben der einschlägigen Publika-
t ionen die Eigenart der technischen Anfertigung nicht immer erkennen lassen und die Sonderung 
der Form nach an sich nicht genügt . So wurden in Wirklichkeit nicht zum gleichen Typus gehö-
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rende Stücke zuweilen zu einem Typus zusammengefaßt, weshalb sich die Typen der ihnen zugehö-
rigen Stückzahl nach zu keiner schlüssigen Analyse eignen. Aufgrund ähnlicher Erwägungen ent-
halten wir uns auch irgendwelcher Anmerkungen zu den einzelnen Typen. 
X. Perlen 
I m 4. Jahrhunder t eine häufige Beigabe von Frauengräbern. 
1. Gruppierung (Tabelle 1 2 - 1 3 , Abb. 63) 
Bei der Typenklassierung unterschieden wir kleine Perlen (5716 St.), zusammengesetzte 
(51 St.), Glasflußperlen (54 St), große (92 St.) und besonders geformte Perlen (77 St.). Insgesamt 
konnten in den untersuchten Gräberfeldern 5990 St. den Typen und der zugehörigen Stückzahl 
nach unterschieden werden. 
2. Verteilung der Stückzahl nach Typen 
Wegen des abweichenden Zahlenverhältnisses der einzelnen Perlentypen ließ sich bei 
dieser Beigabengruppe keine Einteilung nach Häufigkeitsgraden vornehmen, weshalb wir uns 
auf Anmerkungen zu einigen Einzeltypen beschränken wollen. 
a ) Kleine Perlen der Typen 4, 6, 13, 14, 16 und 17 kommen nur im Gräberfeld von Tác vor. 
b) Zwei Einzeltypen zusammengesetzter Perlen gelangten in Tác zum Vorschein, je einer 
in Fenékpuszta und Bogád, von Glasflußperlen gab es in Tác 2 Einzeltypen, in Ságvár 7, von gro-
ßen Perlen zwei in Tác und eine in Pilismarót, von Perlen besonderer Form 8 in Ságvár und 3 
in Tác. 
3. Zeitliche Verteilung der Typengruppen: 
Zeitgruppe Kleine Zusammengesetze Glasfluß Große Besondere geformte 
Insges. 
Stück 
i 
i i 
i i i 
92,8% 
94,3% 
98,0% 
0,7% 
1,4% 
0,5% 
0,5% 
1,5% 
0,6% 
5,5% 
0,8% 
0 ,6% 
0,9% 
1,8% 
0,1% 
775 
2013 
2585 
Wie man sieht, weist die Zusammensetzung des Perlenvorkommens nach Typengruppen 
im Laufe des Jahrhunder t s keine wesentlicheil Veränderungen auf, nur der Anteil der Kleinperlen 
er fähr t eine geringfügige Steigerung. 
4. In den einzelnen Gräberfeldern gestaltet sich die Verteilung auf die häufigsten Typen 
folgendermaßen : 
Gräberfeld 1 2 3 5 7 8 9 11 12 15 
KŐ 46,3 10,9 4,5 — _ 0,9 _ _ — 
Keszthely D. 14,2 51,4 
-
1,9 
-
20,9 
- -
6 ,6 4,8 
Bogád 28,0 32,0 4,0 
-
2,0 24,0 6,0 
- - -
Zengővárkony I I 75,0 0,7 - - - 22,0 - - - -
Ságvár 11,1 43,5 0,4 3,1 0,1 12,3 7,7 3,8 5,2 0,9 
Fenékpuszta 10,9 25,0 0,6 0,6 
-
25,4 3,8 30,0 2,5 1,8 
Tác 28,2 27,6 2,3 0,8 2,0 7,3 5,6 18,5 1,3 2,0 
Tokod 1,2 34,8 0,'3 11,4 0,3 11,2 23,0 18,7 0,6 4,5 
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Im großen ganzen setzt sich das Fundmater ia l der verschiedenen Gräberfelder an Perlen 
auf ähnliche Art zusammen. Die gleichen Kleinperlentypen verteilen sich wie folgt auf die drei 
Zeitspannen: 
1 2 3 5 7 8 9 31 12 15 
I 4 4 , 5 2 8 , 0 2 , 0 0 , 5 2 , 5 10 ,0 0 , 7 0 ,1 5 , 2 2 ,0 
I I 13 ,4 4 8 , 3 0 , 7 3 , 3 0,1 13 ,2 8 ,0 6 ,2 6 , 8 1,1 
I I I 2 0 , 2 2 9 , 2 1 ,8 3 , 2 1 ,3 10 ,9 7 ,8 2 1 , 1 1 ,5 2 , 6 
Der Anteil des Typus 1 zeigt eine rückläufige Tendenz, jener des 2. Typus ist um die Jahr -
hunder tmi t te am höchsten, der Typus 11 t r i t t erst um die Mitte des Jahrhunder t s in Erscheinung 
und f indet gegen das Ende wachsende Verbreitung, während der Prozentsatz der übrigen hier 
angeführten Typen keine wesentlichen Veränderungen erleidet. 
5. Bei den Anhängern handelt es sich vorwiegend um Einzelstücke (Tabelle 14, Abb. 
64/B). 
6. Halsbandschließen (Tabelle 13, Abb. 64/A). 
7. Mit Bronzeketten zusammengehaltene Halsbänder (Tabelle 13 und Abb. 63). 
XI. Ohrringe 
Beigaben von Frauengräbern des 4. Jahrhunder ts , die im untersuchten Material mit 181 
St. vertreten waren (Tabelle 14, Abb. 65). 
1. Anmerkungen zu den einzelnen Typen: 
Typus 1: Sehr einfache Stücke aus g l a t t e m Bronze- oder Si lberdraht m i t Sehlingen - Haken-Verschluß. 
Typus 4: Untersche ide t sich vom vorgenann ten du rch einen Anhänger aus einem Bronzepr i sma von 
viereckigem oder r u n d e m Querschni t t und einer Glasperle. Von diesem Typus g ib t es mehrere Var ian ten . 
Typen 2—10: Var ian ten des vo re rwähn ten Typus 4. teilweise mi t m e h r e r e n Glasperlen versehen. 
Typus 17: Goldene Ohrringe mi t nachgeahmte r Granulat ion, vermut l i ch kleinere Vorläufer der aus 
awarenzeit l ichen Gräbe rn geborgenen großen Ohrr inge des byzant inischen Typus . 1 6 
2. Verteilung der einzelnen Ohrring typen nach ihrer Häufigkeit auf die wichtigsten Grä-
berfelder: 
Gräberfeld Sehr häufig Häufig Nicht sehr 
häufig Selten Emzellypen 
Ságvár 7 7 , 5 % — 2 , 5 % 2 , 5 % 1 7 , 5 % 
Tác 8 9 , 4 % 
- - -
1 0 , 5 % 
Tokod 5 7 , 1 % 
— — — 
4 2 , 8 % 
Der Anteil der Einzeltypen verzeichnet gegen Jahresende eine steigende Tendenz. 
3. Verteilung der sehr häufig vorkommenden Typen auf die drei Zeitspannen: 
Zeitgruppo 1 4 
I 2 7 , 2 % 6 3 , 6 % 
I I 3 7 , 2 % 3 7 , 2 % 
I I I 3 4 , 7 % 2 6 , 0 % 
" Ä h n l i c h e , n u r größere Ohrringe kamen im 1, 2; fe rner in K u n h a l a s .1. HAMVUL: A l t e r t ü m e r des 
awarischen Grabfund von Szentendre z u m Vorschein. f r ü h e n Mittelal ters in U n g a r n . Braunschweig 1905. I . 
Budapes t tö r téne te I . Budapes t 1942. Ta f . O X X X I I , 357. 
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Der Prozentsatz des 1. Typus steigt im Laufe der Zeit ein wenig an, jener des 4. Typus 
fällt stark ab. 
4. Zu einem Typus gehören durchschnitt l ich 3,8 St. 
X I I . Haarnadeln 
Nicht sehr häufige Grabbeigaben der im 4. Jahrhunder t belegten Gräberfelder, einfache 
Formen aus Silber, Bronze, Bein oder Gagat (Tabelle 15, und Abb. 66). Insgesamt stieß 
man in den untersuchten Gräberfeldern auf 121 Stück, die sich ihrer Typenhäufigkei t nach fol-
gendermaßen gliedern: sehr häuf ig 34,7%, häuf ig 30,4%, selten 8,6%, Einzelstücke 26,1%. Eine 
Erklärung fü r das Überwiegen der sehr häufigen und häufigen Typen bieten auch die sehr ein-
fachen Formen. 
X I I I . Sonstiger Frauenkleider sehmuck und Schminkgegenstände 
Anmerkungen zu den einzelnen Typen (Tabelle 15, und Abb. 67): 
Typus 6: Anhand der in Tokod und Tác z u m Vorschein gelangten Stücke gelang es uns, diesen T y p u s 
auch aus der Besehreibung des Fundmater ia l s v o n In te rc i sa und Fenékpusz ta zu identif izieren. E s handel t sieh 
um au fgenäh te Verzierungen kleiner Häubchen, au f die man in Kindergräbern bei einigen Skelet tschädeln st ieß. 
T y p u s 20: Beinerne K ä m m e , meist zweireihige, die jedoch wegen ihres f r agmen ta r i schen Zustande n ich t 
in Sonder typen unter te i l t werden konnten. 
Ganz allgemein gehör ten die Stücke se l tenen oder Einze l typen an. 
XIV. Münzen 
Bei der Erstellung der Tabellen verfuhren wir folgendermaßen: 1. Vor allem suchten wir 
jede Münze so genau als möglich zu datieren, u. zw. die eindeutig beschriebenen auf das J a h r ge-
nau, die nur abgebildeten innerhalb jener Zeitgrenzen, in denen Stücke mit dem betreffenden Münz-
bild geprägt wurden, und dort , wo nur der Name des Kaisers angegeben war, auf dessen Regie-
rungszeit. 2. Die Zahl der zur jeweiligen Zeitspanne gehörigen Münzen dividierten wir durch die 
Zahl der in der betreffenden Zeitspanne enthal tenen Jah re und betrachteten das Ergebnis als 
Grundzahl des durchschnittl ichen Umlaufs des gegebenen Zeitabschnitts. 3. Zum Quotienten ad-
dierten wir die Zahl der auf das Jah r genau datierbaren Stücke. Beispiel: In einem Gräberfeld 
kommen nur unter der Regierung Valentinians I. geprägte Münzen vor. Bei fünf dieser Münzen 
läßt sich innerhalb dieser Zeitspanne das J a h r selbst nicht feststellen, auf einer begegnet man dem 
Namen Grat ians zusammengeschrieben, und auf einer siebenten ist der die Münzstätte bezeich-
nende Münzbuchstabe R zu sehen, der das Stück auf das J a h r 367 datiert . Die Stückzahl der erst-
genannten fünf Münzen dividieren wir durch die Regierungsjahre Valentinians I . : 5 : 1 1 = 0,4. 
Folglich ergeben diese 5 Münzen für jedes J a h r von 364 bis 375 einen durchschnittlichen Umlauf 
von 0,4 Stück. Der zusammengeschriebene Name Gratianus erscheint auf den Münzen von 367 
bis 375, das sind 8 Jahre. 1 : 8 = 0,1, was zu den eben erhaltenen 0,4 hinzuzuzählen ist. Zum Er-
gebnis addieren wir die Stückzahl des auf 367 genau datierbaren Stückes, also 1. Demnach gestal-
tete sich das Münzvorkommen im betreffenden Gräberfeld folgendermaßen: 364 0,4; 365 — 0,4; 
366 - 0,4; 367 — 0,4 + 0,1 + 1 = 1,5; 368 — 0,5; 369 0,5; 370 — 375 0,5. 
1. Den solcherart errechneten Münzumlauf hielten wir in den auf die einzelnen Gräber-
felder bezüglichen Diagrammen - dem jeweiligen tatsächlichen Münzvorkommen entsprechend 
graphisch fest (Abb. 11 und 12). Zu welcher Zeit die Diagrammkurve den höchsten Stand aufweist 
und beibehält, diese Zeitspanne betrachten wir als jene, während der das Gräberfeld in Verwen-
dung stand. Das Vorkommen früher geprägter Münzen erklärt sich durch deren Weiterverwen-
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dung als Zahlungsmittel im späteren Geldverkehr. Ein hier und da auftauchendes Stück späterer 
Prägung zeugt von einer an sich seltenen Nachbes ta t tung im früher belegten Teil des Grä-
berfeldes. Aufgrund dieser Diagramme erstellten wir die chronologische Reihenfolge der einzel-
nen Gräberfelder, der Gräberfeldteile und der Einzelgräber. 
2. Wir untersuchten, mit wieviel Prozent die in den verschiedenen Teilen des Reiches 
während der Regierimgszeit Konstant ins I., Constantius' I I . , bzw. Valentinians I. tä t igen Münz-
stätten am Münzmaterial der verschiedenen Gräberfelder beteiligt waren. Dabei zogen wir nur 
jene Gräberfelder in Betracht , in denen mehr als 20 auf die Regierungszeit eines der drei genannten 
Kaiser datierende Münzen vorkamen. 
a ) K o n s t a n t i n I . (Abb. 10, 4). 
Am s t ä rks t en sind na tü r l i ch die im pannonisohen Siscia gepräg ten Münzen ver t re ten . An zwei te r Stelle 
folgt der prozentuel le Anteil der öst l ichen Münzs tä t ten , die im Gräberfe ld Bogáil sogar Siscia den Hang ablau-
fen. Ks folgen der Reihe nach Thessalonike und zuletzt die i talischen Münzs tä t t en von Aquileia u n d R o m . Am 
geringsten ist der Prozentsa tz der westlichen P räges t ä t t en des Reiches, die insgesamt m i t weniger als 10% ver-
treten sind. Die Vertei lung des Münzenmater ia l s nach der Provenienz weist in den einzelnen Gräber fe ldern 
sehr wesentliche Unterschiede au f . A m meis ten weicht in seiner Zusammense tzung das Münzmater ia l des Grä-
berfeldes Bogád von allen übr igen ab , wo überhaupt keine in I ta l ien oder in den westl ichen Provinzen gepräg te 
Münzen vorkommen, die in Siscia gepräg ten n u r mi t 24,1%, die von östlichen Münzs t ä t t en s t a m m e n d e n hinge-
gen auffal lend hoch mit- 58,3% ver t re ten sind. 
b) Cons tant ius I I . (Abb. 10, 5). 
U n t e r diesem Kaiser sind die im pannonisohen Siscia gepräg ten Münzen mi t e inem noch h ö h e r e n Pro-
zentsatz ver t re ten als im Münzmate r ia l seines Vorgängers K o n s t a n t i n I . U n v e r ä n d e r t hoch liegt auch de r Anteil 
der aus Thessalonike s t a m m d e n Münzen, während jener der i tal ischen Münzs t ä t t en sich durchschni t t l i ch auf 
15- 20% be läuf t . Niedriger als im Münz,material Konstant ins I . sind in jenem seines Nachfolgers die Erzeugnisse 
der östlichen Münzs t ä t t en ve r t r e t en . Der Provenienz nach läßt die Zusammense tzung des Münzmate r ia l s in 
den einzelnen Gräberfeldern keine nennenswer ten Unterschiede erkennen, nu r der Prozen tsa tz der in Thessa-
lonike geprägten Münzen zeigt Schwankungen bis zu nahezu 20%. W i e d e r u m bildet Bogtul auch hier eine Aus-
nahme, wo westl iehe und i tal ische P rägungen gänzlich fehlen. 
c) Valent in ian I . (Abb. 10. (i). 
Abgesehen von den in Siscia gepräg ten Münzen, deren P rozen t sa t z m i t 05—75% auffal lend hoch ist, 
sind nur noch die italischen Münzs t ä t t en von Rom und Aquileia mengenmäßig belangreicher repräsen t ie r t , 
während der Antei l der öst l ichen u n d westl ichen Münzs tä t t en sowie jener von Thessalonike g le ichermaßen 
gering ist. 
XF. Sonstige Grabbeigaben 
Aus den Gräbern der pannonisohen Gräberfelder dos 4. Jahrhunder t s kamen hier und da 
auch amorphe, nicht identifizierbare Gegenstände sowie Einzelstücke zum Vorschein, die m a n im 
allgemeinen nicht als Grabbeigaben bezeichnen kann. Mit diesen wollen wir uns hier n icht be-
schäftigen. 
Zusamme nfas sung 
Bei Besprechung der aus den untersuchten Gräberfeldern zum Vorschein gelangten Bei-
gaben müssen wir uns vor Augen halten, daß den Toten von den Gebrauchsgegenständen des All-
tagslehens nur jene mit ins Grab gelegt wurden, die man den damaligen Bestat tungsri ten gemäß 
den Verstorbenen üblicherweise mitzugeben pflegte. Gewisse Funktionen erfüllende Gegenstände, 
wie etwa Waffen, Werkzeuge und Geräte fehlen fast zur Gänze. Mithin können sieh unsere Schluß-
folgerungen nur auf die allgemein landesüblichen Grabbeigaben beziehen, die von der materiellen 
Kul tur Pannoniens im 4. J ah rhunder t erklärlicherweise nur ein lückenhaftes und einseitiges Bild 
vermitteln. 
1. Keramik 
Als Grabkeramik wurden vornehmlich Krüge und Henkelbecher verwendet (В. 1. 1/a b). 
Seihst aufgrund einer in keine Einzelheiten eingehenden Gliederung ihrer Form nach lassen sich 
zahlreiche Krug- und Becher typen unterscheiden. Die durchschnittliche Stückzahl der zu einem 
Typus gehörigen Becher (В. I . 6) und der hohe Prozentsatz der Einzelstucke legen die Vermutung 
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nahe, daß es sich bei den in den meisten Gräberfeldern vertretenen einfachen Bechern um Lokaler-
zeugnisse handelte. I m keramischen Material einiger Funds tä t ten ist der prozentuelle Anteil ein-
zelner, in anderen Gräberfeldern nicht vertretener Formen auffallend hoch. Sofern es sich bei 
diesen um einfache, keine größeren technischen Anforderungen stellende Erzeugnisse handelt , 
kann m a n auf das Wirken einer lokalen oder ortsnahen Töpferwerkstat t schließen, beispielsweise 
in Brigetio, in Aquincum, Pécs, Zeiselmauer, Pilismarót und in Tokod. In letzterem Ort ist die 
Tätigkeit einer derartigen Werks ta t t sogar erwiesen, denn bei den Ausgrabungen stießen wir auf 
die Res te der im 4. und 5. Jahrhunder t verwendeten Brennöfen, in denen den an Ort und Stelle 
angetroffenen Grabkeramiken ähnliche Stücke gebrannt worden waren, ferner auf die Lehmgru-
ben, in denen die Töpfer den Ton zu den Gefäßen schlämmten und vorbereiteten. 
J e weiter m a n im Jahrhunder t voranschreitet, um so stärker sind in der Grabkeramik 
die Einzelstücke ver t reten und in den spätesten Gräberfeldern übersteigt ihr Prozentanteil jenen 
der zu den sehr häufigen oder häufig vorkommenden Typen zählenden Gefäße (Abb. 7, 3), trotz 
der gegen das Jahrhunder tende zunehmenden Bedeutung der Krüge (В. I. 3/a), unter denen es 
an sich weit mehr sehr häufige oder häufige Typenvertreter als Einzelstücke gibt (B. 1. 2. c). Be-
t rachtet man, ohne das keramische Material nach Gräberfeldern zu scheiden, die chronologische 
Entwicklung in den drei von uns aufgestellten Zeitspannen (Abb. 13, 1), gelangt m a n zu der Fest-
stellung, daß der prozentuelle Anteil einzelner und seltener Typen gegen das Ende des Jahrhun-
derts steil ansteigt und in der spätesten Zeit jenen der sehr häufigen und häufigen Typen über-
t r i f f t . Bei den Bechern sind die Einzeltypen in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunder t s um 
nahezu 40% stärker vertreten als die häufigen und sehr häufigen Typen, und ein ähnliches Ver-
hältnis zeichnet sich im Bechermaterial der auf Anfang des 5. Jahrhunder t s dat ierbaren Gräber-
felder ab (Abb. 13, 3). Was die Krüge anbelangt, erreicht der Anteil der Einzelstücke trotz ein-
deutig steigender Tendenz selbst gegen Ende des 4. Jahrhunder t s nicht den prozentuellen Anteil 
der sehr häufigen und häufigen Typen (Abb. 13, 2). Diese, mit der Zeit Schritt haltende auffallende 
Zunahme der Einzelstücke läßt auf eine Vermehrung der kleinen lokalen Töpferwerkstät ten schlie-
ßen, die offenbar immer weniger der allgemeinen provinziellen Mode folgten, vielmehr ihren eige-
nen Eingebungen folgend selbständige Formen entwickelten. 
2. Gläser 
Auch die Klassierung der Glaswaren ihrer Form nach f ü h r t zur Unterscheidung zahlrei-
cher Typen. Doch bedürf te es zur Ergänzung unbedingt einer genauen Untersuchung der Glas-
quali tät , d. h. einer Analyse des verwendeten Werkstoffes, ohne die sich keine zuverlässigen 
Schlüsse auf den Erzeugungsort der einzelnen Stücke ziehen lassen. Bei den Krügen kann der 
hohe Prozentsatz der seltenen und Einzelstücke keinesfalls dem Wirken lokaler Glashütten zuge-
schrieben werden (B. I I . 2. c). Zur Herstellung solcher Krüge bedarf es gründlicher Fachkennt-
nisse und eines hohen technischen Standes, die m a n bei kleinen lokalen Glasbläsereien schwer-
lich voraussetzen kann . Nur die Untersuchung der einfachen, ihrer Form nach recht abwechslungs-
reichen Glasbecher kann Anhal tspunkte über die Tätigkeit lokaler Werkstä t ten innerhalb oder 
in der Nähe der betreffenden Siedlungen bieten. Aus der Form allein läßt sich nur in Tokod auf 
die Tätigkeit einer örtlichen Glashütte folgern. Das Auftauchen von acht ganz gleichen, ander-
wärts unbekannten halbkugeligen Glasbechern im Gräberfeld einer Siedlung mit einem, den Grab-
beigaben nach zu schließen, sehr geringen Geldverkehr, legt die Vermutung nahe, daß es sieb liier 
um Erzeugnisse einer nahen oder an Ort und Stelle betriebenen Glasbläserwerkstatt handelt , 
zumal es in der Umgebung von Tokod zur Herstellung von Glas geeigneten Quarzsand gibt und 
in der Nähe des Gräberfeldes auch heute eine Glasfabrik arbeitet . 
Was die Verteilung sowohl aller Glasfunde als auch nur der Glasbecher (die anderen Glas-
waren eignen sich ihrer geringen Stückzahl zufolge zu keinen Untersuchungszwecken) ihrer Häu-
figkeit nach auf die drei Zeitspannen anbelangt, ergibt sich, daß der Prozentsatz der seltenen und 
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Einzeltypen mit fortschreitender Zeit eine steigende, jener der häufigen und sehr häufigen Typen 
hingegen eine sinkende Tendenz aufweist (Abb. 13, 4 5). Die Zusammensetzung des gläsernen 
Beigabenmaterials ließe an und fü r sich gleichfalls auf eine Vermehrung örtlicher kleiner Glasblä-
sereien gegen das Jahrhunder tende zu schließen, doch könnte einen bündigen Beweis f ü r die Stich-
Sehr häuf ig +• häuf ig  
Selten+Einzelstucke  
O 1 - © © 
© © 
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Abb. 13. Häuf igke i t de r einzelnen Gegenstände in den spä t rümisehen Gräberfeldern. I. Keramiken. 2. Krüge. 
3. Becher. 4. Gläser. 5. Becher , (i. Fibeln. 7. Riemenzungen. 8. Schlangenkopfarmringe. !). Rronzeblecharmringe. 
10. Beinerne Armringe. П . Ohrr inge. 12. Nadeln 
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haltigkeit dieser Hypothese nur die noch ausstehende chemische Analyse der Glasqualität lie-
fern. 
3. Fibeln 
Der im Laufe des Jahrhunder t s zunehmende Prozentsatz der seltenen Fibeltypen und der 
Einzelstücke (Abb. 13, 6) ist natürlich nicht auf eine wachsende Zahl lokaler Werks tä t ten zurück-
zuführen. Die Anfertigung der Fibeln, vor allem der späteren Typen, setzt eine hohe technische 
Fertigkeit voraus und besonders die aus Blech gebogenen, vergoldeten und nielloverzierten Fibeln 
der Spätzeit können nur aus technisch entsprechend ausgerüsteten zentralen Werkstä t ten stam-
men. Bei den f rüheren Typen f ü h r t die hohe Durchschnittszahl der zu den einzelnen Typen zäh-
lenden Stücke zur gleichen Schlußfolgerung (9,92 St.).17 
4. Schnallen 
Obwohl sich das Schnallenmaterial der Gräberfelder den unter В. IV angeführten Grün-
den zufolge gegenwärtig nicht analysieren läßt, verweisen die zahlreichen Typen und die abwechs-
lungsreiche, of t recht primitive Verzierung der einzelnen Stücke auf ihre Anfertigung durch Klein-
handwerker. 
5. Riemenzungen 
Die Zahl der zu einem Typus gehörigen Stücke ist überaus niedrig (В. V. 4). Rund 60% 
zählen zu den seltenen oder Einzeltypen. Innerhalb der drei zeitlichen Kategorien ist der Prozent-
satz der seltenen und Einzeltypen jeweils höher, in der dri t ten Zeitspanne sogar um fast 50% hö-
her, als jener der häufigen und sehr häufigen Typen (Abb. 13, 7), was auf die Erzeugung der Rie-
menzungen in lokalen Werkstä t ten deutet. Die geringe Zahl der in den einzelnen Gräberfeldern 
vorkommenden Stücke gestat tet indessen keine örtliche Best immung dieser Werkstät ten. 
6. Armringe 
a) Schlangenkopfarmringe 
Anhand der Formmerkmale lassen sieh zahlreiche Typen unterscheiden. Die sehr häufigen 
und häufigen Typen waren nur durch belanglose oder durch sehr einfach verzierte Stücke vertre-
ten, während die Mehrzahl der aufwendigen, schön gearbeiteten Exemplare zu den seltenen oder 
Einzeltypen gehört. Der im Lauf des Jahrhunder t s absinkende Prozentsatz der Einzelstücke er-
k lär t sich durch die zunehmende Zahl der oben erwähnten nichtssagenden und sehr einfach ver-
zierten Stücke. Die seltenen und Einzelstücke sind im einschlägigen Material bis zuletzt mit einem 
recht erheblichen Anteil vertreten (Abb. 13, 8). Die Vermutung scheint berechtigt, daß die Schlan-
genkopfarmringe während des ganzen 4. Jahrhunder t s stets aus lokalen Werks tä t ten hervorgingen. 
b) Bronzeblecharmringe 
Das Gros des einschlägigen Materials besteht aus Einzeltypen (В. VI I I . 2. b). Die einem 
bestimmten Typus zugehörige Stückzahl ist gering. All das läßt darauf schließen, daß die einfa-
chen, aber mit sehr abwechslungsreichen Verzierungen versehenen Bronzeblecharmringe in klei-
nen örtlichen Werkstä t ten angefertigt wurden (Abb. 13, 9). 
c) Beinerne Armringe 
Die äußerst hohe durchschnittliche Stückzahl und der stattl iche Anteil der sehr häufigen 
Typen (В. V I I I . 2. d) f inden ihre Erklärung darin, daß wir die aus unverzierten, glatten Beinplat-
ten angefertigten Armringe in einen Typus zusammenfaßten, zu dem die überwiegende Mehrzahl 
des einschlägigen Materials zählt (Abb. 13, 10). Eine Ausnahme bildet das Gräberfeld von Tác 
mit einem hohen Prozentsatz einzelner, anderswo unbekannter Stücke. Nur dort kamen 16 ver-
schiedene, z. T. mit komplizierten, aus Punktkreisen und Linien zusammengesetzten Mustern ver-
17
 Bei E r r e c h n u n g der zu einem Typus gehörigen 
durchschni t t l i chen Stückzahl zogen wir hier die 
Einzels tücke n ich t in Be t rach t . 
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zierte beinerne Armringe zum Vorschein (B. VITT. 1. d). Mithin dür f te in der zweiten Hä l f t e des 
4. Jahrhunder ts in Gorsium eine Werks ta t t fü r beinerne Armringe tät ig gewesen sein. 
7. Perlen 
Wegen der unterschiedlichen Zahlenverhältnisse läßt sich bei den Perlen das bisher ange-
wandte Untersuchungsverfahren nicht folgerichtig beibehalten. Im Gräberfeld Tác ließen sich 6 
Einzeltypen kleiner und 9 Einzeltypen großer Perlen unterscheiden (В. X. 1. a), was die Vermutung 
einer in Tác oder Umgebung wirkenden Perlenwerkstatt nahelegt. Im Gräberfeld Ságvár fanden 
sich 15 Einzeltypen großer Perlen (В. X. 1. h), da es sich bei diesen jedoch, wie gesagt, um Einzel-
stücke handelt , während die kleinen Perlen nur mit den auch anderswo anzutreffenden Typen 
vertreten sind, scheint die Provenienz der Perlen aus einer lokalen Werksta t t keineswegs erwiesen. 
8. Ohrringe 
Bei diesen handelt es sich um äußerst einfache Formen, unter denen die verschiedenen Va-
rianten ein und desselben Typus, nämlich jenes mit Bronze- und Glasanhänger vorherrscht. Die 
an sich zahlreichen Varianten ließen sich nur in Kenntnis der Anfertigungstechnik voneinander 
unterscheiden. Die Klassierung der Form nach vermag auf die Frage nach den Werkstä t ten keine 
befriedigende Antwort zu geben. Daß während des ganzen Jahrhunder t s in allen Gräberfeldern 
die sehr häufigen Formen dominieren, f indet seine Erklärung abgesehen von ganz geringfügigen 
Abweichungen, in der sich immer wiederholenden Form (Abb. 13, 11). 
9. Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis führ t die Untersuchung der Haarnadeln (Abb. 13, 12.) 
C) L A G E D E R B E I G A B E N IN D E N J E W E I L I G E N G R Ä B E R N 
Bei der statistischen Erfassung der den Toten beigegebenen Gegenstände bedienten wir 
uns des Verfahrens, fü r jedes Gräberfeld eine Skelettskizze anzufertigen und alle in seinen Gräbern 
angetroffenen Gegenstände bzw. Fundgruppen, je nach deren gemeinsamer Funkt ion (Gefäße, 
Fibeln, Riemenzungen usw.) auf die Art um das Skelett gruppiert einzuzeichnen, wie sie hei Er-
schließung des Grabes neben dem Toten aufgefunden wurden. Die neben dem Gegenstand ange-
führ te Zahl gibt an, in wieviel Gräbern des betreffenden Gräberfeldes der bezeichnete Gegenstand 
an dem jeweils angegebenen Platz angetroffen wurde. Fehlt die Zahl neben der Beigabe, handel t 
es sich um Einzelfälle. 
I. Gefäße 
1. Kő: Die Mehrzahl der Keramikbeigaben lag zu Fü ß en des Toten, zwei Gefäße links vom Schädel 
(Abb. 14, 1). 
2. Keszthely-Dobogó: Auf die den To ten beigegebenen Gefäße st ieß m a n meist zu Füßen des Skele t ts 
oder an dessen rechter Seite, in einigen Fällen auch in der H ü f t - und der Kopfgegend. I n Oberkörperhöhe lagen 
immer nur Becher (Abb. 14. 2). 
3. Fazekasboda : Die Gefäße placier te m a n bei der Beisetzung der Toten bei deren Fußende , in der 
H ü f t - und Brus tgegend (Abb. 14. 3). 
4. Bogád: Die Gefäßbeigaben fanden sich neben der rechten Seite des Skeletts , in einem Fal l auf dein 
Schädel, in e inem anderen Fall bei der rech ten Hand (Abb. 14. 4). 
5. Zengővárkony IT: Die Gefäße lagen rings u m die F ü ß e und in zwei Fäl len in der Hüf tgegend der 
To ten (Abb. 14( 5). 
(i. Ságvár (wo die Lage der Beigaben in einigen Fällen n u r aus schr i f t l ichen Angaben he rvorgeh t ) : 
Die Mehrzahl der Gefäße be fand sieh im unmit telbaren Umkre i s der Unterschenkelknochen, seltener a u c h bei 
den Oberschenkeln und rechts vom Rumpf . In drei Fällen lagen sie dem Toten auf dem Becken bzw. auf dem 
Brustkorb, in e inem Fall neben d e m linken Schulterbein (Abb. L4. (i). 
7. Tác : Bei der Beisetzung der Toten stel l te m a n die Gefäße neben die Unterschenkel , meis t auf der 
l inken Seite, in drei Fäl len rechts vom Schädel auf (Abb. 15, 1). 
8. Tokod: Die Gefäßbeigaben waren meis t rings u m die Unterschenkelknochen , vornehmlieh neben 
den rechten un te rgebrach t , in zwei Fällen rechts vom Schädel, in einein Fal l auf dem linken Schulterbein (Abb. 
1 5 , 2) . 
Nur aus Beschreibung kennen wir die Lage der Gefäßbeigaben in: 
Acta Archaeologica Academiae Scienliarum Hungaricae 24, 1072 
7 Acta Archaeologira Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1072 
9 8 V. L Á N Y I 
9. Győr: zu Füßen des Toten, in einem Fall neben der rechten H a n d , in einem a n d e r e n auf dem Becken-
knochen (Abb. 16, 3). 
10. Kisá rpás : in der Gegend der Unterschenkel , in einem Fal l auf dem Becken, in einem anderen 
rech ts vom Schädel (Abb. 16, 4). 
11. Budapes t , Bogdáni ú t : Die Gefäße lagen d e m Toten zu F ü ß e n , in drei Fä l len rechts von se inem 
Schädel. 
12. Pécs, Széchenyi té r : bei den F ü ß e n und n e b e n dem linken Unte rsehenke lknochen (Abb. 15, 5). 
13. P i l i smarót : Die Gefäße h a t t e m a n bei der B e s t a t t u n g dem Toten zu Füßen u n d in einem Fal l auf 
sein Becken gelegt (Abb. 15, 0). 
II. Fibeln 
Die figuralen Darstellungen auf den Mosaiken, Elfenbeinschnitzereien und Steinplastiken 
des 4., 5. und 6. Jahrhunder t s lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Fibeln immer 
über der rechten Schulter, mit dem Fuß nach oben zum Zusammenhalten der Chlamys verwendet 
wurden. 
1. Keszthely-Dobogó: N u r in zwei Gräbern f a n d e n sich die F ibe ln an dem ihrer Verwendung en t sp re -
chenden Ort, in vier Fäl len in der Brus tkorbgegend u n d in einem Fall neben dem rech ten Kn ie (Abb. 16, 1). 
2. Fazekasboda : I n einem Fall entsprach die Lage mehr oder weniger der zweckbedingten, in e inem 
anderen fand sich die Fibel in ve rkehr t e r Posi t ion auf d e m Brus tkorb u n d schließlich in e inem Grab beim rech-
ten F u ß des Skelet ts (Abb. 16, 2). 
3. Bogád: Mit einer einzigen Ausnahme, bei der die Zwiebelkopffibel neben dem R u m p f zum Vorschein 
kam, lag sie in allen anderen Fäl len a n i h r em Bes t immungsor t bei der r ech ten Schulter (Abb. 16, 3). 
4. Zengővárkony I I : Die Fibel lag in allen Gräbe rn an ihrem r icht igen Platz, abe r m i t einer A u s n a h m e 
s te t s mi t dem F u ß nach u n t e n , in ve rkehr te r Stellung (Abb. 16, 4). 
5. Fenékpusz ta -Ha lász ré t : Übera l l f and man die Fibel an jener Stelle des Toten , wo er sie im Leben 
get ragen hat te , und überal l in na tür l icher Posit ion mi t d e m F u ß nach oben. 
6. Ságvár : N u r in drei Fä l len entsprach die Lage der Fibel den natür l ichen Gegebenheiten, in allen 
anderen h a t t e m a n sie den Toten zu beiden Seiten der B r u s t , auf das Becken oder in die Gegend der U n t e r -
schenkel gelegt (Abb. 16, 5). 
7. P i l i smarót : Beide in diesem Gräberfeld vorgefundenen Fibeln entdeckte m a n zu Füßen des To ten 
(Abb. 16, 6). 
8. Tác: I n drei Gräbern lagen die Fibeln an i h r e m funktionel l bedingten Pla tz , sons t aber rech ts oder 
l inks vom Brus tkorb , neben den Ober- und Unterschenke lknochen (Abb. 17, 1). 
9. Tokod: I n zwei Fäl len kamen die Fibeln d e m All tagsgebrauch entsprechend, im übrigen jedoch 
in der Gegend der Unterschenkelknoel ion zum Vorschein (Abb. 17, 2). 
10. I n den Gräberfe ldern von Győr, Bruckneudor f , Kisárpás, Budapes t -Bogdáni ú t lind Pécs-Szé-
chenyi té r lagen die Fibeln lau t den einschlägigen Ber ich ten durch die B a n k an ihrem Bes t immungsor t auf d e m 
rech ten Schulterbein des Toten, m i t dem Kopf nach oben (Abb. 17, 3 — 6). 
I I I . Gürtel 
Die zeitbeständigen Teile des Gürtels (Schnalle, Riemenzunge, Beschläge) müßten von 
Rechts wegen stets in der Taillengegend des Toten anzutreffen sein, dort, wo er den Gürtel zu Leb-
zeiten getragen hat . 
1. Győr: Schnalle und Riemenzunge lagen an i h r e m natür l ichen Bes t immungsor t (Abb. 18, 1). 
2. Keszthely-Dobogó: N u r selten fanden sich die Gürtelschnallen in der Tail lengegend. F ü r gewöhn-
lich waren sie neben dem F u ß oder in verschiedener H ö h e seitlicli des Skele t ts vers t reut . R iemenzungen fehl ten . 
I n der einschlägigen Publ ika t ion wird die Ansicht ve r t r e t en , die Schnallen gehörten zu kleinen, über die Schul-
ter gehängten Taschen, in denen die Gebrauchsgegens tände un te rgebrach t waren1 8 (Abb. 18, 2). 
3. Kisá rpás : Die Lage der Schnallen und Riemenzungen beweist in mehreren Fä l l en auch in diesem 
Gräberfeld, daß der Gürte l dem Toten n ich t immer u m die Taille geschnal l t worden war (Abb. 18, 3). 
4. Fazekasboda : I n den be t re f fenden Gräbern s t ieß m a n n u r auf Riemenzungen rech ts vom rech ten 
Unterschenkel (Abb. 18, 5). 
5. Bogád: Hier kamen in den Gräbern nur Schnal len in der Becken- und Schul tergegend z u m Vor-
schein (Abb. 18, 4). 
6. Zengővárkony I I : Schnallen und Riemenzungen lagen bei u n d auf den H ü f t k n o c h e n , u. zw. bei 
den zusammengehörigen Garn i tu ren die Riemenzunge f ü r gewöhnlich e twas links von (1er Gürtelschnalle. D a 
der Schnallenkopf rechts ger ichte t war , h a t t e m a n dem To ten vor seiner Beisetzung o f fenkund ig den R i e m e n 
umgeschnal l t u n d die Riemenzunge durch die Schnallenschlaufe gezogen (Abb. 18, 6). 
7. Budapes t , Bogdáni ú t : Die Schnallen lagen a n ihrem Bes t immungsor t in der Leistengegend (Abb. 
19, 1.) 
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Abb. 15. Die Lage der Keramikbe igaben in den spät römischen Gräbern , i . Tác. 2. Tokod. 3. Győr. 4. Kisárpás . 
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Abb. 18. Die Lage der Schnallen und Riemenzungen in den spä t rümischen Gräbern. 1. Győr. 2. Kesz the ly 
Dobogó. 3. Kisárpás . 4. Bogád. 5. Fazekasboda . 6. Zengővárkony I I 
Ada Archucologica Acadcmiac Scientiarum Uungaricae 24, 1972 
DIE SPÄTANTIKEN GR ABER FELDER VON PANNONIÉN 1 0 3 
8. Pécs, Széchenyi t é r : Beschläge und Schnallen f anden sich u m den H ü f t k n o c h e n nebeneinander-
gereiht (Abb. 19, 2). 
9. Ságvár : Hier wurden Schnallen und Riemenzungen teils in der Beckengegend, teils r ings u m die 
Unterschenkelknochen , in einigen Fällen in Schädelnähe angetroffen. I n jenen Fäl len, in denen die S tücke bei 
den Unterschenkeln lagen, würfle der Tote zweifellos n ich t mi t umgeschnal l tem Gür te l bes ta t t e t , v ie lmehr h a t t e 
m a n gelegentlich der B e s t a t t u n g den Gürte l neben den Leichnam ins Grab gelegt. E i n ähnliches Vorgehen läßt 
sieh auch aus der jeweiligen Lage der zusammengehör igen Riemenzungen und Schnal len ablesen, aus dem Pla tz 
selbst, wo sie vorge funden wurden (bei den Untersehenkeln . F ü ß e n u n d Knien oder zwischen den Knien des 
Toten), aus der großen E n t f e r n u n g zwischen den zusammengehör igen Stücken (Schnalle in der Beckengegend, 
Riemenzunge be im Fußknöche l oder beim Knie) und schließlich auch daraus, daß die Riemenzunge rech t s von 
dem nach rech ts gewandten Schnallenkopf, d. h. also vor diesem lag, ein Zeichen dessen, daß die Riemenzunge 
nicht, durch die Schnallenschlaufe h indurchgezogen worden war (Abb. 19, 3). 
10. Bilismarót : Die zusammengehör ige Schnalle und die Re ihe der Gürtelbeschläge lagen auf dem 
Beckenknochen, einige Sehnallen fand m a n bei Öf fnung des Grabes neben den Unte r schenke lknoehen (Abb. 
19, 4). 
11. Tác : Die Mehrzahl der Schnallen k a m in der Beckengegend des Toten z u m Vorschein, einige bei 
den Knien bzw. neben den Unterschenkelknoehen. Die Lage der zusammengehör igen Riemenzungen u n d Schnal-
len, — Schnalle im Becken, die zugehörige Riemenzunge auf dem Brus tkorb , in zwei Fällen die Riemenzunge 
vor dem Schnallenkopf — läßt erkennen, daß der Gür te l dem Toten nu r m i t ins Grab gelegt, n ich t aber umge-
schnallt worden war (Abb. 19, 5). 
12. Tokod: Auf ein ganz ähnliches Ver fahren deu ten auch liier die Lage u n d die große E n t f e r n u n g zwi-
schen den drei zusammengehör igen Schnallen und Riemenzungen (Abb. 19, 6). 
IV. Geräte und Werkzeuge 
1. K ő : Hie r lagen die Messer beim F u ß e n d e oder an der r e ch t en Seite des To ten (Abb. 20, 9). 
2. Keszthely-Dobogó: Die Gerätebeigaben k a m e n neben den Unterschenkelknoehen u n d rechte vom 
R u m p f z u m Vorschein (Abb. 20, 2). 
3. Bogád : Die Werkzeuge be fanden sich r ings um die Beine der Toten (Abb. 20, 4). 
4. Zengővárkony I I : Gerä te und Werkzeuge waren rings u m die Unte r schenke l und neben der rech-
ten Seite des Skelet ts placier t . I n einigen Fäl len war das Messer quer über die d e m T o t e n beigegebene Schüssel 
gelegt (Abb. 20, 5). 
6. P i l i smarót : I n e inem Grab fand m a n das Werkzeug zu F ü ß e n des To ten , in einem ande ren neben 
der rech ten H a n d (Abb. 20. 7). 
6. E ine r ähnl ichen Lage der Gebrauchsgegens tände begegnet man in den Ausgrabungsber ich ten der 
Gräberfelder von Győr (Abb. 20, 1), Pécs (Abb. 20, 8) u n d Kisárpás (Ahl). 20, 3). I n e inem Grab von Pécs h a t t e 
m a n das Messer neben den rech ten Ellbogen des Toten gelegt, und in einem Grab des Gräberfeldes Budapes t 
Bogdáni ú t f a n d m a n es über d e m Becken des Skeletts . 
7. I n e inem F r a u e n g r a b von Mór lag eine Sichel auf d e m Becken der To ten . 
8. Die in den F raueng räbe rn ange t ro f fenen eisernen Werkzeuge u n b e k a n n t e r B e s t i m m u n g lagen 
den Toten zu Füßen . 
V. Armringe 
Die Armringe kamen durchwegs auf den Armknochen der Frauen und Mädchen zum Vor-
schein. 
Nachfolgend wollen wir untersuchen, ob sich beim Vorkommen der einzelnen Armring-
gat tungen (Schlangenkopf-, Bronzeblecharmringe usw.) auf dem rechten oder linken Unterarm 
irgendeine Regelmäßigkeit feststellen läßt (Abb. 22). 
1. I n den Gräberfe ldern von Kő, Fazekasboda und Kisá rpás läßt sich bei der Placierung der un te r , 
schiedlichen Armringe kein Sys tem erkennen, nu r soweit es sich u m ihre Zahl hande l t . Wurden mehre re Armf 
ringe diverser Typen getragen (3 11 St.), b e f anden sich diese i m m e r auf dem l inken Arm der Toten , die au 
dem rech ten bestenfal ls einen Armr ing t rug . 
2. Kesz the ly-Dobogó: Die einschlägigen Unte r suchungen f ü h r t e n zu ähnl ichen Ergebnissen wie in 
den vo rgenann ten Gräberfe ldern , nu r war hier die Zahl der Armr inge geringer. Die beinernen w u r d e n fü r ge-
wöhnlich auf dem linken A r m getragen. 
3. Bogád : Die Zahl der Armringe ist die gleiche, auf j edem Arm stieß m a n auf je einen Armr ing . 
4. Zengővárkony I I : Die Ar t und Weise, wie die Armringe getragen wurden , gleicht jener von Keszt-
hely-Dobogó. Auf dem rech ten Arm fand sich jeweils ein Armring, auf dem l inken mehrere . 
5. Ságvár : I n den Gräbern mi t Armringbeigaben fand sich meist nu r ein S tück oder aber je eines auf 
dem rech ten u n d linken A i m . W o m a n in einem Grab mehrere Armr inge an t ra f , k a m von diesen eines auf den 
rechten, die übr igen auf den l inken A r m . 
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Abb. 19. Die Lage der Selmallen, R iemenzungen und Beschläge in d e n spät römischen Gräbern 1 Budapest 
B o g d á m út . 2. Pécs, Széchenyi tér. 3. Ságvár. 4. P i l i smaró t . 5. Tác. 6. Tokod 
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Abb. 20. Die Lage der Gerä te u n d Werkzeuge in den spätrömischen Gräbern. I. Győr . 2. Keszthely-Dobogó. 
3. Kisárpás . 4. Bogiid. 5. Zengővárkony I I . 6. Bp . Bogdán i lit. 7. P ih smaró t . 8. Pées. 9. К б 
1 0 6 V. LÁNYI 
О. Táe: Die m i t Armringen beigesetzten F r a u e n t rugen teils n u r einen, teils je einen Armring au f d e m 
rech ten und linken A r m . Fanden sich mehrere Armr inge in einem Frauengrab , ließ sich in deren A n o r d n u n g 
ganz eindeutig ein gewisses System erkennen, i n d e m die Tote auf d e m rechten A r m immer n u r einen, meis tens 
einen Schlangenkopfaimring, auf d e m linken mehre re (3, 5, 8), f ü r gewöhnlich beinerne Armringe t rug , u n t e r 
denen zuweilen ein Bronze- oder Kisenblecharmring vorkam. 
7. Tokod: H ie r fanden wir in tien F raueng räbe rn häuf ig n u r je einen (in der Regel eisernen) Armr ing . 
St ießen wir bei einer Toten auf mehre r e , folgte deren Verteilung d e m in Táe wahrgenommenen System. 
8. Bei einer Übers ich I übe r das gesamte Armr ingmater ia l l äß t sieh vorbehalt l ieh größerer oder ge-
ringerer Abweichungen f ü r ganz P a n n o n i é n ein al lgemein gültiges Sys tem feststel len. 
Bei der graphischen Veranschaulichung des untersuchten Gräberfeldmaterials legten wir 
jeweils die Gesamtzahl der in den einzelnen Gräberfeldern erschlossenen Armringe mit 100% zu-
grunde, stellten den Prozentsatz des Vorkommens der verschiedenen Armringgruppen auf dem 
rechten bzw. linken Arm fest und zeichneten auf dem der geographischen Lage des betreffenden 
Gräberfeldes entsprechenden Ort einen Kreissektor, dessen vom Mittelpunkt senkrecht aufwärts 
gerichteten Radius (gleich dem Uhrzeigerstand um 12 Uhr) wir als mittlere Scheidelinie betrachte-
ten, rechts von welcher die am rechten, links die am linken Arm getragenen Armringgattungen 
eingezeichnet sind, wobei 1,8° Zentriwinkel je einem Prozent entspricht (Abb. 21, 1). 
Für gewöhnlich wurden auf dem linken Arm mehr, auf dem rechten weniger Armringe 
getragen. Schlangenkopfarmringen begegnet man in der Regel auf dem rechten, blechernen und 
beinernen auf dem linken Arm. Zahlenmäßig sind die beinernen Armringe am stärksten vertreten, 
nur von solchen trugen die Frauen nicht nur in Ausnahmsfällen, sondern ziemlich häufig sogar 
4 6 Stück. In den beiden, um die Wende des 4. zum 5. Jahrhunder t belegten Gräberfeldern Táe 
und Tokod begegnet man den gleichen Gepflogenheiten beim Tragen der Armringe und eine große 
Ähnlichkeit besteht in dieser Hinsicht auch zwischen den Gräberfeldern von Ságvár und Zengő-
várkony I I . 
I Schlar 
Ш
Sonsti 
П Bronz< 
Q Beinei 
Abb. 21. Die Verb re i tung der Armr inge in den spä t römischen Gräbern 
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Abb. 23. Die Lage der Münzen in d e n spät römisehen Gräbern. ( Die N u m m e r n in den Kreisen zeigen die Zahle 
der Münzen.) 1. Győr. 2. K ő . 3. Keszthely-Dobogó. 4. Kisárpás . 5. Bruckneudor f . tj. F a z e k a s b o d a 
Acta Archaeologica Academiae Scieidiarutn Eungaricae 24, 1972 
D I E SPÄT ANTIKEN G R Ä B E R F E L D E R VON PANNONIÉN 1 0 9 
VI. Perlen 
Perlen kamen in der Regel rings um den Hals der Toten zum Vorschein. Hie übliche An-
ordnung der Perlen auf den Halsketten kennen wir zu wenig, so daß wir nur aus der Zusammenset-
zung des in den Gräbern angetroffenen Perlenmaterials auf sie schließen können. 
a ) Von gewissen Perlentypen fand sich stets eine größere Zahl in den Gräbern, während 
andere Typen nur mit einigen wenigen Stücken vertreten waren. 
b) Die Typen 3, 7, 10 und 15 der kleinen Perlen kamen immer nur in geringer Zahl vor. 
c) Ein gleiches gilt vom sporadischen Auftreten der großen Glasflußperlen und der be-
sonders geformten. 
d) Die in den Gräberfeldern Tác und Tokod angestellten Beobachtungen füh r t en zu der 
Feststellung, daß die amphorenförmigen Bronze- oder Goldperlen stets vorn auf der Halskette 
nebeneinander oder durch je eine Glasperle voneinander getrennt getragen wurden. 
VII. Fingerringe, Ohrringe, Nadeln und sonstige Gebrauchsgegenstände 
der Frauen 
Die weiter oben nicht erwähnten Schmuckgegenstände der Frauen lagen jeweils an ihrem 
Bestimmungsort , Haarnadeln und Ohrringe in der Schädelgegend. Fingerringe auf den Finger-
knochen. 
VIII. Münzen 
1. In Győr waren den To ten ein—zwei Münzen zu Fü ß en oder an das Kopfende gelegt, worden (Abb. 23, 1.) 
2. I n den Gräbern v o n K ő fanden sich 2 - 7 Münzen in e inem Haufen en twede r auf dem Becken oder 
zu Füßen des To ten (Abb. 23, 2). 
3. I n Keszthely-Dobogó k a m e n Münzen auf dem Becken, seltener neben den Füßen des Skeletts, 
aber immer in einem H a u f e n z u m Vorschein (Abb. 23, 3). 
4. K i sá rpás : I n j edem der m i t Münzbeigaben versehenen Gräber lagen die Münzen in e inem Haufen 
(Abb. 23, 4). 
5. Bruckneudor f : N u r in einem Grab lag eine Münze neben dem Schulterbein (Abb. 23, 5). 
(i. I n Fazekasboda , Bogád und Zengővárkony I I en th ie l t en die Gräber viele Münzen, alle in einem 
Haufen . I n einigen Fäl len f a n d e n sieh noch Spuren zerfallener Geldbeutel , die m a n den Toten f ü r gewöhnlieh 
in die Beckengegend, sel tener zu Füßen legte (Abb. 23, (i; 24, 1- 2). 
7. Zengővárkony I : Die geringe Zahl der Münzen läß t ke ine Schlußfolgerungen zu (Abb. 24, 3). 
8. Gödrekeresz túr : Die zahlreichen Münzen kamen in zwei Gräbern, jeweils in einem H a u f e n zum 
Vorschein (Abb. 24, 4). 
9. l 'écs , Széchenyi t é r : Die Münzen lagen neben der H a n d des Toten (Abb. 24, 5). 
10. Ságvár : Von einigen Ausnahmen abgesehen stieß m a n hier in den be t re f fenden Gräbe rn auf 1 -3 
Münzen, unregelmäßig ve r s t reu t , zuweilen weit voneinander e n t f e r n t (Abb. 24, 0). 
11. P i l i smarót : Die Münzen lagen hier neben den H ä n d e n der Toten. 
12. Tác : F ü r gewöhnlich enthiel ten die Gräber eine bis vier Münzen um das Skelett ve rs t reu t , häuf ig 
in größeren Abs t änden (Abb. 24, 7). 
13. Tokod : Die Münzen waren in den Gräbern vers t reu t (Abb. 24. 8). 
Zusammenfassung 
I. Gefäße 
Die Art und Weise, wie die Gefäße den Toten mit ins Grab gelegt worden waren, ist in 
allen untersuchten Gräberfeldern mehr oder weniger die gleiche. In der Mehrzahl der Fälle fand 
man die Gefäße in allen Gräbern zu Füßen, seltener auf oder neben dem Oberkörper der Toten. 
Neben dem Oberkörper lagen nur Becher, in einigen wenigen Fällen auch Schüsseln oder Par füm-
flaschen. Krüge kamen neben dem Oberkörper nur in Kindergräbern und in zwei weiteren Gräbern 
vor, wo das Geschlecht und die Größenmaße des Bes ta t te ten nicht angegeben sind (С. I). 
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I I . Männerkleiderzuhehör 
(Fibeln, Schnallen, Riemenzungen, Gürtelbeschläge) 
Wie m a n aus zahlreichen Abbildungen ersieht, diente die Fibel in der römischen Kleider-
tracht stets zum Zusammenhalten der Chlamys über der rechten Schulter und wurde mit den Knöp-
fen nach unten angesteckt. 
In den während der ersten Jahrhunder thä l f t e belegten Gräberfeldern t r i f f t man die Fi-
beln in der Regel an ihrem ursprünglichen Bestimmungsort neben der rechten Schulter, häufig 
aber in umgekehrter Stellung an (C. I I , 1, 2, 3, 4, 5). Eine Erklärung fü r diese verkehrte Position 
vermögen wir nicht zu geben. Wir halten es jedenfalls für unwahrscheinlich, daß der Grund hier-
fü r in der Unkenntnis dessen lag, wie man die Fibel anzustecken pflegte, was doch auf eine äußerst 
einfache und auf den ersten Anhieb leicht zu erlernende Art geschah. In den späten Gräberfeldern 
kommt die Fibel immer weiter vom rechten Schulterbein des Skeletts zum Vorschein. In Ságvár, 
Pilismarót, Tác und Tokod lag die Mehrzahl der Fibeln auf dem Becken und neben den Füßen 
des Toten (C. I I , 6, 7, 8, 9). 
Die jeweilige Lage der zusammengehörigen Gürtelschnallen, Riemenzungen und Beschläge 
verrät , ob der Tote bekleidet und umgürtet bes ta t te t worden war oder ob m a n ihm erst nach der 
Beisetzung den Gürtel ins Grab gelegt hat te . I n den Gräberfeldern von Fazekasboda, Zengővár-
kony und Pécs sind die Toten bekleidet beerdigt worden (C. I I I , 2, 3, 4), in den Gräbern von Ság-
vár, Tác und Tokod läßt die jeweilige Lage der Schnalle und Riemenzunge erkennen, daß dem To-
ten vor seiner Besta t tung der Gürtel nicht umgeschnallt worden war (C. I I I , 5, 7, 8). 
Bei einer Analyse der in der Placierung der Gürtel und Fibeln wahrgenommenen Unter-
schiede und Veränderungen gelangt man zu der Schlußfolgerung, daß die Kleidung der Toten 
Ende des 4. und um die Wende des 4. zum 5. Jahrhunder t eine Wandlung erfähr t und daß die Bei-
setzung in einer nicht alltäglichen Kleidung oder in einem Festgewand immer häufiger vorkommt. 
Es mag sich dabei um eine Totenkleidung (vielleicht um ein Totenhemd?) gehandelt haben, zu 
dem weder eine Fibel, noch ein Gürtel paßte. 
I I I . Geräte und Werkzeuge 
Diese wurden für gewöhnlich den Toten zu Füßen gelegt (С. IV). Eine Analogie zu der im 
Gräberfeld Zengővárkony I I beobachteten Sitte, das dem Toten heigegebene Messer quer über 
eine Schüssel zu legen, ist uns unbekannt . 
IV. Frauenschmuck 
Die Schmuckstücke der Frauen fanden sich in den pannonischen Gräbern des 4. J ah rhun -
derts an den gleichen Stellen wo sie auch heute, noch getragen werden. Die Römerinnen jener Zeit 
steckten sich die Frisur mit Haarnadeln auf, t rugen Ohrringe und um den Hals Perlenschnüre, 
manchmal mehrreihige (С. V I I und VI), schmückten sich mit Finger- und Armringen. Die Art 
und Weise, Armbänder zu tragen, zeigt in den untersuchten Gräberfeldern ein einheitliches Bild 
(С. V, 8). Von den Schlangenkopfarmringen fand sich für gewöhnlich nur einer auf dem rechten 
Arm, während die beinernen und Bronzeblecharmringe auf dem linken Arm getragen wurden, 
von den beinernen häufig gleich mehrere. Da zwischen den Schmuckstücken der Frauen und ihrer 
Kleidung kein unmit telbarer zweckbedingter Zusammenhang besteht, bieten erstere auch keinen 
hinlänglichen Anhal tspunkt zur Entscheidung der Frage, oh die Frauen Ende des 4. Jahrhunder t s 
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in ihrer Alltagskleidung, ihren Festkleidern oder anders angezogen beigesetzt wurden. Der zahl-
reiche Schmuck, der aus den Frauengräbern zum Vorschein k a m und dessen Menge gegen das 
Jahrhunder tende zu noch eine Zunahme erfährt , widerspricht allerdings der Annahme einer Be-
s t a t t ung der F r a u e n in einfachen Kleidern oder im Totenhemd. 
V. Münzen 
In einigen der in der ersten Jahrhunder thä l f t e belegten Gräberfelder, namentlich in Keszt-
hely-Dobogó und den in (1er Umgehung von Pécs gelegenen, wurden die Münzen dem Toten in 
einem Geldbeutel mit ins Grab gelegt (С. VI I I , 3, 4). In den später benützten Gräberfeldern von 
Ságvár und Tác k a n n das schon der geringen Zahl der in einem Grab vorgefundenen Münzen we-
gen nicht der Fal l gewesen sein (С. VI I I , 7, 9). Hier fanden sich die Münzbeigaben häufig in ziem-
lich großer Ent fe rnung voneinander. In einigen Gräbern von Tác kamen Münzen sogar 15 -20 cm 
oberhalb des Skeletts zum Vorschein, was vielleicht darauf deutet , daß man die Münzen dem Toten 
nach dessen Beisetzung, möglicherweise während der Aufschüt tung der Graberde ins Grab streute. 
D) M E N G E N A N A L Y S E D E R B E I G A B E N 
In diesem Kapitel wollen wir ohne Rücksicht auf die Typenzugehörigkeit der Grabbeiga-
ben und auf ihre Qualität die in den einzelnen Gräberfeldern zum Vorschein gelangten Mengen 
der unterschiedlichen Fundgruppen (Keramik. Glaswaren, Fibeln usw.) und deren räum- und zeit-
abhängiges Vorkommen untersuchen. 
I. Die durchschnittliehe Stückzahl der Beigabengruppen in sämtlichen Gräbern 
wml in den m it Beigaben versehenen 
Was die Zahl der erschlossenen Gräber anbelangt, weisen die von uns untersuchten Grä-
berfelder sehr erhebliche Unterschiede auf (die von 6 bis zu 342 Gräbern reichen). Um die in den 
Gräbern vorgefundenen Beigaben trotz dieser großen Abweichungen mengenmäßig miteinander 
vergleichen zu können und ein reales Bild zu erhalten, errechneten wir jeweils die auf ein Grab 
entfallende Menge der betreffenden Beigabenkategorie, indem wir die Stückzahl der in den ein-
zelnen Gräberfeldern zur betreffenden Fundgruppe gehörigen Gegenstände jedesmal durch die 
Gräberzahl des genannten Gräberfeldes dividierten. Die gestörten Gräber ließen wir unberück-
sichtigt, denn wenn in ihnen nach der Plünderung überhaupt noch Beigaben verblieben waren, 
entsprach die in ihnen vorgefundene Situation keinesfalls der ursprünglichen. Aus ähnlichen Grün-
den zogen wir überdies auch die Gräberfelder Au am Leithaberg, Zeiselmauer und Keszthely-
Marktplatz nicht in Betracht, da der Prozentsatz ihrer gestörten Gräber unbekannt ist. Der aus 
der erwähnten Division gewonnene Quotient jeweils eine Bruchzahl entspricht der durch-
schnittlichen Stückzahl jener Gegenstände, die unter Zugrundelegung der gesamten Gräberzahl 
auf je ein Grab des betreffenden Gräberfeldes entfielen. 
Das gleiche Verfahren befolgten wir bezüglich (1er mit Beigaben versehenen Gräber je-
des untersuchten Gräberfeldes, indem wir diesmal die beigabenlosen aus unserer Berechnung aus-
co о 
schlössen. 
Die auf ein Grab entfallende Durchschnittsmenge der wichtigsten Beigabengruppen hiel-
ten wir auch in Diagrammen fest, deren horizontale Grundlinie der chronologischen Reihenfolge 
der in dieser Hinsicht in Frage kommenden Gräberfelder entspricht. Auf diese Art veranschauli-
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I. Brigetio IV. 0,40 0,25 0,06 0,06 0,06 0,0 0,0 0,0 0,06 0,01 0,0 0,73 
II . Szomód 1,1 0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,66 0,11 ? 0,0 0,88 
I I I . Győr 0,45 0,27 0,13 0,13 0,04 0,0 0,22 0,36 0,13 ? 0,0 1,13 
IV. Кб 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,2 0,4 1,98 0,4 2,4 
V. Keszthely D. 0,47 0,18 0,12 0,27 0,02 0,02 0,91 0,33 0,22 0,43 0,12 1,2 
VI. Bruekneudorf 0,22 0,28 0,04 0,02 0,0 0,0 0,04 0,02 0,02 0,15 0,06 0,18 
VII. Rust 0,5 0,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,06 0,0 0,06 0,20 0,12 0,12 
VIII . Fazekasboda 0,71 0,0 0,42 0,0 0,28 0,0 0,14 1,71 0,85 2,05 0,28 11,8 
IX. Bogád 0,23 0,41 0,41 0,29 0,0 0,0 1,0 0,35 0,29 0,27 0,1 5,41 
X. Zengővárk. I I . 0,88 0,16 0,55 0,61 0,27 0,11 1,41 1,05 0,44 0,75 0,15 8,5 
XI. Bp. Kiscelli u. 0,17 0,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,17 0,05 ? 0,35 0,7 
XI I . Fenékpsz. H . 1,33 0,16 0,16 0,16 0,0 0,0 0,5 0,33 0,16 0,25 0,0 2,16 
XI I I . Bp. Bogdáni u. 0,3 0,1 0,06 0,1 0,03 0,0 0,06 0,06 0,03 0,0 0,06 0,13 
XIV. Bp. Bécsi ú t 0,27 0,18 0,09 0,09 0,02 0,0 0,06 0,13 0,0 0,002 0,08 0,31 
XV. Bp. Emese u. 0,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,02 0,0 0,2 
XVI. Pécs 1,25 0,5 0,5 0,12 0,12 0,12 0,37 0,12 0,12 0,0 0,0 2,12 
XVII. Ságvár 0,17 0,38 0,13 0,17 0,06 0,01 0,05 0,42 0,14 0,62 0,20 0,5 
XVIII . Brigetio I I . 0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,14 0,4 1,6 
XIX. Pilismarót 0,45 0,24 0,08 0,41 0,0 0,04 0,12 0,33 0,29 0,21 0,12 0,87 
XX. Brigetio I . 0,19 0,19 0,0 0,23 0,0 0,04 0,14 0,19 0,04 0,43 0,09 0,52 
XXI . Táe 0,03 0,04 0,04 
о д 
0,02 0,01 0,05 0,71 0,23 0,85 0,17 0,24 
XXI I . Tokod 0,24 0,17 0,06 0,03 0,03 0,0 0,0 0,38 0,08 0,31 0,16 0,05 
chen wir die zeitliche Entwicklung der Durchschnittsmenge der einzelnen Beigabengruppen. Die 
voll ausgezogene Linie bezeichnet die durchschnittliche Stückzahl auf sämtliche Gräber bezogen, 
die gestrichelte nur auf die mit Beigaben versehenen Gräber bezogen. 
Die räumliche Verteilung der Durchschnittsmengen der Grabfundgruppen gaben wir auf 
Landkartenskizzen wieder, indem wir um die topographische Lage der untersuchten Gräberfelder 
als Mittelpunkt einen Kreis zeichneten, dessen Radiuslänge der im betreffenden Gräberfeld fest-
gestellten Durchschnittsstückzahl der jeweiligen Beigabenkategorie entspricht. J e eine solche 
Landkartenskizze gibt die unter Einbeziehung sämtlicher Gräber bzw. die unter Zugrundelegung 
der mit Beigaben versehenen Gräber errechneten Durchschnittsziffern an. 
1. Keramik 
a ) Zeitlicher Verlauf: bei starken Schwankungen während des Jahrhunder t s zeigt die 
Kurve gegen Ende des 4. Jahrhunder t s eine leicht sinkende Tendenz (Abb. 26, 1). 
b) Räumliche Verteilung: die höchsten Durchschnittsziffern ergeben sich im Gräberfeld 
Fenékpuszta-Halászrét , der Reihe nach folgen die Gräberfelder in der Umgebung von Keszthely 
und Pécs sowie jene von Rus t und Szomód, d. h. die innerpannonischen, in der Jahrhunder tmi t te 
belegten, mit hohen Durchschnittszahlen. Geringer sind diese in den Gräberfeldern der entlang 
dem Limes errichteten Siedlungen und auffallend niedrig in den Ende des Jahrhunder t s belegten 
Gräbern von Tác (Abb. 27, 1). 
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I Brigetio IV. 0,5 0,28 0,07 0,07 0,07 0,0 0,0 0,0 0,07 0,01 0,0 0,7S 
I I Szomód 1,25 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,12 1 0,0 1,0 
I I I Győr 0,52 0,31 0,15 0,15 0,07 0,0 0,35 0,57 0,15 V 0,0 1,78 
IV Kő 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,2 0,4 1,98 0,4 2,4 
V Keszthely Ю. 0,54 0,21 0,14 0,3 0,02 0,02 1,04 0,38 0,26 0,49 0Д4 1,38 
VI Bruckneridorf 0,37 0,48 0,06 0,03 0,0 0,0 0,06 0,34 0,03 0,26 0,09 0,31 
VII Rust 0,57 0,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,07 0,0 0,07 0,3 0Д4 0,14 
VIII Fazekasboda 0,71 0,0 0,42 0,0 0,28 0,0 0,14 1,71 0,85 2,05 0,28 11,8 
IX Bogád 0,26 0,46 0,46 0,33 0,0 0,0 1ДЗ 0,4 0,33 0,31 0,12 6,13 
X Zengővárk. I I . 0,88 0,16 0,55 0,61 0,27 0,11 1,44 1,05 0,44 0,75 0,15 8,5 
X I Bp. Kiscelli u. 0,23 0,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,23 0,07 0,0 0,6 0,92 
X I I Fenékpsz. H . 1,33 0,16 0,16 0,10 0,0 0,0 0,5 0,33 0Д6 0,26 0,0 2,16 
X I I I Bp. Bogdáni u. 0,6 0,2 ОДЗ 0,2 0,06 0,0 0,13 0,13 0,06 0,0 0,12 0,26 
XIV • Bp. Bécsi ú t 0,44 0,29 0,14 0,14 0,03 0,0 0,11 0,22 0,0 0,003 0,13 0,51 
XV Bp. Emese u. 0,4 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,04 0,0 0,4 
XVI Pécs 1,25 0,5 0,5 0,12 0,12 0,12 0,37 0,12 0,12 0,0 0,0 2,12 
XVII Ságvár 0,23 0,51 0,17 0,23 0,09 0,01 0,07 0,56 0,19 0,83 0,33 0,67 
XVII I Brigetio I I . 0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,14 0,4 1,6 
X I X Pilismarót 0,61 0,33 0,11 0,55 0,0 0,05 0,16 0,44 0,38 0,28 0,16 1,16 
X X Brigetio I. 0,23 0,23 0,0 0,29 0,0 0,05 0,17 0,23 0,05 0,53 0,11 0,64 
X X I Tác 0,06 0,07 0,06 0,16 0,04 0,01 0,09 1,12 0,38 1,35 0,28 0,38 
X X I I Tokod 0,54 0,38 0,13 0,06 0,06 0,0 0,0 0,80 0,18 0,68 0,35 0,11 
с) Die unter Ausschluß der beigabenlosen Gräber errechnete durchschnittliche Stückzahl 
gestaltet sich sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Sicht einheitlicher (Abb. 26, 1 und 27, 2). 
2. Gläser 
a ) Zeitlicher Verlauf: im Auf- und Absteigen der Kurve t re ten keine wesentlicheren 
Schwankungen in Erscheinung (Abb. 26, 2). 
b) Räumliche Verteilung : vom Gesamtdurchschnit t weicht in positiver Richtung nur das 
Gräberfeld Budapest, Emese utca stärker ab (Abb. 27, 3). 
c) Zieht m a n nur die Gräber mit Beigaben in Betracht , ergibt sich bei den durchschnit t-
lichen Stückzahlen ein einheitlicheres Bild (Abb. 27, 4). 
3. Fibeln 
a ) Zeitlicher Verlauf: nennenswerte Unterschiede in den Durchschnittsmengen sind we-
niger zeitlich als räumlich bedingt (Abb. 26, 3). 
b) Räumliche Verteilung: auffallend hohen Durchschni t t tvorkommen begegnet man 
in allen Gräberfeldern der Pécser Umgebung (Abb. 28, 1). 
c) Ein gleiches gilt fü r die aus den Gräbern mit Beigaben errechneten Durchschnitts-
zahlen (Abb. 28, 2). 
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4. Schnallen 
a ) In zeitlicher Sicht sind während des Jahrhunder t s keine einheitlich ansteigenden oder 
sinkenden Tendenzen wahrzunehmen (Abb. 26, 5). 
b) Räumliche Verteilung: die höchsten Durchschnittsziffern ergeben sich in den nahe 
bei Pécs und den beiden am Limes gelegenen, E n d e des 4. Jahrhunder t s belegten Gräberfeldern 
Pilismarót und Brigetio I (Abb. 30, 1). 
c) Etwas gleichmäßiger gestaltet sich die räumliche Verteilung der unter Außerachtlas-
sung der beigabenlosen Gräber errechneten durchschnitt l ichen Stückzahlen (Abb. 30, 2). 
5. Riemenzungen 
a ) Zeitlicher Verlauf: keine einheitlich an- oder absteigende Tendenz im Laufe des Jahr -
hunder ts (Abb. 26, 4). 
b) Räumliche Verteilung: höchste Durchschnit tswerte in den Gräberfeldern im Umkreis 
von Pécs (Abb. 28, 3). 
4-
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с) Auch wenn man der Errechnung der Durchschnittsziffer nur die mit Beigaben verse-
henen Gräber zugrundelegt, ist diese in der Gegend von Pécs am höchsten (Abb. 28, 4). 
6. Gürtelbeschläge kommen in erwähnenswerter Menge nur in den Gräberfelder von 
Pécs und Zengővárkony I I vor. 
7. Werkzeuge und Geräte 
a ) Zeitlicher Verlauf: nach anfänglichen starken Schwankungen zeigt die Durchschnit ts-
zahl in der zweiten Jahrhunder thä l f te abflauende Tendenz (Abb. 29, 1). 
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b) Räumliche Verteilung: nennenswertere Mengen kamen nur in den Gräberfeldern von 
Keszthely-Dobogó, Fenékpuszta-Halászrét und in der Umgebung von Pécs zum Vorschein (Abb. 
30, 3—4). 
8. Armringe 
a ) Zeitlicher Verlauf: nach s tarken anfänglichen Schwankungen sinkt die Durchschnit ts-
zahl, um in den beiden spätesten Gräberfeldern wieder etwas anzusteigen (Abb. 29, 2). 
b) Räumliche Verteilung: ziemlich gleichmäßig, jedoch in den Gräberfeldern von Kő, 
Fazekasboda und Zengővárkony auffallend hoch. Zieht man nur die mit Beigaben versehenen 
Gräber in Betracht, kommt die Durchschnit tszahl der Armringe in den Gräberfeldern von Tác 
und Tokod den bereits genannten nahe (Abb. 31, 1 — 2). 
Beigaben 
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с) Beschränkt man die der Berechnung zugrundeliegende Gräberzahl auf jene mit Bei-
gaben, erhält man ein räumlich und zeitlich ausgeglichenes Bild. 
9. Fingerringe 
a ) Zeitlicher Verlauf: kleinere oder größere Schwankungen im Laufe des Jahrhunder t s , 
aber ohne gleichmäßig steigende oder sinkende Tendenz (Abb. 29, 3). 
b) Räumliche Verteilung: höchste Durchschnittswerte in den Gräberfeldern von Faze-
kasboda, Zengővárkony I I und Keszthely-Dobogó. Berücksichtigt m a n bloß die mit Beigaben 
versehenen Gräber, kommt die in Pilismarót und Táe festgestellte durchschnittliche Finger-
ringzahl jener der eben erwähnten Gräberfelder nahe. 
mit Beigaben 
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10. Perlen 
a ) Zeitlicher Verlauf: s tarke Schwankungen im Laufe des Jahrhunder t s ohne einheitliche 
Tendenz (Abb. 29, 4). 
b) Räumliche Verteilung: besonders hohe Durchschnit tszahlen in Ko, Fazekasboda, Ság-
vár und Tác (Abb. 31, 3). 
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с) Hinsichtlich der auf die Gräber mit Beigaben entfallenden Durchschnittswerte ergibt 
sich ein räumlich und zeitlich ausgeglichenes Bild (Abb. 31, 4). 
11. Ohrringe, Nadeln, Anhänger und Toillettegegenstände der Frauen: räumlich und zeitlich 
ziemlich einheitlich. 
12. Münzen 
a). Zeitlicher Verlauf: das durchschnittliche Vorkommen zeigt in der zweiten Hälf te des 
Jahrhunder t s gegen dessen Ende zu eine s tark absinkende Tendenz (Abb. 29, 5). 
b) Räumliche Verteilung: besonders hohe Durchschnittsziffern in den Gräberfeldern 
Fazekasboda, Zengővárkony I I und Bogád (Abb. 32, 1). 
c) Auch un te r Außerachtlassung der beigabenlosen Gräber verzeichnen die Gräberfelder 
in der Umgebung von Bécs die höchsten Durchschnittszahlen (Abb. 32, 2). 
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I I . Durchschnittliche Stückzahl der ähnlichen Zwecken dienenden Beigabengruppen, auf sämtliche 
und auf die Beigaben enthaltenden Gräber berechnet 
Als nächsten Schritt f aß ten wir die Beigaben der von ihnen erfüllten Funkt ion nach in 
folgende drei größere Gruppen zusammen: Gefäße, zur Männerkleidung gehörige Gegenstände 
und Werkzeuge, Frauenschmuck und Münzen. Wir errechneten deren Durchschnit tsvorkommen 
nach der in D. I geschilderten Methode, zunächst unter Einbeziehung der vollen Gräberzahl, 
dann noch einmal unter lediglicher Berücksichtigung der Beigaben enthaltenden Gräber. 
1. Gefäße: Durch die Zusammenziehung der Ton- und Glasgefäße gleichen sich die auf 
die gesamte Gräberzahl bezogenen Durchschnittswerte einigermaßen aus. Nur auf die mit Beiga-
ben versehenen Gräber bezogen, schwankt die durchschnittl iche Stückzahl der Gefäße zwischen 
0,6 und 1,6 und liegt nur in Budapes t Emese utca und Pécs, Széchenyi tér, über diesem Höchst-
wert (zwischen 1,6 und 1,8) bzw. nur in Tác allein unter dem Mindestwert von 0,6 (Abb. 32, 3 
und 33, 1). 
2. Was die zur Männerkleidung gehörigen Gegenstände betr iff t , ist die auf ein mit Beiga-
ben versehenes Grab entfallende Durchschnittszahl etwas ausgeglichener, doch behaupten die 
Gräberfelder der Umgebung von Pécs auch in dieser Sicht ihre führende Rolle (Abb. 33, 2 und 34, 1). 
3. a ) Falls man der Durchschnit tsrechnung die Gesamtzahl der Gräber zugrundelegt, 
zeigt die auf ein Grab entfallende Stückzahl des Frauenschmucks in der zweiten Jah rhunder t -
hälf te eine etwas sinkende Tendenz. Auffallend hoch sind die entsprechenden Durchschnit tswerte 
in den im Umkreis von Pécs gelegenen Gräberfeldern von Kő. Fazekasboda und Zengővárkony I I . 
Gräberfeld 
Sämtliche Gräber Gräber mit Beigaben 
Gräber-
zahl Gefäße 
Schmuck 
Durch-
schnitt 
Gräber-
zabl Gefäße 
Schmuck Durch-
schnitt 
Mann Frau Mann Frau 
I Brigetio IV. 15 0,72 0,18 0,01 1,7 
1 
14 0,78 0,21 0,01 1,85 
I I Szomód 9 1,21 0,0 0,66 2,86 8 1,37 0,0 0,75 3,42 
I I I Győr 22 0,72 0,3 0,30 2,86 19 0,83 0,37 0,57 4,05 
IV Kő 5 1,4 0,0 4,58 9,38 5 1,4 0,0 4,58 9,38 
V Keszthely D. 48 0,65 0,43 0,88 4,29 42 0,75 0,48 1,01 4,94 
VI Bruekneudorí' 48 0,51 0,06 0,41 1,22 29 0,85 0,09 0,69 2,03 
VI I Rust IG 0,5 0,06 0,38 1,23 14 0,57 0,07 0,44 1,36 
VI I I Fazekasboda 7 0,71 0,7 4,04 18,24 7 0,71 0,7 4,04 18,24 
I X Bogád 17 0,64 0,7 0,72 8,76 15 0,72 0,79 0,83 9,93 
X Zengővárk. I I . 18 1,04 1,54 1,95 14,91 18 1,04 1,54 1,95 14,91 
X I Bp. Kiscelli u. 17 0,79 0,0 0,62 2,06 13 0,92 0,0 0,83 2,74 
X I I Fenékpsz. H. ß 1,49 0,32 0,58 5,21 6 1,49 0,32 0,58 5,21 
X I I I Bp. Bogdáni u. 30 0,4 0,19 0,12 0,93 15 0,8 0,39 0,25 1,89 
XIV Bp. Bécsi ú t 44 0,45 0,2 0,23 1,23 27 0,73 0,31 0,35 2,01 
XV Bp. Emese u. 10 0,9 0,1 0,02 1,32 5 1,8 0,2 0,44 2,84 
XVI Pécs Széchenyi t . 8 1,75 0,86 0,12 5,34 8 1,75 0,86 0,12 5,34 
XVI I Ságvár 312 0,55 0,37 1,3 2,81 233 0,74 0,5 1,72 3,92 
X V I I I Brigetio II . 5 1,0 0,2 0,74 3,74 5 1,0 0,2 0,74 3,74 
X I X Pilismarót 24 0,69 0,53 0,66 3,16 18 0,94 0,71 0,88 4,23 
X X Brigetio I. 21 0,38 0,27 0,71 2,03 17 0,46 0,34 0,87 2,73 
X X I Tác 184 0,07 0,17 1,73 2,49 116 0,13 0,27 2,75 4,0 
X X I I Tokod 97 0,41 0,12 0,85 1,51 42 0,92 0,25 1,89 3,35 
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b) Errechnet man den Durchschnitt nur unter Berücksichtigung der Beigaben enthalten-
den Gräber, e r fähr t das zuvor gewonnene Bild eine wesentliche Änderung. Zwar behalten Fazekas-
boda und Kő im Frauenschmuck ihre Spitzenposition auch weiterhin bei (allerdings können diese 
beiden Gräberfelder nicht als maßgeblich bezeichnet werden, weil man in ihnen nur Frauengräber 
erschloß), doch schließen sich Zengővárkony I I auch die spätzeitlichen Gräberfelder Ságvár, Tác 
und Tokod an. 
c) Zieht man bei Errechnung der Durchschnittsziffern allein die mi t Beigaben versehenen 
Gräber in Betracht , läßt sich, falls man von den Durchschnittswerten in K ő und Fazekashoda 
absieht, im Laufe des Jahrhunder t s ein leichtes Ansteigen dieser Werte beobachten. Den höchsten 
Stand erreichen sie in Ságvár und in den beiden spätesten Gräberfeldern Tác und Tokod (Abb. 
33, 3 und 34, 2). 
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I I I . Die Durchschnittszahl sämtlicher Grabbeigaben in den untersuchten Gräberfeldern 
Addiert man die fü r die einzelnen Beigabengruppen errechneten Durchschnittsziffern, 
erhäl t man den auf ein Grab des jeweiligen Gräberfeldes entfallenden Anteil aller Beigaben. Auch 
diesen Berechnungen legten wir einmal sämtliche erschlossenen Gräber, ein andermal nur die mi t 
Beigaben versehenen Gräber zugrunde. Das erstere Ergebnis hielten wir in der fortlaufend ge-
zeichneten, das zweite in der gestrichelten Linie unseres Diagramms fest (Abb. 33, 4). 
1. a ) Am reichsten mit Beigaben versehen erwiesen sich die in Kő, Fazekasboda, Bogád 
und Zengővárkony I I erschlossenen Gräber. 
b) In den übrigen Gräberfeldern zeigt die Durchschnittsziffer nach starken Schwankun-
gen gegen das Jahrhimder tende zu eine abfallende Tendenz. 
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с) Am niedrigsten ist die durchschnitt l iche Stückzahl der Beigaben in den Gräberfeldern 
Bruckneudorf, Rus t , Budapest, Bogdáni ú t , Bécsi út und Emese u tca . 
2. Durchschnittszahl der auf die Beigaben enthaltenden Gräber entfallenden Fundobjekte : 
a ) Auffallend hoch in Kő, Fazekasboda, Bogád und Zengővárkony II . 
b) In den übrigen Gräberfeldern gestalten sich die Durchschnittswerte gleichmäßiger. 
c) Gegen Ende des Jahrhunder t s läßt sich eine sanfter absteigende und schließlich be-
langlos werdende Tendenz erkennen. 
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d) Am niedrigsten liegen die Durchschnit tswerte in den Gräberfeldern Rust , Budapest , 
Bogdáni út und Budapest, Bécsi út . 
3. Vergleicht man die beiden Rechenergebnisse (unter Miteinbeziehung sämtlicher oder 
nur der mit Beigaben versehenen Gräber) miteinander, ergeben sich in den Durchschnittsziffern 
je Grab folgende Unterschiede: 
a ) I n den Gräberfeldern von Kő, Fazekasboda, Zengővárkony I I , Fenékpuszta-Halász-
rét , Pécs und Brigetio I I enthielten ausnahmslos alle ungestörten Gräber irgendwelche Beigaben. 
b) Die aufgrund der beiden Berechnungsmethoden erzielten Ergebnisse weichen mit fort-
schreitender Zeit stärker voneinander ab, am stärksten in den beiden spätesten Gräberfeldern Tác 
und Tokod, denen sich der Reihenfolge nach Győr, Ságvár und die drei Budapester Gräberfelder 
Bogdáni ú t , Bécsi ú t und Emese utca anschließen. 
gaben . Gräber m i t Beigaben 
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с) Die räumliche Verteilung läßt erkennen, daß die durchschnitt l iche Zahl der Beigaben 
im Inneren Pannoniens höher liegt als entlang dem Limes und daß sie ihre Spitzenwerte in den 
Gräberfeldern nächst Pécs erreicht (Abb. 34, 3 -4). 
IV. Durchschnittliche Beigabenzahl der Frauen- und Männergräber 
Untersuchen wir nunmehr den durchschnitt l ichen Anteil der Beigaben an den Männer-
und Frauengräbern und vergleichen wir die Ergebnisse mit der Durchschnittszahl, die sich aus 
der Zugrundelegung aller Beigaben enthaltenden Gräber ergab. Nur diese und nicht die unter 
Györ 
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Z e n g ő v á r k o n y II. 
Bp. B o g d á n i ú t 
Bp. Bécs i ú t 
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т—; 1 1 г 
Gräber mit B e i g a b e n 
Gräber mit Fibeln 
Glas 
S c h n a l l e n R iemenzungen 
i 1 1 1 — i 
A b b . 3 5 . 1. G r a p h i s c h e V e r a n s c h a u l i c h u n g d e r V e r g l e i c h s z a h l e n . 2 . D u r c h s c h n i t t l i c h e B e i g a b e n z i f f e r n i n d e n 
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Einbeziehung sämtlicher Gräber eines Gräberfeldes errechneten Durchschnittswerte können zum 
Vergleich herangezogen werden, weil sich die Frauen- und Männergräber nur anhand der in ihnen 
angetroffenen Beigaben voneinander scheiden lassen. Natürlich beziehen sich die Vergleichswerte 
stets auf die gleichen Gräberfelder, f ü r die wir die Gesamtdurchschnittsziffern errechneten, deren 
Verhältnis wir nunmehr zu den Frauen- und Männergräbern gesondert betrachten wollen. 
Abb. 36. Durchschnit tszahl der 1. Geräte u n d Werkzeuge. 2. Münzen. 3. Beigabenmenge. 4. Prozentante i le der 
Männer- u n d Frauengräber . 5. Durchschni t t l i che Gefäßzahl und durchschni t t l iche Zahl der Krüge u n d Becher 
in den spätrömischen Gräbe rn 
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Bei der graphischen Veranschaulichiing der Vergleichszahlen (Abb. 35, 1) versinnbildlicht 
die vertikale Mittellinie die durchschnitt l iche Beigabenzahl des jeweils links genannten Gräber-
feldes, unabhängig davon, wieviel diese Durchschnittsziffer bei den einzelnen Gräberfeldern in 
Wirklichkeit be t rägt . Die Länge der rechts oder links von dieser Vertikalen eingezeichneten Recht-
ecke zeigt an, u m wieviel die durchschnitt l iche Beigabenzahl aller Männergräber (schwarz ausge-
fü l l te Rechtecke) und aller Frauengräber (leer gelassene Rechtecke) des betreffenden Gräberfel-
des von dessen Gesamtdurchschnit t positiv bzw. negativ abweicht. Unter positiv verstehen wir, 
wenn die durchschnittliche Beigabenzahl der Männer- bzw. Frauengräber höher liegt als der Ge-
samtdurchschni t t . I n diesen Fäl len kommen die Rechtecke rechts von der Vertikalen zu stehen, 
unter negativ, wenn die für die Männer- bzw. Frauengräber errechneten Durchschnit tswerte hin-
ter dem Gesamtdurchschnitt zurückbleiben, angezeigt von den links der Vertikalen eingezeichne-
ten Rechtecken. 
Die gleichen Vergleichsergebnisse haben wir auch auf einer Landkartenskizze festgehal-
ten, wobei der Horizontaldurchmesser der jeweils um die Gräberfelder gezeichneten Kreise den 
Gesamtdurchschnit t , der oberhalb oder unterhalb dieser Horizontalen eingezeichnete schwarze 
und weiße Kreissektor das positive oder negative Abweichen des Beigahendurchschnitts bei Män-
ner- bzw. Frauengräbern anzeigt (Abb. 32, 4). 
1. Die Durchschnit tsziffern der in den Frauengräbern enthaltenen Beigaben lagen über 
dem Gesamtdurchschnitt der mi t Beigaben versehenen sämtlichen Gräber in Keszthely-Dobogó, 
einem in der ersten Jahrhunder thä l f t e belegten Gräberfeld und unter den gegen Ende des J ah r -
hunder ts belegten mit zunehmender Tendenz in Fenékpuszta, Tác und Tokod, hingegen unter 
dem Gesamtdurchschnit t in den Gräberfeldern um Pécs. 
2. Die auf die Männergräber berechneten Beigaben-Durchschnittswerte übertrafen den 
Gesamtdurchschnit t in den im Umkreis von Pécs gelegenen Gräberfeldern, ferner in Budapest , 
Bogdáni út und ganz besonders in Zengővárkony I I . Niedriger als der Gesamtdurchschnit t lagen 
sie in Ságvár, Fenékpuszta, Tác und Tokod. 
V. Durchschnittliche Beigabenziffern in den mit Fibeln versehenen Gräbern 
Den Fibeln gebührt unter den Grabbeigaben eine Sonderstellung. Deshalb wollen wir ab-
schließend noch das Verhältnis der durchschnittlichen Beigabenzahlen aller mit Beigaben verse-
henen Gräber zu jenen betrachten, in denen m a n auf Fibeln stieß. Zu Vergleichszwecken können 
wir hierbei nur jene Gräberfelder heranziehen, in denen mindestens drei mit Fibeln ausgestat tete 
Gräber erschlossen wurden. 
1. In ein Diagramm zeichneten wir die zeitlichen Kurven der fü r alle beigabenversehenen 
Gräber errechneten Durchschnittsziffern und die auf die Gräber mit Fibeln entfallenden Durch-
schnittszahlen sämtlicher Beigaben ein. Bis zum Ende des Jahrhunder t s liegen letztere höher, 
in den Ende des 4. Jahrhunder t s belegten drei Gräberfeldern Fenékpuszta , Tác und Tokod hinge-
gen niedriger als die Gesamtdurchschnit tswerte (Abb. 36, 3). 
2. Ahnliche Untersuchungen stellten wir hinsichtlich der einzelnen Beigabenkategorien 
an, die wir in separaten Diagrammen veranschaulichten. 
a ) Keramik. Hier liegen die Durchschnittswerte der Fibeln enthaltenden Gräber etwas 
unterhalb des Gesamtdurchschnit tes aller mit Beigaben versehenen Gräber (Abb. 35, 1). 
b) Glas. Das Verhältnis der beiden Durchschnittszahlen ist hier genau umgekehrt wie 
bei der Keramik (Abb. 35, 2). 
c) Geräte und Werkzeuge. Von einigen, Ende des Jahrhunder t s belegten Gräberfeldern 
abgesehen, fanden sich in jenen Gräbern, in denen Tote mit Fibeln beigesetzt waren, im Durch-
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schnit t mehr Beigaben als die Durchschnit tsrechnung unter Einbeziehung aller mit Beigaben 
ausgestat teten Gräber ergab (Abb. 36, 1). 
d) Schnallen und Riemenzungen. Da es sicli bei diesen ebenso wie hei den Fibeln u m be-
zeichnende Beigaben von Männergräbern handelt , übertr iff t der Durchschnitt der Fibelgräber 
erklärlicherweise jenen aller Beigabengräber (Abb. 35, 4 5). 
e) Münzen. Auch hier zeigt sich eine Verschiebung zugunsten der mit Fibeln ausgestatte-
ten Männergräber, die in manchen Gräberfeldern eine bis zum Doppelten des Gesamtdurchschnit ts 
ansteigende Durchschnittszahl ergibt (Abb. 36, 2). 
Zusammenfassung 
In jeder Hinsicht am reichsten mit Beigaben versehen erwiesen sich die in der Gegend von 
Pécs gelegenen Gräberfelder Kő, Fazekasboda, Zengővárkony I I und Bogád (D. I I I . 2. a). Am auf-
fallendsten reicher als die anderen Gräberfelder sind die genannten an Münzen, Fibeln, Riemen-
zungen und Gürtelbeschlägen, was die auf ihre Gräberzahl berechneten Durchschnittszahlen be-
t r i f f t . Die gleichen Beigaben f inden sich, mit Ausnahme der Münzen, auch im Fundmater ia l des 
Gräberfeldes Pécs, Széchenyi tér , in sehr erheblichen Mengen vor (D. I. 3.b, 6.b, 12.b). Immerh in 
weichen die genannten Gräberfelder weder in den Typen noch in der Zusammensetzung ihres Grab-
fundmaterials von den anderen pannonisohen Gräberfeldern des 4. Jahrhunder t s ab, nur wurden 
in ihnen den Toten von allen Beigaben den Gesamtdurchschnit t übersteigende Mengen mi t ins 
Grab gelegt. Das gilt vor allem f ü r die Münzen und Fibeln. 
Geringèr sind die Unterschiede beim Frauenschmuck. Die Durchschnit tswerte mancher 
spätzeitlicher Gräberfelder kommen jenen der weiter oben genannten weit näher (D. I. 8.b, 10.b). 
Was die Gefäße anbelangt, waren in der durchschnittlichen Stückzahl zwischen den Gräberfeldern 
der Umgehung von Pécs und den anderen von uns untersuchten keine nennenswerten Unterschiede 
wahrzunehmen. 
Gleich niedrig gestalteten sich in allen Beigabenkategorien die Durchschnittszahlen der 
Budapester Gräberfelder, ferner jener von Rus t und Bruckneudorf . 
Die Durchschnit tswerte der übrigen Gräberfelder zeigen gegen das Ende des Jah rhunder t s 
zu eine etwas sinkende Tendenz. Sieht man von den obengenannten, an Beigaben besonders rei-
chen Gräberfeldern ab, erfährt die auf die Gräber mit Beigaben bezogene durchschnittliche Gräber-
fundzahl im Laufe des Jah rhunder t s keine wesentliche Veränderung (I). I I I . 2.b). Das Absinken 
der auf die Gesamtgräberzahl errechneten Durchschnit tswerte mit dem Fortschreiten der Zeit 
erklärt sich mithin vor allem durch die Zunahme der beigabenlosen Gräber (A. IV. 1) und erst 
in zweiter Linie durch die geringere Zahl der den Toten ins Grab gelegten Beigaben. Während 
nämlich im Laufe des Jah rhunder t s die Beigabenzahl der reich ausgestat teten Gräber keine Än-
derung erfährt, n immt die Zahl der beigabenlosen Gräber zu. Die in der durchschnittlichen Stück-
zahl der während des ganzen Jahrhunder t s oder in ständig zunehmendem Maß an Ort und Stelle 
angefertigten Gegenstände (Frauenschmuck und Keramik) zutage tretenden Veränderungen sind 
belanglos. Wesentlicher verringern sich mit der Zeit nur die durchschnitt l ichen Stückzahlen der 
Fibeln und vor allem der Münzen (D. I. 12.a). 
In den späteren Gräberfeldern kommen im allgemeinen nur von jenen Grabbeigaben über-
durchschnittliche Mengen zum Vorschein, von denen sich aufgrund anderweitiger Angaben fest-
stellen läßt, daß es sich bei ihnen um lokale oder in der näheren Umgehung hergestellte Erzeugnisse 
handel t (В. I . 6.c). 
Ein ähnliches Bild erhalten wir bei Gruppierung der verschiedenen Beigaben ihrer Funk-
tion entsprechend. In der Zahl der Gefäße und des bis zuletzt an Ort und Stelle oder in der Urnge-
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bung hergestellten Frauenschmucks tr i t t keine nennenswerte Verringerung ein (D. I I . 1, 3.c). Die 
in der durchschnittl ichen Versorgung der Männer- und Frauengräber mit Beigaben wahrzuneh-
mende Entwicklung (D. IV. 3) liefert eine zusätzliche Bestätigung jener weiter oben bereits ge-
äußerten Vermutung, daß in den Bestat tungsri ten der Frauen zwar keine wesentlichen Verände-
rungen eintraten, umso mehr aber bei den Beisetzungsbräuchen der Männer. Wie wir schon er-
wähnten, erfuhren die Totengewänder der Männer, die anfangs der Alltags- oder festlichen Klei-
dung entsprachen, mit der Zeit insofern eine Vereinfachung, als sie weder einer Fibel zum Zusam-
menhalt, noch eines Gürtels bedurften. H a n d in Hand mit dieser Änderung im Bestat tungsri tus 
werden auch die den männlichen Toten ins Grab gelegten Beigaben einfacher und spärlicher und 
die Zahl der Männergräber, die keinerlei Beigaben mehr enthalten, n immt zu. Mangels entspre-
chender anthropologischer Untersuchungen läßt sich das Geschlecht der ohne Beigaben beigesetz-
ten Toten nicht einwandfrei bestimmen. D a aber laut Zeugnis der vorgefundenen Beigaben die 
Mehrzahl der mit Beigaben bestat teten Toten Frauen waren, müssen wir die männlichen Toten 
unter den ohne Beigaben Beerdigten suchen. 
Eine ähnliche Tendenz läßt sich in den voneinander abweichenden durchschnittl ichen Bei-
gabenzahlen der mit Fibeln versehenen Gräber und der Gesamtzahl der Beigaben enthaltenden 
Gräber erkennen (D. V. 1). 
Während in den Mitte des 4. Jahrhunder t s belegten Gräberfeldern jene Gräber, in denen 
sich Fibeln vorfanden, überdurchschnittl ich mit Beigaben - vor allem mit Münzen, Geräten 
und Werkzeugen sowie mit Gürtelbeschlägen ausgerüstet sind (D. V. 2. c, d, e), bildet in den 
Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunder t s belegten Gräberfeldern die Fibel häufig die einzige 
Beigabe der in ihnen enthaltenen Männergräber. 
A U S W E R T U N G 
Im nachfolgenden wollen wir uns nur mit jenen auf die unterschiedlichen Komponenten 
der Lebensumstände im Pannonién des 4. Jahrhunder t s d. h. auf Handel und Gewerbe, auf das 
Ethnikum und das Glaubensleben, die historischen und gesellschaftlichen Belange bezüglichen 
Fragen beschäftigen, zu deren Kenntnis die Untersuchungsergebnisse des Gräberfeldmaterials 
neue Gesichtspunkte und Angaben beizutragen vermögen. Im römischen Reich und mithin auch 
in der Provinz Pannonién begannen im 4. Jahrhunder t zahlreiche Bewegungen, die sich in den 
verschiedenen Provinzen unterschiedlich auswirkten. Dadurch erfuhr auch das Bild der Provin-
zen im 4. Jahrhunder t mancherlei Veränderungen. Zu jenem Pannoniens liefert das einschlägige 
Gräbermaterial neue Erkenntnisse und Angaben. 
I. Bestattungsriten und Beligion 
1. Bestattungsriten 
Unter dem fü r ein bestimmtes Gräberfeld maßgeblichen Bestat tungsri tus verstehen wir 
jenen, der sich in der überwiegenden Mehrzahl seiner Gräber geltend machte . Er läßt sich an der 
Orientierung, den Größenverhältnissen und an der Bauar t der Gräber,19 ferner an der Art , der 
Zahl und der Placierung der Beigaben ermessen. Die nur in einigen wenigen Gräbern eines Gräber-
feldes gemachten Wahrnehmungen, die von den übrigen abweichen, ziehen wir hierbei nicht in 
Betracht, weil sie ebenso wenig wie die Sondermerkmale der Kindergräber f ü r den im Gräberfeld 
19
 Die Zusammenhänge , die sich ans den Abmes - hinsichtlich einiger Gräber fe lder m i t hinlänglicher 
sungen der Gräber und aus ihrer B a u a r t ergeben, Genauigkei t publizier t wurden , 
konnte ich keiner P r ü f u n g unterz iehen, da sie n u r 
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allgemein vorherrschenden Ri tus bezeichnend, geschweige denn bestimmend sind. Die Unte r -
suchung der Kindergräber f ü h r t e zu der Feststellung, daß bei der Beisetzung der Kinder kein be-
s t immter Ri tus befolgt wurde, zumal die in diesen Kindergräbern gemachten Beobachtungen 
nicht mit den fü r das betreffende Gräberfeld charakteristischen Gepflogenheiten übereinstimmen, 
und nicht nur innerhalb einer Provinz, sondern innerhalb des gleichen Gräberfeldes voneinander 
abweichen. Es kann vorkommen, daß einem toten Kind, von den Bestat tungsbräuchen der Er-
wachsenen völlig unabhängig, ein sonst ungebräuchlicher Gegenstand als Beigabe mit ins Grab 
gelegt wurde. 
In den Bestat tungsri ten der von uns untersuchten Gräberfelder lassen sich keine wesent-
lichen Unterschiede nachweisen. I m nachfolgenden wollen wir den fü r die im einstigen Pannonién 
erschlossenen Gräberfelder aus dem 4. Jahrhunder t allgemeingültigen Ritus unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Abweichungen einer näheren Prüfung unterziehen. 
Die Orientierung der Gräber folgt innerhalb desselben Gräberfeldes fü r gewöhnlich der 
gleichen Richtung,2 0 mit Ausnahme der auf dem Stadtgebiet von Budapest erschlossenen Gräber-
felder und in Pécs, Széchenyi tér,21 wo man einer unterschiedlichen Orientierung begegnet, bzw. 
wo die Gräber im großen ganzen den dominierenden Himmelsrichtungen folgen. In den übrigen 
Gräberfeldern n immt mit der Zahl der erschlossenen Gräber auch die Zahl jener zu, die in einer 
der allgemein üblichen entgegengesetzten oder senkrecht zu dieser verlaufenden Richtung orientiert 
sind. Es handelt sich bei diesen meist um Kindergräber, denn in deren Orientierung herrscht die 
gleiche Ungebundenheit wie in ihrem Bestattungsritus, genauer gesagt, ist ihre Orientierung weder 
völlig willkürlich oder dem Zufall überlassen, ebenso wenig aber auch an die für die Erwachsenen 
bestimmenden Regeln gebunden. Das Beigabenmaterial der wenigen, in ihrer Orientierung von 
der tonangebenden Richtung des Gräberfeldes abweichenden Erwachsenengräber unterscheidet 
sich nicht vom übrigen des gleichen Gräberfeldes, so daß wir f ü r die regelwidrige Orientierung 
keine Erklärung zu geben vermögen. Ganz allgemein folgt die Orientierung der Gräber der W O-
Richtung mit gewissen Schwankungen.22 
Eine Sondergruppe mit vorherrschend ost-westlicher Orientierung bilden die Gräberfel-
der von Kő, Fazekasboda, Bogád und Zengővárkony,23 die auch in ihren Bestat tungsri ten ver-
wandte Züge erkennen lassen.21 Hingegen sind auch die Gräberfelder Győr, Intercisa X X V I und 
XXVII 2 5 überwiegend 0—W-orient ier t , obwohl sie außer den der gesamten Provinz gemeinsamen 
Merkmalen mit den anderen Gräberfeldern nichts gemeinsam haben. Genau nach SW—NO aus-
gerichtet sind die Gräber in Keszthely-Dobogó, in Tác und Tokod,26 die zu verschiedenen Zeiten 
belegt wurden (Keszthely-Dobogó zur Zeit Konstant ins I., Tác und Tokod bis ins 5. Jahrhunder t ) 
und deren Riten keine über das übliche Maß hinausgehende Übereinstimmungen aufweisen. 
In zwei Fällen, u. zw. in den Gräberfeldern Tokod und Au am Leithaberg lassen sich, was 
die Orientierung der Gräber betr i f f t , zwei deutlich voneinander abweichende Gruppen unter -
scheiden.27 I n Tokod waren die zur kleineren Gruppe zählenden N W SO-orientierten Gräber aus -
nahmslos ohne Beigaben, und soweit sich in diesem Gräberfeld stratigraphische Beobachtungen 
anstellen ließen, lagen stets diese N W SO- orientierten Gräber weiter oben. In Au am Leithaberg 
gab es im Bestat tungsri tus der beiden unterschiedlich orientierten Gräbergruppen keine weitere 
Ungleichheit. 
Aus obigem folgt, daß sich in der Orientierung der Gräber keine Gesetzmäßigkeit nach-
weisen läßt, zumindest nicht aufgrund unserer bisherigen Kenntnisse. Jedenfalls muß dem Zu-
20
 I . Teil, A. I . 1. 
21
 I . Teil, A. I . 1, (31) (33) (38) 
22
 I . Teil, A. I . 4, a, 5, a. 
23
 I . Teil, A. I . 4, b. 
2 41. Teil, П. I I I . 2, a. 
25
 I . Teil, A. I . I, (o.) 
2 61. Teil, A. I . 1, (15) (51) (52) 
2
' I . Teil, A. I . 1, (32) (52) 
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fallsmoment bzw. den heute noch unbekannten topographischen Gegebenheiten und Zusammen-
hängen größere Bedeutung beigemessen werden als das bisher geschah. 
Männergräber 
Die Beigaben sind f ü r gewöhnlich immer die gleichen: Fibeln, Schnallen, Riemenzungen, 
Münzen und Gefäße, seltener Geräte und Werkzeuge, die man den männlichen Toten ins Grab 
legte. Hinsichtlich der Lage dieser Beigaben im Grab lassen sich im Laufe des Jahrhunder t s ge-
wisse Veränderungen erkennen. Während in den durch Münzen Konstant ins I. und Constantius ' 
I I . datierten Gräberfeldern Fibeln, Schnallen und Riemenzungen jeweils an jener Stelle zum Vor-
schein kamen, wo sie hingehörten, d. h . von den Männern zu ihren Lebzeiten getragen worden 
waren,28 f anden sich in den Gräberfeldern mit Münzfunden Constantius' I I . und Valentinians I. 
oder nur mit letzteren die Beigaben in einem zeitlich ständig zunehmenden Maß nicht an ihrem 
Bestimmungsort, sondern rings um das Skelett verstreut.2 9 Die Zahl der Beigaben nahm in den 
Männergräbern mit fortschreitender Zeit zusehends ab und ebenso auch der Anteil der Männer-
gräber an den mit Beigaben versehenen Gräbern. 
Frauengräber 
Die weiblichen Toten wurden bei der Besta t tung für gewöhnlich reich mit Schmuck ver-
sehen. Von gewissen Unterschieden in der Menge und Qualität des Frauenschmuckes auch inner-
halb desselben Gräberfeldes abgesehen, konnten wir in der Gesamtheit der von uns untersuchten 
Gräberfelder in dieser Hinsicht keine wesentlichen Abweichungen beobachten. 
Der am meisten verbreitete Franenschmuck war die ein- oder zweireihige Perlenkette, 
meist aus ganz kleinen Perlen, in die seltener auch einige große oder goldene Perlen miteingefügt 
waren. Auch mehrere Armringe wurden häufig getragen, u. zw. in allen untersuchten Gräberfel-
dern auf ähnliche Art.3 0 Freilich hing die Menge der Armringe auch vom jeweiligen Beigabenreich-
tum der betreffenden Gräber ab. Auch Haarnadeln und Ohrringe, in einigen Fällen K ä m m e und 
kleinere Toilettegegenstände wurden den Frauen mit ins Grab gelegt. 
Gefäßbeigaben f inden sich nicht allzu häufig, in dieser Hinsicht hal ten Frauen- und Män-
nergräber einander ungefähr die Waage. 
Ähnlich gestaltet sich auch die Verteilung der Gefäße nach Gat tungen. Am stärksten sind 
in der Grabkeramik Krüge und Becher, spärlicher Schüsseln vertreten.3 1 An Glasgefäßen wurden 
den Toten am häufigsten Trinkbecher, seltener Flaschen und Krüge mit ins Grab gelegt.32 Die in 
der Verteilung der Gefäße nach Gat tungen beobachteten geringfügigen Abweichungen sind viel-
leicht auf nahe gelegene Werkstä t ten oder auch lokale Bräuche zurückzuführen. 
Die Placierung der Gefäße in den Gräbern ist in allen untersuchten Gräberfeldern immer 
die gleiche. Jedesmal kamen die Gefäße zwischen den Unterschenkelknochen der Skelette zum 
Vorschein, oberhalb des Beckens stieß m a n nur auf Becher, ab und zu auch auf Schüsseln.33 
Gräber ohne Beigaben 
Ihr prozentueller Anteil nimmt in allen Gräberfeldern mit der Zeit zu, in den spätesten — 
Fenékpuszta,34 Tác und Tokod geradezu sprunghaft .3 5 Schon allein dieser Umstand deutet dar-
auf hin, daß die wachsende Zahl der beigabenlosen Gräber ihre Erklärung nicht etwa in rituellen 
Beweggründen, vielmehr in der Verschlechterung der Wirtschaftslage und in den immer unsiche-
reren Lebensumständen f indet , die nur einer stets dünneren Schicht die Aufrechterhal tung ihres 
früheren Lebensstandards gestattete, während die großen Massen zusehends verarmten. Nur bei 
28
 I I . Teil, C. I I . 34 T. Peká ry veröf fent l ich te nu r die m i t Beigaben 
29
 I I . Teil, C. I I . versehenen Gräber , während Kuzs inszky von 150 
30
 I I . Teil, С. IV. Gräbe rn ber ichtet , nn t e r denen es viele beigabenlose 
3 11. Teil, В. I , IS, 4. gab . T. PEKÁRY: Arch. É r t . 82 (1955) 20. В. 
3 21. Teil, В . I I , 3. KUZSINSZKY: A Ba la ton . . . op. cit. 71. 
33
 I I . Teil, С. T. 35 I . Teil, A. IV. 1. 
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einem kleinen Teil der Gräber läßt sich das Fehlen der Beigaben auf einen veränderten Besta t tungs-
ritus zurückführen. 
Unsere Wahrnehmungen führ ten zu der Schlußfolgerung, daß sich der prozentuelle An-
teil der beiden Geschlechter an den Erwachsenengräbern eines Gräberfeldes mit je 50% um so 
eher die Waage hält, je mehr Gräber das betreffende Gräberfeld aufweist. Die Ergebnisse der 
hei den mit Beigaben versehenen Gräbern der in der ersten Hä l f t e und um die Mitte des J a h r h u n -
derts belegten Gräberfelder angestellten Untersuchungen (in die man die anderen, beigabenlosen 
Gräber mangels anthropologischer Angaben nicht miteinbeziehen konnte)36 (Abb. 36, 4), ergaben 
in den Gräberfeldern mit verhältnismäßig wenig Gräbern bei kleineren oder größeren Schwan-
kungen Anteile zwischen 35 und 67% zugunsten des einen oder des anderen Geschlechts. 
In den während der zweiten Jahrhunder thä l f te belegten Gräberfeldern mit großer Gräberzahl 
ist ein starker Rückgang der mit Beigaben ausgestat teten Männergräber gegenüber den Frauen-
eiräbern zu verzeichnen. Da aber die Sterblichkeitsziffer bei beiden Geschlechtern offenbar die 
gleiche geblieben war, folgt daraus zwangsläufig, daß immer mehr Männer ohne Grabbeigaben 
beigesetzt wurden und daß man in jenen Toten, deren Geschlecht sich mangels Beigaben nicht 
bestimmen ließ, in zunehmendem Maß Männer vermuten muß . 
2. Religion 
Der im Laufe des Jahrhunder t s überdurchschnittlich wachsende Anteil der beigabenlosen 
Männergräber sowie der gleichfalls schon erwähnte Umstand, daß sich die mit der Männer t racht 
zusammenhängenden Beigaben immer seltener an ihrem Bestimmungsort vorfanden, vielmehr 
im Grab verstreut lagen, dür f te aller Wahrscheinlichkeit nach auf Änderungen in den Giaubens-
vorstellungen zurückgehen, die ihre Erklärung offenbar in der Erhebung des Christentums zur 
Staatsreligion im 4. J ah rhunder t und in der hieraus resultierenden zunehmenden Verbreitung des 
Christentums finden. Bekanntl ich verlangt der christliche Glaube; daß der Mensch auf seinem 
letzten Weg alles irdische Hab und Gut hinter sich lasse, eine Vorschrift, der die beigabenlosen 
Gräber ebenso entsprechen, wie die Vereinfachung der Totengewänder zu schmucklosen Hüllen, 
die weder einer Fibel noch eines Gürtels bedürfen. Bemerkenswert ist dabei, daß die Frauengräber 
von dieser Wandlung unberührt bleiben, in der zweiten Jahrhunder thä l f te entfallen 60 bis 90% 
aller mit Beigaben versehenen Gräber auf Frauengräber, folglich erfährt die Zahl der beigaben-
losen Frauengräber im Gegensatz zu jenen der Männer, im Laufe des Jahrhunder t s keine Zu-
nahme. Ferner weicht die durchschnittliche Beigabenzahl der Frauengräber von jener aller bei-
gabenversehenen Gräber im Laufe des Jahrhunder t s ganz eindeutig in positivem Sinn ab.37 Steht 
auch der Frauenschmuck mit der Kleidung in keinem unmit telbaren Zusammenhang, kann man 
sich dennoch schwerlich vorstellen, daß man die reich geschmückten Frauen in einem einfachen 
Totenhemd bestat tet hä t te . 
All dies läßt darauf schließen, daß es in der Provinz Pannonién unter der männlichen Be-
völkerung mehr Anhänger des Christentums gab als unter der weiblichen, was auch von der ethno-
graphischen Wahrnehmung des konservativeren Verhaltens der Frauen bestät igt wird, die nur 
langsamer zum Christentum bekehrt werden konnten. I n diesem Zusammenhang verdient auch 
der Umstand Beachtung, daß in Dalmatien um die gleiche Zeit, d. h. im 4. Jahrhunder t bei den 
Männern häufiger christliche Namen auftauchen als bei Frauen.3 8 Zur rascheren Christianisierung 
der Männer dürf ten auch berufliche Zweckmäßigkeitsgründe heigetragen haben. 
Trotzdem halten wir nach wie vor an der Meinung fest , daß rituelle Gründe den wir tschaf t -
36
 Wir errechneten, wieviel P rozen t der m i t Bei- 38 A. MÓCSY: Zur Bevölkerung in der Spä tan t ike , 
gaben versehenen Gräber f ü r F rauen , und wieviel' f ü r bei: G. A LFÖLDY: Bevölkerung und Gesellschaft der 
Männer bezeichnende Beigaben enthiel ten. ' römischen Prov inz Dalmat ien . Budapes t 1965. 220 f. 
3 71. Teil, D. IV, 3. 
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lichen gegenüber in der wachsenden Zahl der beigabenlosen Gräber nur eine untergeordnete ltolle 
spielen. 
In Kenn tn i s der im Pannonién des 4. Jahrhunder t s üblichen Bestat tungsri ten erscheint 
auch das auf die Verbreitung des Christentums deutende gemeinsame Vorkommen von Krug und 
Becher als Grabbeigabe in einem anderen Licht.3 9 Meist handel t es sich dabei um einen Tonkrug 
in Begleitung eines Glasbechers. Wie wir bereits weiter oben ausführten, gelangten unter den Ke-
ramiken am häufigsten Krüge, unter den Glasgefäßen in der Mehrzahl der Fälle Becher als Grab-
beigaben zur Verwendung, entweder ohne anderweitige Begleitfunde, oder mit anderen Töpfer-
waren, wie e twa kleinen Henkeltöpfen oder mit sonstigen Gläsern, vornehmlich mit Flaschen 
gemeinsam.40 Möglicherweise ist das gemeinsame Vorkommen von Krug und Becher s ta t t religiös 
rituellen Ursachen einfach deren häufigem Vorkommen in den Gräberfeldern zuzuschreiben, was 
auch ihr häufiges gemeinsames Auftauchen in den Gräbern erklärt. 
In einem Diagramm stellten wir die durchschnitt l iche Gefäßmenge aller beigabenverse-
henen Gräber in den von uns untersuchten Gräberfeldern der auf ein solches Grab entfallenden 
Durchschnittszahl gemeinsamen Krug- und Becher-Vorkommens gegenüber (Abb. 36, 5). Aus 
diesem Diagramm ist deutlich zu ersehen, d a ß die Durchschnittsmenge der gemeinsamen Krug-
und Becherfunde ungefähr in der gleichen K u r v e verläuft wie das durchschnittliche Vorkommen 
der Grabgefäße, wenn auch letztere Kurve erklärlicherweise höher ver läuf t , d. h. s tärker aus-
schwingt als erstere. Ferner ergibt sich aus dem Diagramm, daß die gemeinsame Krug- und Be-
cherbeigabe ein bezeichnendes Merkmal der reicher mit Gefäßen ausgestat teten Gräberfelder 
bildet. Auch e r fähr t das Durchschnit tsvorkommen von Krug und Becher im Laufe des Jahrhun-
derts keine Zunahme, obwohl m a n zur selben Zeit mit einer wachsenden Verbreitung des Chri-
s tentums zu rechnen hat, was allein schon einen Zusammenhang zwischen diesen Krug- und Be-
cherbeigaben und dem christlichen Glauben fraglich erscheinen läßt. Aufgrund der uns gegen-
wärtig zur Verfügung stehenden Angaben läß t sich ein solcher Zusammenhang weder beweisen 
noch widerlegen. Wie wir schon weiter oben betonten, zeigt der allgemein übliche Bestat tungsri tus 
in den pannonischen Gräberfeldern des 4. Jahrhunder t s , von den auf das Christentum deu-
tenden, bereits erwähnten, jedoch nur für einen geringen Teil der Gräber geltenden Veränderun-
gen abgesehen, ein einheitliches Bild. Wollte m a n den Bestat tungsri tus unmit te lbar von der Glau-
benszugehörigkeit der Bevölkerung ableiten, müß te man aus oben Gesagtem zu der Schlußfolge-
rung gelangen, d a ß auf dem gesamten Provinzgebiet die ganze Bevölkerung einheitlich demselben 
Glauben anhing. Obwohl im 4. Jahrhunder t das Christentum zur Staatsreligion erklärt worden war, 
ist es dennoch schwer denkbar, daß sich das verhältnismäßig spät christianisierte nördliche Pan-
nonién, mit seinem recht spärlichen Fundmater ia l christlichen Einschlags41 während des 4. Jahr -
hunderts bis zuletzt im Geist des christlichen Glaubens verhal ten hät te . I n Kenntnis der im 4. 
Jahrhunder t herrschenden Verhältnisse hat aber die gegenteilige Vorstellung, daß für den einheit-
lichen Bestat tungsri tus ein fü r die ganze Provinz gültiger einheitlicher heidnischer Glaube bestim-
mend gewesen wäre , ebensowenig Wahrscheinlichkeit für sich. Auch dürfen wir nicht vergessen, 
daß der Bestat tungsri tus überaus traditionsgebunden und konservativ ist. 
Aus all dem müssen wir den Schluß ziehen, daß der in den pannonischen Gräberfeldern 
des 4. Jahrhunder t s zutage t re tende einheitliche Ritus nicht die Folge eines einheitlichen Glau-
bens bildet, vielmehr das Ergebnis glaubensunabhängiger Gewohnheiten und überlieferter Ge-
pflogenheiten, die teils in Volksbräuchen, teils in abergläubischen Vorstellungen wurzelten und 
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unter den verschiedenen Religionsgeboten ohne wesentliche Wandlungen weiterlebten. Das stär-
kere Abweichen vom landläufigen Ri tus gegen das Jahrhunder tende läßt sich indessen der wach-
senden Verbreitung des Christentums zuschreiben. 
I I . Gewerbe und Handel 
Beim Großteil der in den Gräberfeldern des 4. J ah rhunder t s zum Vorschein gelangten Grab-
beigaben handelte es sich um einfache, keinerlei besondere technische Fertigkeit erfordernde Er-
zeugnisse, die vermutlich in Pannonién selbst hergestellt wurden. Mit Ausnahme einiger Glasge-
fäße und schön gearbeiteter Schmuckstücke der Frauen dürf ten nur die Zwiebelkopffibeln impor-
tiert worden sein. Alle anderen, in den Gräbern zum Vorschein gelangten Gegenstände wurden in 
den Jahrhunder ten römischer Herrschaft in ihrer überwiegenden Mehrzahl an Ort und Stelle 
angefertigt. 
Innerhalb der Provinz läßt sich im Laufe des 4. Jahrhunder t s eine zunehmende Dezentra-
lisation des Handwerks beobachten und gegen die Jahrhunder twende zu stellen sich die einzelnen 
Siedlungen in wachsendem Maße auf gewerbliche Selbstversorgung ein. 
Das kommt deutl ich in der großen Zahl der Typen innerhalb der verschiedenen Beigaben-
gruppen und in der niedrigen, zu den einzelnen Typen zählenden Stückzahl zum Ausdruck. Eine 
Sonderstellung nehmen im Fundmaterial der Gräberfelder die Zwiebelkopffibeln ein.42 
Der große Abwechslungsreichtum innerhalb des Beigabenmaterials deutet auf die Tätig-
keit lokaler Werks tä t ten zur Erzeugung wenig anspruchsvoller Gebrauchsgegenstände, deren Zahl 
gegen E n d e des Jah rhunder t s zunimmt. Eine zusätzliche Bestätigung f indet die Berechtigung 
dieser Annahme auch in der deutlich sinkenden Zahl der sehr häufig und häufig vertretenen Ty-
pen aller Beigabenkategorien und im zunehmenden prozentuellen Anteil der seltenen und Einzel-
stücke.43 Die zahlreichen kleinen Werkstät ten brachten ähnliche, nur in gewissen Einzelheiten 
voneinander abweichende Erzeugnisse auf den Markt . Hand in Hand mit der Dezentralisation 
und der wachsenden Zahl lokaler Werkstät ten n immt der Warenaustausch und Güterhandel zwi-
schen den Siedlungen der Provinz ab, wovon das Gräberfundmaterial der zweiten Jahrhunder t -
hälf te zeugt. Besonders augenfällig kommt diese Entwicklung bei einem Vergleich des im dr i t ten 
Viertel des Jahrhunder t s belegten Gräberfeldes von Ságvár mit den aus der Wende des 4. zum 5. 
Jah rhunder t s tammenden Gräberfeldern von Tác und Tokod zum Ausdruck. Die ri tenbedingte 
Zusammensetzung der Beigaben erfähr t in den reich versehenen Gräbern keine Veränderung, wäh-
rend in die mittelmäßig mit Beigaben ausgestatteten Gräber in Ságvár abwechselnd diese oder 
jene Gegenstände den Toten beigegeben werden, in Tác hingegen fü r gewöhnlich aus einer der 
lokalen Werkstä t ten s tammende Schmuckstücke, beinerne Armringe oder Perlen in die Gräber 
gelegt werden. In Tokod bilden lokale Töpferwaren die häufigsten Grabbeigaben. Erzeugungsorte 
lassen sich eben deshalb anhand des Gräberfundmaterials schwer nachweisen. Immerhin können 
innerhalb der Beigaben der späten Gräberfelder mit ihren auffallenden mengenmäßigen Unter-
schieden — die Lokalerzeugnisse recht gut von den Importwaren gesondert werden. Der Rück-
fall im Handel zwischen den einzelnen Siedlungen d ü r f t e wahrscheinlich belangloser gewesen sein, 
als man aus den Grabfunden auf den ersten Blick schließen könnte, denn diese geben nur ein 
Zerrbild der wirklichen Lage, da m a n den Toten erklärlicherweise hauptsächlich rasch ersetzbare 
Lokalerzeugnisse mit ins Grab legte. Was die Gesamtheit der in den Siedlungen verwendeten Ge-
brauchsgegenstände anbelangt, erfuhr die Lage offenbar nur geringfügigere Veränderungen. Auch 
muß m a n sich vor Augen halten, daß im 4. J ah rhunder t auch der Güterverkehr zwischen den ein-
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zelnen Provinzen des Reiches eine rückläufige Tendenz zeigte. Nachweisbar aus der Einfuhr stam-
men einige nach Spezialverfahren angefertigte Glaswaren, aufwendigerer Frauen- und Männer-
schmuck und die Zwiebelkopffibeln.41 Die Kölner Provenienz der mit besonderer Technik her-
gestellten, mit eingravierten oder anderweitigen Verzierungen versehenen Glasgefäße scheint er-
wiesen.45 Bezüglich des Herstellungsortes der Fibeln können wir mangels einschlägiger Angaben 
bestenfalls Vermutungen äußern, denen aber vorläufig jede Beweiskraft fehlt.46 Unte r dem Frauen-
schmuck und den Gürtelverzierungen der Männer gibt es einige schöne, quali tat iv anspruchsvol-
lere Stücke, die vermutlich nicht in Pannonién erzeugt, sondern von anderswo eingeführt worden 
sind.47 
Untersuchen wir die Richtung, in der sich der Handel abwickelte, dürfen wir den hohen 
Prozentsatz nicht außer acht lassen, mit dem die Prägungen östlicher Münzstät ten im Geldumlauf 
der Provinz unter der Regierung Konstant ins I. ver t reten sind.48 Gegen das Jahrhunder tende zeigt 
der prozentuelle Anteil dieser im Osten geprägten Münzen eine gleichmäßig, aber s tark abfallende 
Tendenz. Da es sich, wie gesagt, nicht um eine sprunghafte , vielmehr um eine gleichmäßige Ab-
nahme handelt, u n d da überdies in diesem Münzmaterial alle östlichen Münzstät ten ver t reten sind, 
besteht mehr Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese Münzen auf dem Handelsweg, und nicht als 
Geldsendung auf Verordnung der römischen Zentralregierung nach Pannonién gelangt sind.49 
Ein anderweitiger Beweis fü r den Osthandel läßt sich deshalb nicht erbringen, weil wir 
einschlägiges, auf das 4. Jahrhunder t datierbares Gräberfeldmaterial aus den östlichen Provin-
zen und den Balkanländern kaum oder überhaupt nicht kennen, so daß wir aus dem Fundmater ia l 
die östlichen Erzeugnisse nicht auszuscheiden vermögen. 
Auffallend ist angesichts des hohen Prozentsatzes der Münzen ostlicher Prägung der wäh-
rend des ganzen Jahrhunder t s äußerst geringfügige Umlauf westlicher Scheidemünzen in Panno-
nién. Alle westlichen Prägstä t ten zusammen waren am Geldumlauf der Provinz mit weniger als 
5% beteiligt, ein Umstand , der die Bedeutung des Westhandels mit Pannonién im 4. Jahrhunder t 
nicht nur belanglos, sondern geradezu fraglich erscheinen läßt.50 
Analogien einiger einfach gearbeiteter Gefäße, Geräte und seltener auch einiger 
Schmuckstücke kennen wir aus westlichen und anderweitigen Gräberfeldern,51 doch waren diese 
Formen möglicherweise auf dem gesamten Reichsgebiet allgemein verbreitet. Da die aus dem 
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Fundmater ia l gewonnenen Erkenntnisse einseitig sind und mit der Verteilung des Münzumlaufes 
nicht in Einklang zu bringen sind, läßt sich vom Handel Pannoniens im 4. J ah rhunder t so lange 
kein zuverlässiges Bild entwerfen, so lange wir nicht besser als heute über das Gräberfeldmaterial 
der östlichen und Balkanprovinzen aus dem 4. Jah rhunder t Bescheid wissen. 
I I I . Ethnische Probleme 
Die Bestat tungsbräuche der zweiten Hälf te des 3. Jahrhunder t s kennen wir nicht. Die 
Zahl jener bislang erschlossenen Gräber, die anhand ihrer Beigaben auf diese Zeit dat ier t werden 
können, ist sehr beschränkt . Allgemein wird die Ansicht vertreten, daß die Barbareneinfälle um 
die Mitte des 3. J ah rhunder t s einen weitgehenden Schwund der Bevölkerung Pannoniens zur 
Folge hatten.52 Wir neigen eher zu der Annahme, daß die Provinz in der zweiten Hälf te des-3. Jahr-
hunderts der allgemeinen Wirtschaftskrise zufolge verarmte, und daß man wegen der hieraus re-
sultierenden Geldknappheit auch den Toten weniger und bescheidenere Beigaben mi t ins Grab 
legte, unter denen die Münzen vollständig fehlen. So kommt es, daß die mangels zeitbestimmender 
Münzen und bezeichnender Grabfunde kaum datierbaren Gräber aus der zweiten Häl f te des 3. 
Jahrhunder t s mit jenen der in der ersten Hälf te des 3. und Anfang des 4. Jahrhunder t s belegten 
Gräberfelder verschmelzen, von letzteren nicht geschieden werden können. Allenfalls läßt sich 
auch ein Teil jener Gräberfelder auf die zweite Hälf te des 3. Jahrhunder ts datieren, die nur bei-
gabenlose Gräber enthielten.53 Da wir die Bestat tungsbräuche des 3. Jahrhunder t s nicht kennen, 
ist es nahezu unmöglich, festzustellen, welche der im 4. Jahrhunder t üblichen Riten im Uberliefe-
rungsgut der Provinz wurzeln und welche fremden Ursprungs bzw. der Zuwanderung landfrem-
der Elemente oder Veränderungen im Glaubensleben zuzuschreiben sind. Der Lösung dieser Frage 
muß man mithin von einer anderen Seite näherrücken. Entscheidend fällt dabei die Untersuchung 
des Ri tus selbst ins Gewicht, zumal die zugewanderten Individuen und Völkergruppen naturge-
mäß die in der Provinz feilgebotenen Erzeugnisse kaufen und verwenden, so daß sich auch ihre 
Grabbeigaben in kurzer Zeit dem herkömmlichen Fundmater ia l der ortsansässigen Bevölkerung 
angleichen. Der Besta t tungsr i tus aber ist, wie die ethnographischen Forschungen ergeben, eine 
der zählebigsten Gewohnheiten, die am langsamsten einer Änderung zugänglich ist. Die Gegen-
wart eines fremden E thn ikums t r i t t folglich in erster Linie in ein?m gewandelten Bestat tungsri tus 
zutage. Nun läßt sich aber, wie wir wiederholt betonten, weder im Fundmater ial , noch im Be-
stat tungsri tus der von uns untersuchten Gräberfelder ein wesentlicher Unterschied nachweisen. 
Die in der Kleidung der Toten beobachtete Veränderung war das Ergebnis eines langsamen und 
kontinuierlichen Entwicklungsprozesses und kann deshalb nicht mit dem Auftauchen einer neu 
in der Provinz angesiedelten Völkergruppe erklärt oder in Zusammenhang gebracht werden. 
Der auffallende Beigabenreichtum der im Umkreis von Pees erschlossenen Gräberfelder 
bedeutet kein Abweichen vom sonst homogenen Ritus. In der Mehrzahl handelt es sich hei diesen 
um Grabbeigaben allgemeiner Natur . Um Gräberfelder einer aus dem Barbar ikum eingewander-
ten Volksgruppe kann es sich schon deshalb nicht handeln, weil die Mehrzahl des reicheren Bei-
gabenmaterials eben auf typisch römische Erzeugnisse, d. h. auf Münzen und Fibeln entfällt. 
Auch die О W-Orient ierung der Gräber ist keineswegs ein spezifisches Merkmal der Pécs be-
nachbarten Gräberfelder, denn die Mehrzahl der Gräber der beiden Gräberfeldteile von Intercisa 
sowie jenes von Győr hat die gleiche Orientierung.54 
Verfügt auch in belangloseren Einzelheiten jedes der untersuchten Gräberfelder über 
besondere Eigenmerkmale, t r i t t doch im Grunde genommen in allen die gleiche Tendenz zutage 
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(Abb. 25,).55 Die Zusammensetzung des Fundmater ials weicht in den westlichen Gräberfeldern 
von jener der anderen ab, da dort den Toten viel Gefäße und verschwindend wenig Schmuck mit 
ins Grab gelegt wurde. Auf eine gründlichere Analyse der westlichen Analogien wollen wir hier 
nicht eingehen, weil dem Ergebnis einer solchen Untersuchung mangels eines aus den östlichen 
und den Balkanprovinzen s tammenden Vergleichsmaterials von ähnlichem Umfang jede Beweis-
kraf t fehlen würde. 
Jene r i tenverhafteten Sondermerkmale, die sonst etwa auf die Ansiedlung fremder Volks-
gruppen folgern ließen (z. B. Brand- oder Hockergräber), sind in Pannonién mit einem derart un-
bedeutenden Prozentsatz vertreten, aus dem sich keinesfalls auf das Erscheinen eines neuen Etli-
nikums, sondern bestenfalls auf den Zuzug vereinzelter Individuen schließen läßt. 
Das Forschen nach Analogien einzelner Fundobjekte zum Nachweis eines möglichen frem-
dem Ethnikums kann nicht zum gewünschten Ziel führen. Die betreffenden Gegenstände sind 
von so einfacher Form, daß sie in den verschiedenen Provinzen auch als Ergebnis einer voneinan-
der unabhängigen Entwicklung ents tanden sein können. In Unkenntnis des einschlägigen Materials 
der östlichen und der Balkanprovinzen wissen wir andererseits nicht, ob die gleichen Formen nicht 
auch im dortigen Fundmater ia l vorkommen. Es ist durchaus möglich, daß so einfache Gegenstände 
im ganzen Reich marktgängig und verbreitet waren. Zusammenfassend läßt sich mithin feststel-
len, daß - soweit sich aus den uns gegenwärtig zur Verfügung stehenden Angaben folgern läßt , 
hinter dem gemeinsamen, einheitlichen Ritus ein einheitliches Ethnikum steht, zumindest aber, 
daß es keinerlei Beweis f ü r die Gegenwart eines f remden Ethnikums in der Provinz gibt. 
IV. Historische und gesellschaftliche Fragen 
Mit Ausnahme des Gräberfeldes Brigetio IV, das keine bezeichnenden Merkmale aufweist, 
und einiger Gräber beginnt der Münzbestand der von uns untersuchten Gräberfelder in den 310er 
Jahren mit den Münzen Konstantins I.50 Zur gleichen Zeit erfährt der Scheidemünzenumlauf der 
pannonischen Siedlungen einen bemerkenswerten Aufschwung.57 Folglich läßt sich das Fehlen 
früherer Gräber auch mit dem Mangel an zeit bestimmenden Beigaben in der vorangehenden Zeit-
spanne begründen. I n den 320er J ah ren nimmt die Zahl der dat ier ten Gräber zu. Damals beginnt 
auch die Belegung des Gräberfeldes Győr, in dem später keine Bestat tungen mehr erfolgten. Gleich-
falls in die Regierungszeit Konstant ins I. fällt die frequentierteste Periode der Gräberfelder Keszt-
hely-Dobogó und Keszthelv-Marktplatz. Ferner muß man anhand der im großen Gräberfeld von 
Kisárpás zum Vorschein gelangten Münzen auch die Mehrzahl der dortigen Gräber auf die Zeit 
Konstant ins I. datieren.58 
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zen. Die Zahlen der sei t l iehen Vertikall inie entsprechen 
der in den Gräberfe ldern auf ein Grab entfa l lenden 
durchschnit t l ichen S tückzahl . 
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 Abb . 11,12. 
57
 Wi r untersuchten die S t reu funde der Siedlungen 
von Aquincum, Tác, Győr und In te rc i sa . I h r e Be-
a rbe i tung ist derzeit im Gange. 
58
 E . BIRO: Arch. É r t . 86 (1956) 176. - L a u t 
Angabe des Autors se tzen sich die im Gräberfeld zum 
Vorschein gelangten 118 Münzen ans folgenden zusam-
m e n : K o n s t a n t i n I . 36 St., Constant inopol is 9 St., 
U rb s R o m a 2 St,., Faust a 1 St. , Cons tan t inus Caesar 
12 St., Cons tan t ius Caesar 8 St., Crispus 4 St., Con-
s t ans 17 St., Cons tan t ius I I . Augus tus 8 St. , Valenti-
n i anus I . 3 St., n ich t zu identif izieren 18 St. Folglich 
waren von den h u n d e r t bes t immbaren Münzen 72 St. 
u n t e r der Regierung Kons tan t ins 1. und 25 St. un ter 
jener Cons tan t ius ' I i . geprägt worden (vorausgesetzt , 
d a ß un te r den Constans-Münzen die zur Zeit des 
Constans Caesar geprägten fehlen). Von letzteren 
be fanden sich 14 St. in den veröffent l ich ten 8 Gräbern. 
Somit entfa l len auf die 140 nicht, veröffent l ichten 
Gräber insgesamt 11 Münzen aus der Zeit Constant ius ' 
I I . , so daß unsere Behaup tung , die überwiegende 
Mehrzahl der erschlossenen Gräber s t a m m e aus der 
Zeit Kons t an t in s I . , durchaus begründe t is t . 
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In diesem Zusammenhang wollen wir auf das Problem der befestigten Städte im Inneren 
Pannoniens eingehen, an die drei der von uns untersuchten Gräberfelder anknüpfen, u. zw. das 
weitgehend erschlossene und publizierte von Ságvár, das größtenteils erschlossene, aber nur sehr 
lückenhaft publizierte von Kisárpás und das spät belegte Gräberfeld von Fenékpuszta. Wenn 
wir aus der Verwendungszeit der Gräberfelder auf die chronologischen Belange der Siedlungen 
schließen wollen, erhalten wir einen Zeitpunkt, der von der allgemein angenommenen Entstehungs-
zeit der befestigten Siedlungen unter der Herrschaft Constantius' II. abweicht.59 Zum Großteil 
wurde das Gräberfeld Kisárpás schon zur Regierungszeit Konstantins I. belegt, folglich muß die 
zugehörige Siedlung damals schon dicht bewohnt gewesen sein. Was Mursella anbelangt, könnte 
man, da die befestigte Siedlung in früherer Zeit einen städtischen Vorgänger hatte, allenfalls an-
nehmen. daß die aus der Zeit Konstant ins I . s tammenden Gräber zur a l ten Siedlung, die unter 
Constantius I I . verwendeten zur neuen gehörten. Da aber der überwiegende Teil der im Gräber-
feld zum Vorschein gelangten Münzen zur Zeit Konstant ins I. geprägt wurde und nur einige we-
nige Münzen auf spätere Bestat tungen deuten, scheint diese Annahme mit den Tatsachen kaum 
vereinbar zu sein, umsoweniger, als laut dem Verfasser der diesbezüglichen Publikation eine nen-
nenswerte Veränderung im Fundmater ia l des Gräberfeldes nur im Beigabenreichtum der Gräber 
zutage t r i t t . Falls wir von der Voraussetzung ausgehen, daß der Siedlung Kisárpás bereits eine 
Stadt vorausgegangen war, brauchen wir uns nur noch mit dem Zei tpunkt der Befestigung und 
der eventuellen Wiederbevölkerung der äl teren Siedlung zu beschäftigen. Aufgrund unserer ge-
genwärtigen Angaben dürf te dieser Zei tpunkt eher in die Regierungszeit Konstant ins I. als in 
jene Constantius' I I . zu verlegen sein. 
Die Verwendung des Gräberfeldes Ságvár begann Mitte der 340er Jahre . Nur das Münz-
material eines einzigen Grabes schließt dort mit dem J a h r 341 ab, ein nennenswerter Geldumlauf 
nahm erst 346 seinen Anfang.6 0 Die publizierten Gräber der Gräberfelder Ságvár und Kisárpás 
unterscheiden sich weder dem Bestat tungsri tus, noch dem Fundmaterial nach von den übrigen 
Gräberfeldern der Provinz. In den Gräberfeldern der gleichen Zeit begegnet man ähnlichen Er-
scheinungen, und die in späteren Gräberfeldern beobachteten abweichenden Eigentümlichkeiten61 
(Totenkleidung) t r i f f t man in ihren Anfängen auch innerhalb des Ságvárer Gräberfeldes an. Un-
terschiede t re ten nur in der mengenmäßigen Versorgung der Toten mit Beigaben zutage. Die Grä-
berfelder in der Gegend von Pécs sind reicher, jene entlang dem Limes spärlicher mit Grabbeigaben 
versehen. Aus den Grabfunden läßt sich nicht auf den militärischen Charakter der Siedlung schlie-
ßen. 
Was die Einwohnerschaft der befestigten Siedlungen betrifft, müssen wir uns jener An-
sicht anschließen,62 der gemäß die befestigten Siedlungen Innerpannoniens unter Konstant in 1. 
bzw. Constantius I L von der pannonischcn kimesgegend her bevölkert wurden, indem ein Teil 
der entlang dem Limes ansässigen Zivilbevölkerung entweder aus freien Stücken in weniger ge-
fährdete Orte übersiedelte oder dort von Amts wegen angesiedelt wurde. Die Befestigung der 
solcherart mi t neuen, zugewanderten Elementen aufgefüllten innerpannonischen Städ te bildete, 
gleichviel, ob diese Befestigung auf Veranlassung der Reichsregierimg oder aufgrund einer von 
der Provinz ausgehenden spontanen Ini t iat ive erfolgte, die sich in den Rahmen der Reichskon-
zeption einfügte, keine Einzelerscheinung, s teht vielmehr im Einklang mi t den im 4. Jahrhunder t 
getroffenen Defensivmaßnahmen, in deren Verlauf auch in anderen römischen Provinzen gelegene 
Städte des Reiches mit Befestigungsanlagen versehen wurden.63 Über die Bevölkerungsziffern 
dieser Städte Anfang des 4. Jahrhunder t s besitzen wir keine authentischen Angaben. 
5 9
 A . R A D N Ó T I : o p . c i t . 4 9 5 f . — L . BAKKÓCZI: o p . 
c i t . 5 2 0 . — T . N A G Y : A. A. O . 51G. 
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 I I . Teil, С. I I . 
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 T . N A G Y : o p . c i t . 5 1 6 . 
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 H . SCHÖNBERGER: J o u r n a l of R o m a n Studies 59 
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Zur Zeit Constantius' I I . beginnt das Belegen einiger reich mit Beigaben versehenen Grä-
berfelder in der Umgebung von Pécs. Es sind dies vor allem Zengővárkony I und I I , Fazekasboda und 
Bogád, doch lassen sich ihnen vielleicht auch das mangels von Münzfunden nicht genau datier-
bare Gräberfeld Szentlászló-Szentegyedpuszta und jenes von K ő zureihen, das bereits unter Kon-
stant in I. in Verwendung stand. Diese unterscheiden sich weder in der Zusammensetzung, noch 
in den dort vorgefundenen Typen ihres Beigabenmaterials von den anderen untersuchten Gräber-
feldern. Sie haben nur ihren auffallenden Beigabenreichtum und die topographische Lage mit-
einander gemeinsam. Selbst innerhalb der allgemeinen Fülle, die sich auf alle Arten der üblichen 
Grabfunde erstreckt, springt die in den genannten Gräberfeldern erschlossene weit überdurch-
schnittliche Menge von Fibeln und Münzen ins Auge. Unter ihnen fanden sich in der unmittel-
baren Nachbarschaft von Zengővárkony und Fazekasboda keine Siedlungsspuren,61 während Bo-
gád63 und Kő66 schon früher bewohnte Siedlungen waren. 
Zum bürgerlichen Mit telpunkt der neugeschaffenen Provinz Valeria ha t t e Kaiser Galerius 
Sopianae erkoren. Wann der Zivilstatthalter seinen Amtssitz dorthin verlegte, wissen wir nicht 
genau, doch steht fest, daß er im zweiten Drit tel des 4. Jahrhunder t s bereits dort residierte.67 
Der Beigabenreichtum der um Pécs gelegenen Gräberfelder häng t mit dieser Erhebung von So-
pianae zum bürgerlichen Zentrum und mit der damit verbundenen wachsenden Bedeutung der 
Stadt und ihrer Umgebung zusammen. In den damals neu entstandenen Siedlungen Zengővárkony 
und Fazekasboda können wir den Wohnsitz der in der Provinzverwaltung auf irgendeine Weise 
Beschäftigten vermuten. In den auch früher bewohnten Siedlungen dürfte teils die Nähe des neuen 
Verwaltungssitzes, teils vielleicht auch die Niederlassung neuer Bevölkerungsgruppen die Erklä-
rung fü r den auffallenden Reichtum bilden. Wie wir schon erwähnten, spielen besonders in den 
Gräberfeldern Zengővárkony I I und Fazekasboda unter den an sich reichen Grabbeigaben vor 
allem die Fibeln und Münzen eine führende Rolle. In keiner anderen Gegend Pannoniens wurden 
den Toten so viele Münzen mit ins Grab gelegt wie in den eben erwähnten Gräberfeldern der Um-
gebung von Pécs. Über so viel Bargeld verfügten damals vor allem die fix Besoldeten, und auch 
aus der großen Zahl der Fibeln läß t sich auf irgendeinen dienstlichen Rang oder eine Amtsfunkt ion 
im Reich schließen.68 Anhand der künstlerischen Darstellungen, die wir weiter oben erwähnten, 
muß man dem Tragen der Fibel jedenfalls eine bestimmte Bedeutung beimessen. Angesichts des 
im 4., 5. und 6. Jahrhunder t immer strenger und starrer werdenden Hofzeremoniells kann es ge-
wiß kein Zufall sein, daß mit Zwiebelkopffibeln in der Regel die zum unmittelbaren Gefolge des 
Kaisers gehörenden oder ein S taa t samt bekleidenden Persönlichkeiten dargestellt werden.69 Frei-
lich wollen wir damit keineswegs sagen, daß die in der Provinz mi t Fibeln Besta t te ten solche hohe 
Würdenträger waren, sondern lediglich, daß die Zwiebelkopffibel nicht einfach nur ein Handels-
artikel war, wie viele andere Impor tgüter und Lokalerzeugnisse, vielmehr das Abzeichen irgend-
eines Amtes oder Ranges auf der gesellschaftlichen Stufenleiter. Da sie auf den erwähnten Abbil-
dungen für gewöhnlich von Zivilpersonen getragen wird, während sie bei Soldaten fehlt, kann es 
sich bei der Fibel nicht um ein militärisches Rangmerkmal handeln. 
So dürf te unsere Vermutung, die über genügend Geld verfügende und reich mit Fibeln 
64
 J . BOMBAY: J P M É 1957. 303 f . 
95
 A. BURGER: J P M É 1963. 111 f . 
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 T. NAGY: Budapes t Műemlékei I I . Budapes t 
1902. 57. — Ammianus Marcellinus X X V I I I . 1, 5. 
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 Aran. 14. 
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 Die auf den Dip tychen Verewigten waren samt 
und sonders bedeutende Persönl ichke i ten des Reiches. 
I m unmi t te lbaren Gefolge des Ka i se i s und seiner 
Gemahl in erblickt m a n Männer mi t Zwiebelkopff ibeln 
auf dem Ius t in i an - und Theodora-Mosaik von San Vi-
(ale in R a v e n n a . Seltsamerweise t r äg t auch P i l a t u s 
auf dem b e k a n n t e n Mosaik «Christus vor Pi la tus» 
in San Apoll inare Nuovo zu R a v e n n a eine Zwiebelkopf-
fibel , ein of fenkundiger Anachronismus, zu d e m 
sich der K ü n s t l e r zweifellos dadu rch veran laß t sali, 
d a ß die Zwiebelkopff ibel zu seiner Zeit bei den hohen 
Beamten des Verwal tungsappara tes ein Rangabze ichen 
bildete. 
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versehene Bevölkerungsgruppe h ä t t e auf diese oder jene Weise etwas mit dem zivilen Verwaltungs-
appara t im nahen Sopianae zu t u n gehabt, nicht unberechtigt sein. 
In die Regierungszeit Constantius' I I . und Valentinians I . müssen wir die Benützung der 
vier auf Budapester Gebiet erschlossenen Gräberfelder verlegen, die durchwegs auffallend arm an 
Beigaben waren und in deren jedem es zahlreiche Gräber gab, die keinerlei Beigaben enthielten, 
Die geradezu gleichmäßige Armut aller in den vier Gräberfeldern erschlossenen rund 125 Gräber 
kann gewiß kein Zufall sein. In der zweiten Hä l f t e des 4. Jahrhunder t s verlegte die wohlhabendere 
Einwohnerschaft der Stadt ihren Wohnsitz auf ihre Landgüter oder in besser geschützte Siedlungen 
im Inneren Pannoniens. Die Übersiedlung des Zivilstatthalters und seines Verwaltungsapparates 
aus der Stadt mag gleichfalls zu deren Verarmung beigetragen haben. 
Die anderen, aus dieser Zeit bekannten, mit einem an Ort und Stelle befindlichen Militär-
lager oder Kastell zusammenhängenden Gräberfelder entlang dem Limes, wie Pilismarót und 
Brigetio I und I I waren besser mi t Grabbeigaben versehen. 
Gegen die Wende zum 5. Jahrhunder t werden die Gräberfelder immer ärmer an Grab-
beigaben. Was die Menge des Fundmaterials anbelangt, gestaltet sich das Gesamtbild der in jener 
Zeitspanne belegten Gräberfelder zusehends einheitlicher. Dieser Entwicklungsprozeß gelangt nur 
zum Teil in der mengenmäßigen Abnahme der Beigaben zum Ausdruck, noch augenfälliger 
spiegelt er sich in der wachsenden Zahl der beigabenlosen Gräber.7 0 Immer weniger Leute, immer 
dünnere Bevölkerungsschichten vermögen ihren früheren Wohlstand, ihren höheren Lebensstan-
dard weiter aufrechtzuerhalten, und die allgemeine Verarmung nimmt s tändig größere Ausmaße 
an. Daß die Verbreitung des Christentums bei der deutlich wahrnehmbaren Zunahme der beiga-
benlosen Gräber eine entscheidende Rolle gespielt hätte, scheint deshalb zweifelhaft, weil zu jener 
Zeit die Bekleidung eines Amtes bereits mit dem Bekenntnis zur christlichen Staatsreligion ver-
knüpf t war, folglich waren eben jene, deren finanzielle Mittel die Versorgung der Toten mit Beiga-
ben gestat teten, offenbar Christen. 
Die spät belegten Gräberfelder bieten uns keine genauen Angaben über jenen Zei tpunkt , 
zu welchem ihre Verwendung aufhör te . Der Geldumlauf erfuhr um 370 in Pannonién eine fühl-
bare Einschränkung7 1 und kam nach dem Tod Valentinians I . eine Zeitlang völlig zum Erliegen. 
Die wenigen späteren Münzen, die vornehmlich in erschlossenen Siedlungen zum Vorschein ge-
langten, können keinesfalls als Zeugen eines regelmäßigen Zahlungsmittelverkohrs gewertet wer-
den. Mithin muß man sich, um die Verwendungszeit der späten Gräberfelder bestimmen zu kön-
nen, mit anderweitigen Anhaltspunkten behelfen, zumal auch das Fundmater ia l dieser Gräber-
felder keine diesbezüglichen Aufschlüsse erteilt, weil in den späteil Gräberfeldern die Zahl der an-
derswo nicht vorkommenden, mangels entsprechender Analogien und begleitender Münzfunde 
nicht datierbaren Einzelstücke jene der häufiger vorkommenden weit über t r i f f t . Um das Ende 
der Belegung der fraglichen Gräberfelder dennoch mit annähernder Genauigkeit best immen zu 
können, mußten wir uns bei einem jeden eines anderen Verfahrens bedienen. 
Vergleichen wir den späten, auf die Zeit um 360 datierbaren Beginn der im Gräberfeld 
Tác erfolgten Beisetzungen72 mit der dortigen großen Gräberzahl,73 gelangen wir zu der Schluß-
folgerung, daß dieser Friedhof auch Anfang des 5. Jahrhunder t s noch in Verwendung s tand. Das 
am spätesten belegte Gräberfeld unter allen von uns untersuchten ist unseres Erachtens jenes von 
Tokod, das viel Beigaben enthielt , zu denen es im Fundmaterial der Provinz keine Analogien gibt. 
7 0 1 . Toil, A. IV . 1. 
7 1 V. LÁNYI: A c t a Arch. H u n g . 21 (1969) 21 f . 
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 Die auf d e m Gebiet des Gräberfeldes seinerzeit 
e r r ich te te I I . Villa, in die später a u c h Tote b e s t a t t e t 
wurden , war 305 aufgelassen worden. Zs. BÁNKI: 
Alba Regia I V - V ( 1 9 6 3 - 6 4 ) 127. 
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 Zu d e m Zei tpunkt , als die Mater ia l sammlung 
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Die wenigen Münzen Valentinians I. (4 St.) waren stark abgegriffen. Ihrer Form nach nähern sich 
einige Beigaben bereits dem Fundmaterial der Völkerwanderungszeit.74 All dies verleiht der Fest-
stellung hinlängliche Berechtigung, wonach die Verwendung des Tokoder Gräberfeldes nicht vor 
Mitte des 5. Jahrhunder t s ihren Abschluß gefunden haben kann. 
74
 I . Teil, D. I . 11, T y p u s 17. — E i n e genaue Analo-
gie zur Haarnade l des Typus 17 kennen wir aus dem 
f rühawar ischen Gräberfeld von Cikó. M. WOSINSZ-
KY: A K 17 (1895) 32. Grab Nr. 43. Fü r diese Ar t 
mehrfacher Bes t a t tung im selben Grab und deren 
derar t häuf iges Vorkommen innerhalb eines Gräber-
feldes g ib t es n u r in dem während des 7. J a h r h u n d e r t s 
belegten Gräberfe ld von San Abbondio eine Analogie. 
— CHK. STMONETT: o p . c i t . 2 1 1 . 
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V E R Z E I C H N I S D E R B E A R B E I T E T E N G R Ä B E R F E L D E R 
Nachs tehend eine Liste der von uns u n t e r s u c h t e n Gräberfelder — in der gleichen Reihenfolge wie auf 
den Tabellen I u n d I I — mit den jeweiligen, auf ih re Publ ika t ion bezüglichen L i te ra tu rangaben . 
1. Buda , Ziegelfabrik Dräsche — F . RÖMER: Arch. Közi . 4 (1864) 15 f . 
2. N y é k - I . P A U R : A r c h . É r t . 7 ( 1 8 7 3 ) 1 4 9 - 1 5 5 . 
3. Brigetio IV — L. BARKÓCZI: F A 13 (1961) 104 f . 
4. Ó b u d a - Arch . É r t . 1 (1869) 65 f . 
5. Szigliget — K . SÁGI: Acta Arch. Hung . 12 (1960) 202 f. 
6. Pécs, Apáca u . — A. HORVÁTH: Arch. Ér t . 4 (1870) 18 f . 
7. Somogyvár — V. LIPP: Arch. É r t . 20 (1886) 42 f . 
8. Szomód - G. KÁBIK: K o m á r o m 1913. 170—190. 
9. Té tény - J . ÉRDY: Arch. Közi . 4 (1864) 11 f . 
10. B i r j án - J . DOMBAY: J P M É (1957) 243 f. 
11. Győr - E. LOVAS: Győri Szemle (1931) 45 f . 
12. M u c s f a - J . CSALOG: A r c h . É r t . ( 1 9 4 1 ) 9 8 f . 
13. K ő - J . D O M B A Y : o p . c i t . 2 3 2 f . 
14. Keszthely-Csórégödör — В. KUZSINSZKY: A B a l a t o n környékének archeológiája (Archäologie der Pla t tensee-
g e g e n d ) . ' B u d a p e s t , 1920. 95 f . 
15. Keszthely-Dobogó — К . SÁGI: op. cit. 206 f . 
16. Kisárpás — E . BÍRÓ: Arch. É r t . 86 (1959) 173 f . 
17. Keszthely, M a r k t p l a t z — К . SÁGI: op. cit. 196 f . 
18. B r u c k n e u d o r f — A . SÖTÉR: A r c h . É r t . 3 3 ( 1 8 9 9 ) 3 4 1 f . 
19. Bölcske - E . В . VÁGÓ: Arch. É r t . 88 (1961) 264 f . 
2 0 . R u s t - A . B A R B : J Ö A I ( 1 9 6 0 ) , B e i b l a t t 1 0 9 — 1 7 0 . 
2 1 . K a r m a c s — К . S Á G I : OP. c i t . 2 1 8 . 
22. Budapest , H u n o r u. - E. BÓNIS: B p R 14 (1945) 561 f. 
2 3 . F a z e k a s b o d a — J . DOMBAY: o p . c i t . 2 1 6 f . 
2 4 . B o g á d - A . B U R G E R : J P M É ( 1 9 6 3 ) 111 f . 
2 5 . Z e n g ő v á r k o n y I I — J . DOMBAY: o p . c i t . 2 8 7 . 
2 6 . S z e k s z á r d — G Y . MÉSZÁROS: A r c h . É r t . 69 ( 1 9 6 2 ) 8 4 f . 
27. Budapest , Brassói ú t — T. NAGY: B p R 19 (1961) 252 f. 
28. Budapest , Kiseelli ú t — К . PÓCZY: B p R 16 (1955) 79 f . und A n m . 132. 
29. Fenékpusz ta -Halász ré t — К . SÁGI: op. cit. 188 f . 
30. Kercseliget — A r c h . É r t . 27 (1893) 192 f. 
31. Budapest , Bogdán i ú t - GY. PARRAGI: BpR 20 (1963) 311 f. u n d B p R 19 (1961) 255 f. 
32. Au a m Lei thaberg — A. SCHOBER: J Ö A I (1914), Beibla t t 203 — 256. 
33. Budapest , Bécsi ú t — GY. PARRAGI: B p R 21 (1964) 215 f. 
34. Ercs i — J . FITZ: A lba Regia 2 - 3 (1963) 159 f. 
35. Budapest , E m e s e u . — M. LENKEI: B p R 18 (1958) 535 f. 
3 6 . Z e n g ő v á r k o n y I — J . DOMBAY: o p . c i t . 1 8 4 f . 
3 7 . G ö d r e k e r e s z t ú r — A . B U R G E R : A r c h . É r t . 9 5 ( 1 9 6 8 ) 13 f . 
38. Pécs, Széchenyi t é r — GY. TÖRÖK: FA 3 - 4 (1941) 125 f. 
39. Ságvár - A. BURGER: Acta Arch. Hung . 18 (I960) 99 f. 
40. Zeiselmauer - R . PITTIONI: J Ö A I (1946) 85 f . 
41. Vösendorf — О. MENGHIN: J A (1913) 244 f. 
4 2 . B u d a k e s z i — E . M A H L E R : A r c h . É r t . 2 8 ( 1 9 0 5 ) 191 f . 
4 3 . F e l c s u t - J . H A M P E L : A r c h . É r t . 1 5 ( 1 8 8 1 ) 1 4 3 f . 
4 4 . S z á n t ó d — В . K U Z S I N S Z K Y : o p . c i t . 13. 
45. Lokhegy — Veszprémi Múzeumi Egyle t jelentése (Berieht des Veszprémer Museumsvereins) 1911. 
4 6 . S z i l á g y - A r a n y o l d a l — J . D O M B A Y : o p . c i t . 2 4 7 f . 
4 7 . B r i g e t i o I I — L . BARKÓCZI: o p . c i t . 102 f . 
48. Pil ismarót — L. BARKÓCZI: F A 12 (1960) 111 f . 
49. Brigetio I - L. BARKÓCZI: FA 13 (1961) 97 f . 
50. Fenékpusz ta — Т. PEKÁRY: Arch . É r t . 82 (1955) 19 f . 
51. Táe — Ausgrabungen des König S tephan-Museums des K o m i t a t s Fejér , deren Ergebnisse von der Verfas-
serin bearbei tet werden . Ih re Publ ika t ion s t e h t gegenwärt ig in Vorberei tung. 
52. Tokod — A u s g r a b u n g der Verfasserin. Die Ergebnisse gelangen in kurzem zur Veröffent l ichung. 
A) Zwischen Alsóörs und Almádi — В. KUZSINSZKY: op. cit. 180. 
B) Anzenhof — J . BAYER: J A (1910) 2 1 4 - 2 2 0 . 
C) A q u i n c u m — В . KUZSINSZKY: A r c h . É r t . 2 5 ( 1 8 9 2 ) 4 4 8 f . 
D) Babarc — Pécs Város Majorossy Imre M ú z e u m á n a k Ér t e s í tő j e (Bericht des I m r e Majorossy Museums 
der Stadt Pécs) 1941. 
F ) Badacsonytördemic — К . SÁGI: op. cit. 202. 
F) Ba la tonfüredfa lu — В. KUZSINSZKY: A Ba la ton környékének archeológiája, op. cit. 169. 
G ) B a l a t o n b e r é n y — B . K U Z S I N S Z K Y : o p . c i t . 3 4 . 
H ) B r i g e t i o I I I — L . BARKÓCZI: o p . c i t . 104 f . 
I) Budapest , Aranyhegy i p a t a k — J . SZILÁGYI: B p R 15 (1950) 310 f. 
К ) Ziegelfabrik B o h n — J . SZILÁGYI: BpR 15 (1950) 305 f . 
L ) B u d a p e s t , B o r ó k a u . - L . N A G Y : B p R 14 ( 1 9 4 5 ) 3 1 5 . 
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M) Budapes t , Csalogány u . — T. NAGY: B p R 13 (1943) 368. 
N) Budapes t , Fényes Elek u. — M. KABA: B p R 19 (1961) 157. 
0 ) Budapes t , Szőlő u. — GY. PARRAGI: BpR 20 (1963) 537 f . 
P) Budapes t , Vályog u. — T. NAGY: B p R 13 (1943) 378. 
Q) Budapes t , Vihar u. — T. NAGY: B p R 13 (1943) 359 f. 
R) C a r n u n t u m 1 - Е . NOWOTNY: RLiÖ (1914) 198. 
S) C a r n u n t u m I I — J . VORBECK: MVC 1950. 
T) Császár — J . HAMPEL: Arch. É r t . 22 (1902) 24 f . 
U ) E i s e n s t a d t I - R , P I T T I O N I : F Ö 1 9 3 8 - 4 5 . 
V ) E i s e n s t a d t I I — F . K R I T S C H : F Ö 1 9 3 8 - 4 5 . 
W) Gyenesdiás — В. KUZSINSZKY: op. cit. 107. 
X) Győr-Nádorváros — E. LOVAS: Győri Szemle (1931) 48 f . 
Y) Máriakéménd — J . DOMBAY: op. cit. 242. 
Z) Márok — P . LAKATOS: J P M É 1956. 167 f . 
a) Meződ — J . DOMBAY: op. cit. 242. 
b) Mór - Zs. BÁNKI: Alba Regia 6 - 7 ( 1 9 6 5 - 6 6 ) 171 f. 
c) Óbuda, Gaswerke — I . WELLNER: B p R 19 (1961) 254 f . 
d) Pécs, Gründler u. — Pécs Város Majorossy I rnrc M ú z e u m á n a k Értesí tője, op. cit. 
e) Szentendre - B p R 14 (1945) 428. 
f ) Szent lászló-Szentegyedpuszta — J . DOMBAY: op. cit. 229. 
g ) S o m m e r e i n I . - Ő . M E N G H I N : J Ö A I 1 9 2 9 . 6 9 
h) Sommerein I I — O. MENGHIN: op. cit. 
1) Sommerein I I I — О. MENGHIN: op. cit. 
К) Tótvázsony-Murvagödör — В. KUZSINSZKY: op. cit. 
1) Ü r ö m — I . PAULOVITS: Arch. É r t . 42 (1928) 211 f. 
m) Zag reb — M. SEYER: V H A D 1941 42 f . 
n) Zánka — К . SÁGI: op. cit. 202. 
о) In tere isa I—IV, I X — X V , X I X — X X , X X I I — X X V I I — К . SÁGI: Intercisa I I А Н 36 (Budapes t , 1957) 
561 f . Intercisa, Ausgrabung des Jahres 1949 — K. SÁGI: In te rc i sa I A H 33 (Budapest , 1954) 43 f . ; Inter-
cisa, Ausgrabung des J a h r e s 1957 — E. B. VÁGÓ: Arch. É r t . 88 (1961) 264—272. 
5* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
176 v. L Á N Y I 
Keramik 
Krüge 
Be- Abmessungen 
Typen Stück- "Werkstoff, Oberfläche, stimmb. Durchschnitt Nr. zahl Verzierung Stück-
zahl größte kleinste 
1 42 grün oder braun glasiert 41 40 23,8 12,0 17,92 
2 9 glasiert 3 25,8 24,5 24,93 
5 17,8 16,5 16,92 
3 8 glasiert 3 25,5 24,8 25,0 
2 17,5 14,5 16,0 
4 5 2 
3 
20,5 
17,2 
20,5 
15,0 
20,5 
16,4 
5 1 glasiert 1 18,0 
6 1 1 36,6 
7 2 24,8 19,9 22,35 
8 1 1 22,5 
9 9 glasiert 2 1 
19,5 16,3 
26,0 
17,6 
10 1 1 16,5 
11 11 fleckenweise glasiert 2 7 22,5 17,0 19,3 
12 1 l 20,1 
13 15 glasiert 5 7 
6 
24,0 
17,8 
20,0 
16,5 
21,3 
17,2 
14 1 glasiert 1 22,0 
15 6 glasiert 5 16,5 12,8 14,1 
16 4 eingeglättet 1, glasiert 2, bemalt 1 28,5 16,0 
17 8 glasiert 3, bemalt 1 7 30,8 25,5 28,2 
18 3 glasiert 2 
1 
33,5 29,0 31,2 
16,0 
19 1 glasiert 1 12,5 
20 2 glasiert 27,5 17,5 
21 1 1 27,0 
22 1 eingeglättet 1 16,0 
23 1 eingeglättet 1 22,7 
24 1 eingeglättet 1 15,0 
25 eingeglättet 20,4 14,3 
26 1 1 18,5 
27 1 glasiert 1 • 22,0 
28 1 bemalt 1 22,2 
29 1 glasiert 1 14,2 
30 1 eingeglättet 1 11,7 
31 1 glasiert 
32 1 1 9,5 
33 1 eingeritze Wellenlinienverzierung 1 12.3 
34 1 glasiert 1 21,0 
35 1 1 14,2 
3« 1 glasiert 1 22,0 
37 2 glasiert 2 30,0 25,0 27,5 
38 1 glasiert 1 18,5 
39 4 glasiert 4 27,0 20,0 24,7 
Becher 
1 8 eingeglättet 1 8 16,3 8,9 12,2 
о 11 eingeglättet 1 9 12,2 9,0 10,5 
3 3 eingeglättet 1 3 15,3 11,4 13,9 
4 1 eingeglättet 1 10,0 
5 9 9 13,0 8,8 10,2 
6 12 glasiert 2 12 15,1 8,1 10,7 
7 1 eingeglättet 1 9,9 
8 5 5 9,9 9,2 9,6 
9 6 bemalt 1 2 11,2 9,3 10,2 
10 1 horizontal gerippt 1 11.0 
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Typen 
Nr. 
Stück-
zahl 
Werkstoff, Oberfläche, 
Verzierung 
Be-
stimmb. 
Stück-
zahl 
Abmessungen 
größte kleinste 
Durchschnitt 
11 2 2 12,0 11,4 11,7 
12 1 1 10,0 
13 1 1 15,2 
14 1 
15 2 2 11,0 9,0 10,0 
16 1 
17 3 3 10,3 7,6 8,8 
18 16 16 14,2 8,1 10,8 
19 1 mit gemaltem Muster 1 8,8 
20 4 4 12,6 8,9 10,3 
21 2 2 9,7 9,6 9,65 
22 1 bemalt 1 10,8 
23 1 1 7,5 
24 1 glasiert 1 8,0 
25 1 glasiert 1 5,2 
26 1 1 6,5 
27 4 9,2 7,5 8,6 
28 1 1 8,0 
29 1 1 7,1 
30 1 mit aufgemalter Rosette 
31 1 horizontal gerippt 1 10,0 
32 1 1 12,0 
33 1 
34 1 
35 1 mit gemaltem Muster 1 13,31 
36 1 glasiert 1 9,5 
37 1 glasiert 1 8,0 
38 1 glasiert 1 7,2 
39 1 bemalt 1 10,2 
40 1 1 11,0 
41 1 glasiert 1 8,5 
42 1 glasiert 1 16,2 
Schit sseln 
1 11 glasiert, mit eingeritztem Muster 3 2 31,6 30,0 30,8 
8 20,5 15,0 17,4 
2 3 3 17,8 16,0 16,6 
3 1 1 24,0 
4 1 
5 2 1 15,0 
6 1 bemalt 1 17,7 
7 l 1 12,4 
8 1 1 13,5 
9 3 2 13,2 10,0 11,6 
10 1 1 30,0 
Tb pfe 
1 2 2 16,3 15,1 15,7 
2 1 1 16,8 
3 2 2 21,1 11,9 
4 1 1 16,6 
5 6 4 20,0 10,0 
6 
7 
1 
2 1 13,5 
Sonstige h '.eramik 
1 1 1 20,5 
2 1 glasiert 1 24,0 
3 1 1 18,5 
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Typen 
Nr. 
Stück-
zahl 
Werkstoll, Oberfläche 
Verzierung 
Be-
st immb. 
Stück-
zahl 
Ahme 
größte 
sSungen 
kleinste 
Durchschnitt 
4 4 4 19,5 18,3 18,9 
5 1 1 19,0 
6 1 glasiert 1 7,1 
7 1 1 8,5 
8 1 1 13,1 
Glas 
Krüge 
Be- Abmessungen 
Typen Stück- Oberfläche, Verzierung stimmt». Nr. zahl Stück- Durchschnitt 
zahl größte kleinste 
1 7 4 22,0 19,0 20,75 
2 2 1 24,0 
3 1 1 22,0 
4 4 2 18,0 15,5 16,71 
5 1 1 17,2 
6 3 um den Hals gewundener Glasfaden 2 21,0 19,0 20,0 
7 3 Unterteil kanelliert, um den Hals 
gewundener Glasfaden 3 27,0 18,5 21,4 
8 2 1 18,8 
9 1 
10 1 gerippter und gekerbter Körper 1 18,0 
11 2 am Unterteil sanft vortretende, 
gewundene Rippen 2 17,6 12,8 15,2 
12 1 
13 4 2 40,3 40,0 40,15 
14 1 graviertes Muster I 33,8 
15 1 1 22,8 
Becher 
mit blauen Tupfen verziert 
mi t blauen Tupfen verziert 
mi t blauen Tupfen verziert 1 
7,5 
7,2 
8,0 
7.4 
8.5 
13,0 
11,3 
13,0 
13,0 
13,5 
19,3 
4,5 
6,7 
5,5 
6,5 
10,4 
7,5 
9,5 
10,1 
10,4 
12,0 
5,9 
7,0 
5,0 
7.34 
6,0 
6,45 
7,43 
11,86 
10,0 
11,8 
12 ,02 
13,0 
11,95 
15,0 
11,2 
18,8 
4.5 
6.6 
11,4 
5,9 
9,0 
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Flaschen 
Typen 
Nr. 
Stück-
zahl Oberfläche, Verzierung 
Be-
stimmt). 
Stück-
zahl größte 
Abmes sungen 
kleinste 
Durchschnitt 
1 32 26 18,4 11,0 13,13 
2 3 1 8,8 
3 1 1 19,8 
4 3 3 21,0 16,4 19,13 
5 1 1 20,3 
6 4 3 19,2 16,8 18,4 
7 1 1 17,0 
1 2 
2 9 
3 10 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 3 
9 1 
1 1 
Parfümflaschen 
Sonstige Olasgefäße 
8,5 
10,0 
43,5 
6,5 
5,3 
41,0 
9,8 
7,45 
7,83 
6.5 
11,1 
7,8 
7.6 
42,25 
5.7 
7,5 
18,0 
Zwiebelkop ffibeln 
Be- Abmessungen 
Typen 
Nr. 
Stück- stimmt). Durchschnitt 
zahl Werkstoff, Verzierung Stück-
zahl größte kleinste 
1 1 Silber, mit Nielloverzierung 
2 1 Bronze 
3 2 Bronze 2 7,0 5,8 6,4 
4 1 Silber, vergoldet, mit Nielloverzierung 
6,4 5 1 Silber 1 
6 l Bronze 
7 1 Bronze 3 
8 3 Bronze 3 7,3 6,7 7,02 
9 5 Bronze, Silber 1 5 8,4 6,2 7,3 
10 2 Bronze 1 8,4 
11 1 Bronze 1 8,1 
12 1 Bronze 
13 3 Bronze 3 10,5 7,5 9,1 
14 1 Bronze 1 9,0 
15 14 Bronze 14 9,4 5,8 7,5 
16 22 Bronze 19 9,3 6,5 7,8 
17 55 Bronze, vergoldet 1 46 10,3 5,5 8,7 
18 2 Bronze 1 9,5 
19 1 Bronze 1 9,9 
20 1 Bronze 1 10,8 
21 9 Bronze 7 9,4 5,8 7,7 
22 1 Bronze 1 6,7 
23 3 Bronze 3 7,7 6,6 7,2 . 
24 2 Bronze 2 6,8 6,5 6,65 
25 1 Bronze 
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Typen 
Nr. 
Stück-
zahl "Werkstoff, Verzierung 
Be-
stimmt). 
Stück-
zahl 
Abmessungen 
Durchschnitt 
größte kleinste 
26 2 Bronze 2 8,0 6,7 7,3 
27 4 Bronze, vergoldet 1 2 8,8 8,5 8,65 
28 5 Bronze, vergoldet 2 2 11,0 11,0 11,0 
3 8,5 6,5 7,1 
29 1 Bronze, vergoldet 1 6,0 
30 4 Bronze, vergoldet 1 8,0 
31 6 Bronze, vergoldet 3 6 10,0 6,4 7,9 
32 1 Bronze 1 9,6 
33 1 Bronze, vergoldet 
34 4 Bronze, vergoldet (mit verschiedener 
Niello Verzierung auf dem Fuß) 3 9,4 8,2 8,8 
35 1 Bronze, vergoldet 1 7,9 
36 1 Bronze, vergoldet 1 7,8 
37 1 Bronze, vergoldet 1 7,6 
Schnallenjibeln 
1 11 Bronze 3, Eisen 8 2 • 
2 1 Bronze 
3 1 Bronze 1 4,8 
4 1 Bronze 1 2,9X2,6 
5 1 Bronze 1 5 ,3x6,2 
6 1 Bronze 
Schnallerl 
1 23 Bronze, Silber 4 13 6,1X3,7 1,9X1,7 4,2X2,7 
2 5 Bronze, Silber 1 2 5,0 X 3,8 4 ,0x3,0 4,5X3,4 
3 2 Bronze 2 4,4X4,2 2 ,3x1 ,3 
4 4 Bronze, Silber 1 1 3,4X3,6 
5 2 Bronze 1 3,8X3,0 
6 1 Bronze 1 4,0X3,8 
7 1 Bronze 
8 5 Bronze 5 4,8X4,1 3 ,1x3,0 4,0X3,5 
9 15 Bronze, Silber 2, mit gepunztem 
4,2X3,3 Punktkreis- und Linienmuster 10 4 ,8x3,9 3 ,5x2,0 
10 18 Bronze, Silber 2 14 4,7X3,9 2,0X1,4 3,6X2,7 
11 2 Bronze 2 5,5X3,8 4 ,2x3,6 4,8X3,7 
12 2 Bronze mit gepunzter Verzierung 1 5,1X3,2 
13 3 Bronze mit getriebener Verzierung 1 4 ,0x3 ,3 
14 1 Bronze mit gepunzter Verzierung 1 5,4 X? 
15 12 Bronze, Silber 1, mit eingeritzter 
3 ,9x3,6 Verzierung 11 6,4X5,7 3,2X3,1 
16 1 Bronze, mit Punktkreisnjuster 1 5,2X4,3 
17 3 Eisen 2 8 ,0x7 ,3 4,7X3,6 
18 2 Bronze 1 2,5X2,2 
19 1 Bronze 1 4,6X2,0 
20 1 Bronze 1 5 ,2x4,2 
21 2 Bronze 2 2,7X2,6 2,7X2,6 
22 2 Bronze 2 2,2 X ? 1.9X ? 2,1 X ? 
23 1 Bronze 1 5,6 X ? 
24 3 Bronze 2 6,7X4,7 3,7X3,6 
25 1 Bronze 1 6 ,5x6,4 
26 2 Bronze, durchbrochen 1 2 6 ,5x6,0 4,7X4,0 
27 1 Bronze 1 4 ,5x4 ,5 
28 1 Bronze 1 3 ,0x3,0 
29 1 Bronze 1 6,9 X ? 
30 21 Eisen 14 3,7 
31 8 Eisen 3 5,2X3,5 3,8X2,5 4 ,5x3 ,0 
32 3 Bronze 3 3,3 2,5 2,8 
33 2 Bronze 2 3,9 3,8 3,85 
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Typen 
Nr. 
Stück-
zahl Werkstoff, Verzierung 
Be-
st immb. 
Stück-
zahl 
Abmessungen 
größte kleinste 
Durchschnitt 
34 4 Bronze 4 4,3 3,0 3,4 
35 9 Bronze 8 4,3 3,2 3,6 
36 1 Bronze 1 4,5 
37 2 Bronze, Silber 1 2 4,0X2,0 3,5X1,8 3,7X1,9 
38 1 Bronze 1 6,0X1,9 
39 3 Bronze 2 5,5X3,4 3,6X2,1 
40 2 Eisen 1 5,5X3,3 
41 1 Bronze 1 3,9X2,5 
42 1 Bronze 1 4,8X3,0 
Riemenzungen 
1 9 Bronze, Silber 1, mit eingeritztem und 
gepunztem Muster 3 3,0 2,0 2,3 
2 2 Bronze 2 3,2 3,2 3,2 
3 1 Bronze, mit Punktkreisverzierung 1 3,0 
4 1 Bronze 1 1,6 
5 2 Bronze 2 3,8 1,8 
6 4 Bronze 4 4,2 3,2 3,7 
7 8 Bronze, Silber 4, mit eingeritztem oder 
gepunztem Punktkreismuster, mit der 
Inschrift AGARO 1 5 4,0 2,8 3,5 
8 1 Bronze 1 3,7 
9 2 Bronze 2 3,5 3,0 3,25 
10 1 Bronze 
11 1 Bronze 1 4,0 
12 2 Bronze 2 6,0 5,2 5,6 
13 1 Bronze 1 4,9 
14 1 Bronze 1 5,0 
15 1 Bronze 
16 1 Bronze, mit Punktkreisverzierung 1 5,8 
17 2 Bronze 2 4,5 3,8 4,1 
18 1 Bronze 1 4,9 
19 1 Bronze 1 4,1 
20 1 Bronze 1 5,6 
21 2 Bronze 2 4,9 4,5 4,7 
22 1 Bronze 
23 3 Bronze 2 5,5 5,5 5,5 
24 3 Bronze 2 5,1 4,9 5,0 
25 2 Bronze 1 4,4 
26 1 Silber 1 4,7 
27 1 Bronze 1 4,9 
28 1 Bronze 1 4,3 
29 1 Bronze 1 5,0 
30 1 Bronze 1 4,2 
31 1 Bronze 1 5,5 
32 2 Bronze, Silber 1 2 1,6 1,6 1,6 
33 1 Bronze 1 5,0 
34 2 Bronze 2 3,4 3,1 3,2 
35 1 Silber 1 3,3 
36 1 ?, mit Bellerophon-Darstellung ? 
37 1 Silber, mit Punktkreisverzierung 1 2,8 
38 1 Bronze, mit graviertem Muster 1 4,6 
39 1 Silber, mit graviertem Muster und der 
• 
Inschrift VIVAS 1 4,3 
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Männlicher Kleider schmuck und Gürtelbeschlage 
Typen 
Nr. 
Stück-
zahl Werkstoff 
Bestimmb. 
Stückzahl 
Abmessung 
Durchschnitt 
Typen 
Nr. 
Stück-
zahl Werkstoff 
Be-
stimmt). 
Stück-
zahl 
Abmessung 
Durchschnitt 
1 3 Bronze 3 4 , 4 9 5 Bronze 
2 6 Bronze fi 4 , 6 10 1 Bronze 
3 1 Bronze 1 4 , 1 X 3 , 8 11 1 Bronze 1 3 , 3 X 2 , 9 
4 1 Bronze 1 2 , 8 12 1 Bronze 1 5 ,6 
5 10 Bronze 13 1 Bronze 
6 6 Bronze 6 4 , 0 X 1 , 5 14 1 Bronze 
7 2 Bronze 2 3 , 1 X 3 , 1 1 5 Bronze 
8 9 Bronze 16 1 Bronze 1 9 , 5 X 1 , 3 
17 1 Beinern 
Fingerringe 
Typen 
Nr. Stückzahl Werkstoff 
Typen 
Nr. Stückzahl Werkstoff 
1 42 Bronze 28 Silber 12 18 1 Bronze 
beinern 2 19 9 Bronze 4, Silber 5 
2 5 Bronze 20 2 Bronze 
3 10 Bronze 7, Silber 3 21 1 Bronze 
4 13 Bronze 4, Silber 3, Gold 1 22 1 Silber 
vergoldete Bronze 5 23 3 Bronze 1, Silber 2 
5 3 Bronze 24 1 Gold 
6 8 Bronze 25 2 Gold 1 
7 7 Bronze 6, Silber 1 26 1 Bronze 
8 2 Bronze 27 1 Silber 
9 2 Bronze 28 1 Bronze 
10 1 Silber 29 1 Bronze 
11 1 Silber 30 2 Bronze 
12 1 Bronze 31 6 Bronze 
13 2 Bronze 32 1 Bronze 
14 1 Silber 33 
34 
2 
37 
Bronze 
Eisen 
15 22 Bronze mit gravierten Muster 35 1 Gold 
16 6 Bronze 5, Silber 1 36 4 Eisen 
17 2 Bronze 37 1 Bronze 
Perlen 
1 1090 Glas 37 1 Glaspaste 
2 1942 Glas 38 1 Glaspaste 
3 75 Glas 39 1 Glaspaste 
4 12 Glas 40 1 Glaspaste 
5 147 Glas 41 6 Glaspaste 
6 7 Bein 42 2 Glaspaste 
7 209 Glas, Bein, Kalkstein 43 2 Glaspaste, getupft 
8 667 Glas, Koralle, Bein, Karneol, 44 2 Glaspaste 
Gagat 45 1 Glaspaste 
46 3 Glaspaste 
9 450 Glas 47 1 Glaspaste 
10 25 Glas, Bernstein 48 1 Glaspaste 
11 649 Glas 49 57 Glaspaste 
12 198 Glas, Karneol, Bernstein 50 16 Glaspaste, Bernstein 
13 1 Glas 51 7 Bernstein, Kalzit 
14 2 Glas 52 3 Chalzedon 
15 149 Silber 3, Gold 90, Bronze 53, 53 2 Glaspaste 
Glas 1, Bein 2 54 1 Bernstein 
16 3 Gold 55 3 Bernstein 
17 1 Glas 56 4 
18 2 Glas 57 16 Gagat 
19 2 Bronze 58 1 Glaspaste 
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Typen 
Nr. Stückzahl Werkstoff 
Typen 
Nr. Stückzahl Werkstoff 
20 21 Glas, Bein 
21 2 Glas 59 1 Glaspaste 
22 7 Glas 60 34 Gagat 28 
23 7 Glas 61 2 Bein 
24 1 Glas 62 1 Glaspaste 
25 9 Glas 63 1 Bernstein 
26 1 Glaspaste 64 1 Bernstein 
27 1 Glaspaste 65 15 Glaspaste 
28 1 Glaspaste 66 1 Glaspaste 
29 2 Glaspaste 67 1 Glaspaste 
30 5 Glaspaste 68 2 Glaspaste 
31 5 Glaspaste 69 1 Bernstein 
32 11 Glaspaste 70 Bronzekette 
33 1 Glaspaste 71 Bronzekette mit Glasperlen 
34 2 Glaspaste 
35 1 Glaspasle 
36 2 Glaspaste 
Anhänger 
1 1 Weißmetall 8 1 Muschel 
2 3 Bronze 9 12 Bronze 1, Glas 11 
3 1 Bronze 10 1 Blei 
4 1 Bronze 11 17 Bronze 15, Silber 1, Gold 1 
5 1 Bronze 12 4 Bronze 2, Silber 1, Gold 1 
6 3 Bronze 13 5 Bronze 
7 4 Tierzahn 14 1 Silber 
Halsbandschließen 
Bronze 4, Silber 2 
Bronze 5, Silber 1 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
6 
7 
8 
9 
10 
1 Silber 
2 Silber 
5 Bronze 3, Silber 2 
1 Gold 
3 Bronze 1, Silber 2 
Ohrringe 
1 37 Bronze 24, Silber 8, Gold 4 13 1 Bronze 
2 2 Bronze 1, Silber 1 14 1 Silber 
3 1 Bronze mit Glasperle 15 Bronze mit Glasperle 
4 37 Bronze 25, Silber 8, 16 Bronze mit Glasperle 
Gold mit Glasperle 2 17 1 Gold 
5 2 Gold mit Glasperle 18 1 Gold 
6 1 Gold mit Glasperle 19 1 Gold mit Chrysophaskristall 
7 2 Gold 1, Bronze mit Glasperle 1 20 Gold 
8 2 Gold 1, Silber mit Glasperle 1 21 1 Gold 
9 1 Gold mit Glasperle 22 1 Bronze 
10 3 Bronze 1, Silber 1, Gold 23 1 Silber 
mit Glasperle 1 24 1 Silber 
11 1 Gold mit Bergkristall 25 1 Bronze 
12 1 Gold 26 1 Gold 
27 1 Gold 
28 1 Gold 
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Haarnadeln 
Typen 
Nr. Stückzahl Werkstoff 
Typen 
Nr. Stückzahl Werkstoff 
1 1 Bein 9 1 Bein 
2 16 Eisen 1, Bein 5, Bronze 3, Silber 7 10 1 Gagat 
11 Silber 
3 1 Bronze 12 1 Bein 
4 6 Bronze 1, Silber 5 13 1 Bronze 
5 8 Bronze 5, Silber 3 14 1 Bronze 
6 2 Silber 15 1 Bronze 
7 1 Bein 16 1 Bronze 
8 l Bein 17 1 Silber 
Sonstiger weiblicher Kleider schmuck und Toilettengegenstände 
1 2 Bronze 11 1 Bein 
2 1 12 1 Bernstein 
3 1 Versilberte Bronze 13 1 Bronze 
4 1 Bein 14 2 Bronze 
5 1 Bronze mit Achat 15 2 Bronze 
6 7 Vergoldete Bronze mit Glaseinlage 6 1 Holz 
7 40 + ? Bronze, vergoldete Bronze 18 6 Blei verziert 
8 3 Bronze 2, Bein 1 19 2 Gold 
9 1 Bronze 20 13 Bein 
10 2 Bronze 
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Tabelle 1. Keramik 
Krüge 
2 Nyék 
9 Tétőny 
13 Kő 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
17 Keszthely P. 
19 Böleske 
24 Bogád 
25 Zengővárkony II. 
28 Bp. Kiscelli út 
29 Fenékpuszta H. 
31 Bp. Bogdáni út 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi út 
37 Gödrekeresztúr 
38 Pécs Széchenyi t. 
39 Ságvár 
40 Zeiselmauer 
43 Felcsut 
44 Szántód 
48 Pilismarót. 
49 Brigetio I. 
51 Tác 
52 Tokod 
E Badacsonytördemic 
b Mór 
к Tótvázsony M. 
о Intercisa 61 1 
10 11 12 13 
10 
18 19 20 21 23 24 ' 25 26 27 
1 1 
31 32 ! 33 34 I 35 36 
к 
о. 
я 
к 
Becher 
tel 
я 
i 
1 
i 
2 ! 3 
1 4 5 6 
3 Brigetio IV. 
13 Ko 
15 Keszthely D. 2 1 2 5 
19 Bölcske 
21 Karmacs 
23 Fazekasboda 2 
24 Bogád 1 
25 Zengővárkony II. 1 2 
28 Bp. Kiscelli út 
29 Fenékpuszta H. 2 
31 Bp. Bogdáni út 1 
32 Au am Leithaberg 1 
33 Bp. Bécsi út 1 1 
34 Ercsi 
38 Pécs, Széchenyi t. 2 
39 Ságvár 2 4 2 
40 Zeiselmauer l 
41 Vösendorf 1 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I. 
51 Tác 
52 Tokod 
В Anzenhof 
Y Máriakóménd 1 
f Sztlászló Sz. 1 
m Zágráb 
n Zánka 1 
о Intercisa 1 4 l 1 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 
31 37 
t-1 
sí 
«ï 
Schüsseln 
! i 
tu 
s 
s 
3 Brigetio IV. 
13 Kő 1 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
23 Fazekasboda 1 
24 Bogád 1 
25 Zengővárkony II. 5 
28 Bp. Kiscelli út 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi út 1 
37 Gödrekeresztúr 
38 Pécs, Széchenyi t. 
39 Ságvár 
40 Zeiselmauer 
41 Vösendorf 
49 Brigetio I. 
52 Tokod 
о Intercisa 
f Szentlászló Sz. 2 
3 4 5 
Töpfe Sonstige Keramik 
3 4 5 6 7 
в 
h 
i> 
h 
h 
h 5! 
О 
ta 
tw 
И 
к 
ta 
ч 
в 
в 
о 
и 
ta 
<i 
о 
и 
•а !» 
и it 
О it 
нн 
и 
я 
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Tabelle 15 
1 2 3 4 5 i 6 7 9 10 11 12 13 I 14 15 18 17 18 
3 Brigetio IV. 
9 Tétény 
11 Győr 
12 Mucsfa 
13 K ő 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
19 Bölcske 
21 Karmacs 
22 Bp. Hunor u. 
24 Bogád 
25 Zengővárkony I I . 
26 Szekszárd 
28 Bp. Kiscelli ú t 
31 Bp. Bogdáni ú t 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi út 
35 Bp. Emese u. 
38 Pécs, Széchenyi t . 
39 Ságvár 
40 Zeiselmauer 
41 Vösendorf 
47 Brigetio II. 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I. 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
H Brigetio III . 
О Bp. Szőlő u. 
Q Bp. Vihar u. 
T Császár 
b Mór 
e Szentendre 
0 Intercisa 
Acta Archaeologica Acatlemiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
D I E S P Ä T A N T I K E N G R Ä B E R F E L D E S VON P A N N O N I É N 189 
Flaschen Parfümflaschen 
1 
« 
£ 
S 
••а 
1 
3 Krüge 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 6 7 8 9 l 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 2 1 1 2 2 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
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Tabelle 15 
1 Buda Dräsche tgy. 
3 Brigetio IV. 
10 Birján 
12 Mucsfa 
13 Kő 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
17 Keszthely P. 
19 Bölcske 
20 Rust 
21 Karmacs 
22 Bp. Hunor u. 
23 Fazekasboda 
24 Bogád 
25 Zengővárkony I I . 
26 Szekszárd 
29 Fenékpuszta H . 
31 Bp. Bogdáni u. 
32 Au am Lei thaberg 
33 Bp. Bécsi u. 
34 Ercsi 
35 Bp. Emese u. 
36 Zengővárkony I. 
38 Pécs, Széchenyi t . 
39 Ságvár 
40 Zeiselmauer 
41 Vösendorf 
47 Brigetio II . 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I. 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
Zwiebelkopffibeln 
2 3 9 10 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Schiialleniibeln 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 1 2 3 4 5 6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
1 
1 1 
1 2 1 
1 
1 
3 1 1 1 
1 1 
1 
1 
2 
1 
1 2 
2 
3 
1 
1 
3 1 1 1 1 
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Tabelle 15 
11 12 13 14 15 16 ' 17 
Schnallen 
18 19 
Brigetio IV. 
Tétény 
Győr 
Mucsfa 
Keszthely D. 
Kisárpás 
Keszthely P. 
Karmacs 
Bp. Hunor u tca 
Bogád 
Zengővárkony I I . 
Szekszárd 
Bp. Kiscelli ú t 
Fenékpuszta H . 
Bp. Bogdáni ú t 
Au am Lei thaberg 
Bp. Bécsi út 
Ercsi 
Gödrekeresztúr 
Pécs, Széchenyi t . 
Ságvár 
Vösendorf 
Szilágy A. 
Pilismarót 
Brigetio I. 
Fenékpuszta 
Tác 
Tokod 
Bp. Fényes E. u. 
Márok 
Mór 
Szentlászló Sz. 
Intercisa 3 í 3 
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24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 39 
1 1 
1 1 3 2 
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Tabelle 12 
Riemenzungen 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 
3 Brigetio IV. 
10 Birján 
11 Győr 
12 Mucsfa 
16 Kisárpás 
17 Keszthely P. 
22 Bp. Hunor u. 1 
23 Fazekasboda 
25 Zengővárkony II. 1 
26 Szekszárd 
31 Bp. Bogdáni út 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi út 
34 Ercsi 
38 Pécs, Széchenyi t . 1 
39 Ságvár 1 
41 Vösendorf 1 
46 Szilágy A. 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 1 
52 Tokod 
0 Intercisa 2 
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 1 1 2 
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Tabelle 15 
Sonstiger männlicher Kleiderschmuck 
1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
49 
50 
51 
Óbuda 
Birján 
Győr 
Muesfa 
Kő 
Keszthely Cs. 
Keszthely D. 
Kisárpás 
Keszthely P. 
Bruckneudorf 
Rust 
Karmacs 
Bp. Hunor u. 
Bogád 
Zengővárkony II . 
Szekszárd 
Bp. Kiscelli út 
Fenékpusza H. 
Bp. Bogdáni út 
Au am Lei thaberg 
Bp. Bécsi ú t 
Ercsi 
Zengővárkony I. 
Gödrekeresztúr 
Pécs, Széchenyi t . 
Ságvár 
Zeiselmauer 
Pilismarót 
Brigetio I. 
Fenékpuszta 
Táe 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Geräte und Werkzeuge i Messer 
1 F
eu
er
st
ah
l 
"
W
et
zs
te
in
 
Fl
in
ts
te
in
 
Sc
hi
ei
ls
te
in
 
Re
ib
sf
ce
in
 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 
1 
4 1 
1 
1 1 1 
1 
i 3 5 2 1 1 1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 4 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
i 1 1 3 2 5 2 
2 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 1 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 1 
1 
2 
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Tabelle 7 
Geräte und 
28 
5 Szigliget 
11 Győr 
12 Mucsfa 
13 Kő 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
17 Keszthely P . 
18 Bruckneudorf 
21 Karmacs 
22 Bp. Hunor u. 
23 Fazekasboda 
24 Bogád 
25 Zengővárkony II. 
29 Fenékpuszta H. 
31 Bp. Bogdáni út 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi ú t 
38 Pécs, Széchenyi t. 
39 Ságvár 
41 Vösendorf 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I. 
51 Tác 
Tabelle 8 
Zwiebelkopffibel Schnalle 
10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 I 31 
в 
I 
L 
N 
Y 
Z 
b 
с 
d 
f 
h 
к 
Anzenhof 
Bp. Aranyhegyi á. 
Bp. Boróka u. 
Bp. Fényes Elek u. 
Máriakéménd 
Márok 
Mór 
Óbuda, Gázgyár 
Pécs, Gründler u. 
Szentlászló Sz. 
Sommerein II . 
Tótvázsony M. 
Zágráb 
Intercisa 
1 
15 
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51 53 
Werkzeuge 
40 41 44 
Gerät uud Werkzeug 
5 7 14 15 19 20 21 25 26 29 31 37 39 40 41 43 44 51 52 53 56 57 58 59 
1 1 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
1 2 1 19 6 2 1 1 1 3 6 1 1 2 1 1 2 1 1 
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Tabelle 15 
i c h l a n g e n k o p f a r m r i n g e 
1 2 : 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
13 Kő 
17 Keszthely P. 
19 Bölcske 
23 Fazekasboda 
24 Bogád 
25 Zengővárkony II . 
37 Gödrekeresztúr 
39 Ságvár 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I. 
50 Fenékpuszta 
51 Táe 
52 Tokod 
Y Máriakéménd 
d Pécs, Grtindler u. 
f Szentlászló Sz. 
0 Intercisa 
Schlangenkopfarmringe 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
13 Kő 
17 Keszthely P. 
23 Fazekasboda 
25 Zengővárkony 11 
3fi Zengővárkony 1. 
37 Gödrekeresztúr 
39 Ságvár 
47 Brigetio I I . 
48 Pilismarót 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
a Meződ 
f Szentlászló Sz. 
о Intercisa 1 
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Tabelle 15 
Bronzeblecharmringe 
11 13 14 15 16 
Nyék 
Szigliget 
Szomód 
Győr 
Mucsfa 
Kő 
Keszthely D. 
Kisárpás 
Keszthely P. 
Bölcske 
Karmacs 
Fazekasboda 
Zengővárkony I I . 
Bp. Kiscelli ú t 
Fenékpuszta H. 
Au am Lei thaberg 
Bp. Bécsi ú t 
Bp. Emese u. 
Gödrekeresztúr 
Pécs, Széchenyi t . 
Ságvár 
Pilismarót 
Brigetio I. 
Fenékpuszta 
Tác 
Tokod 
Meződ 
Szentlászló Sz. 
Tótvázsony M 
Zánka 
Intercisa 
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Sonstige Armringe 
17 18 I 19 20 ' 21 28 30 31 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 
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Sonstige Armringe 
17 18 
2 Brigetio IV. 
6 Pécs, Apáca u. 
12 Mucsfa 
13 Kő 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
17 Keszthely P. 
19 Bölcske 
21 Karmacs 
23 Fazekasboda 
24 Bogád 
25 Zengővárkony II . 
29 Fenékpuszta H. 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi ú t 
36 Zengővárkony I. 
37 Gödrekeresztúr 
38 Pécs, Széchenyi t . 
39 Ságvár 
40 Zeiselmauer 
41 Vösendorf 
43 Felcsút 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I. 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
E Badacsonytördemic 
P Bp. Vályog u. 
о 
Intercisa 
13 
21 
7 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
D I E S P Ä T A N T I K E N G R Ä B E R F E L D E S VON P A N N O N I É N 205 
Beinerne Armringe 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
7 
1 
2 
3 
1 1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
2 3 
13 2 2 1 1 1 12 
1 
1 
6 
4 
1 
1 4 
1 
1 
2 
7 2 
2 
1 
1 1 
1 1 5 1 5 23 
9 
1 1 1 3 1 
1 
1 1 1 1 1 1 
1 
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Tabelle 15 
Fingerringe 
9 10 11 12 13 14 15 
Buda, Dräsche tgy. 
Győr 
Mucsfa 
Kő 
Keszthely D. 
Kisárpás 
Keszthely P. 
Karmacs 
Fazekasboda 
Bogád 
Zengővárkony I I . 
Fenékpuszta H . 
Bp. Bogdáni ú t 
Au am Leithaberg 
Bp. Bécsi ú t 
Bp. Emese u tca 
Gödrekeresztúr 
Pécs, Széchenyi t . 
Ságvár 
Vösendorf 
Brigetio I I . 
Pilismarót 
Fenékpuszta 
Tác 
Tokod 
Győr, Nádorváros 
Pécs, Gründler u. 
Szentlászló Sz. 
Intercisa 
1 
14 
* 
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Tabelle 12 
Perlen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 
1 
8 
Buda Dräsche tgy. 
Szomód 5A 
11 Győr / / / 
12 Mucsfa 1 1 5 1 1 
13 Kő 51 12 5 1 
15 Keszthely D. 30 108 4 / 44 14 ßß 
16 Kisárpás 1 19 2 1 2 3 E 
17 Keszthely P. 3 
20 Rust 29 5 9 
21 Karmacs 4 5 2 3 7 2 
23 Fazekasboda 106 5 5 14 6 8 
24 Bogád 14 16 2 1 12 3 
25 Zengővárkony I I . 105 1 31 
29 Fenékpuszta H. 3 1 2 10 
32 Au am Leithaberg / 
33 Bp. Bécsi út 
36 Zengővárkony I. 36 32 6 7 41 1 A 
37 Gödrekeresztúr 1 18 1 1 / a \ 
39 Ságvár 218 849 9 62 2 240 151 7 76 102 
" a 5B lü 
40 Zeiselmauer 22 
41 Vösendorf 
47 Brigetio II. 5 2B 
48 Pilismarót 22 4 4 9 7 
49 Brigetio I. 1 41 3 3 39 4 
50 Fenékpuszta 48 110 3 3 112 17 132 11 / 6 B 2 A \ 
51 Tác 452 443 37 12 13 7 33 117 91 1 296 22 1 2 20д 19g 2 C S / A 
52 Tokod 4 115 1 38 1 37 76 62 2 15B 
T Császár / / 
b Mór 29 
f Szentlászló Sz. 2 2 5 
о Intercisa 16 105 1 151 16 94 8 6 47 a 
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Tabelle 13 
3 Brigetio IV. 
12 Mucsfa 
13 Kő 
15 Keszthely D. 
21 Karmacs 
23 Fazekasboda 
25 Zengővárkony II. 
28 Bp. Kiscelli ú t 
29 Fenékpuszta H. 
35 Bp. Emese u. 
36 Zengővárkony I. 
39 Ságvár 
48 Pilismarót 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
T Császár 
e Szentendre 
о 
Intercisa 
13 Kő 
14 Keszthely Cs. 
15 Keszthely D. 
16 Kisárpás 
17 Keszthely P. 
18 Bruekneudorf 
19 Bölcske 
23 Fazekasboda 
24 Bogád 
25 Zengővárkony II. 
28 Bp. Kiscelli út 
32 Au am Leithaberg 
33 Bp. Bécsi ú t 
39 Ságvár 
41 Vösendorf 
43 Felcsút 
48 Pilismarót 
49 Brigetio I . 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
T Császár 
о 
Intercisa 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
43 
60 61 
13 
Anhänger 
ifi 
28 
Tabelle 14 
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1 
1 1 
2 
1 
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1 
1 1 
1 
12 
2 
1 
1 2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 1 
1 
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2 4 
1 
1 
1 
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1 
1 
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Ohrringe 
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
2 
10 
2 
2 1 
1 
16 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 1 
1 
3 
1 
1 1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
2 
1 1 
1 
1 1 1 1 
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Tabelle 15 
Nadeln 
1 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Buda Dräsche tgy. 
2 Nyék 
7 Somogyvár 
12 Mucsfa 
16 Kisárpás 
19 Bölcske 
21 Karmacs 
24 Bogád 
25 Zengővárkony II . 
28 Bp. Kiscelli ú t 
33 Bp. Bécsi ú t 
36 Zengővárkony I . 
37 Gödrekeresztúr 
39 Ságvár 
43 Felcsút 
47 Brigetio I I . 
50 Fenékpuszta 
51 Tác 
52 Tokod 
о 
Intercisa 
10 
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Sonstige Geräte zur weiblichen Körperpflege 
1 2 3 4 5 6 j 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 
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LA CROIX PROCESSIONNELLE ROMANE DE BALATONFÜRED 
(PI. XVII—XXVI) 
Dans le vieux cimetière de la partie septentrionale de Balatonfüred, le village nommé 
Siske, se trouvent les ruines d 'une église médiévale. Les sources écrites signalent son existence dès 
1211, notamment comme église de Saint Michel du village nommé Papsoka. Papsoka était la pro-
priété de l 'abbaye de Tihany qui, comme cela ressort d 'une bulle papale de 1267, était également 
le pa t ron de l'église.1 Le nom de Papsoka figure dans les chartes jusqu'en 1312, da te après laquelle 
il est remplacé par Siske, a t tes té depuis 1373. Ce village appart ient également à l 'abbaye de Ti-
hany , mais il a aussi des patrons laïques, des seigneurs de la région, en premier lieu la famille noble 
des Siske à laquelle il doit son nom. Le changement de nom, phénomène fréquent aux X I I I e et 
XIV e siècles, est dû sans doute à l'essor de cette famille.2 
La petite église paroissiale du village, construite sans doute au XII e siècle en style roman 
et élargie au XIV e , f u t transformée au XVe siècle en une église à abside polygonale de style gothique, 
avec un clocher qui s'élevait du côté sud, au-dessus du narthex ouvert . L'église gothique disparut 
au milieu du XVI e siècle, au cours des guerres contre les Turcs.3 
Les t r a v a u x de mise an jour e t de reconstruct ion de l'église en ru ine fu ren t menés à bien pa r l ' I n t en* 
d a n c e Nat ionale des Monuments His tor iques , en 1964 — 66. Au cours des fouilles nous avons t rouvé d a n s 
la t o m b e no. 6, découver te au milieu de l'église, une croix processionnelle (le l 'époque romane . L 'ar t ic le p r é sen t 
est consacré à l ' é tude détaillée de ce t t e croix. 
La tombe no. 6 a été mise a u jour en 1964, dans la t ranchée de sondage no. I, ouver te dans l 'axe longi-
t u d i n a l e de l'église. Elle se t rouva i t au milieu de l'église, devant l 'arc de t r iomphe, orientée en direction ouest-
est (fig. no. 1.). A l 'avis de Kinga E r y , il s 'agi t de la tombe d ' un h o m m e de 18 à 20 ans. A la base des exa-
m e n s effectués pa r I . Lengyel nous pouvons dire à propos de l ' individu en t e r r é dans ce t te t ombe les su ivan t s : 
sexe masculin, âge biologique 23 à 28 ans. Groupe sanguin B. Le squele t te ne présente aucun signe d ' a l t é ra t ion 
pathologique.11 Longueur du squelet te : 1.70 m. Profondeur de la tombe: 1,70 m (il gisait sur le terrazzo romain) . 
Les deux fémurs e t le t ib ia droit sont restés intacts . Le bras droi t , le bassin e t les côtes é ta ient brisés, il n ' en sub-
s is ta i t que des restes pourris d 'une couleur b runâ t r e qu 'on ne pouvait p a s recueillir. Le c râne était complète-
m e n t t ombé en poussière. E n dessous et à côté du squelet te on voyai t les t races du cercueil sous forme d ' u n e 
ma t i è r e pourrie b r u n â t r e strat if iée. L a mat iè re du cercueil a été examinée à la Faculté des Sciences de l 'Uni-
vers i té Eötvös Lóránd de Budapes t p a r J . Schtieber qui a cons ta té qu'i l était, en bois de hê t re (fagus silvatica). — 
Lors des fouilles de l 'église en ruine nous avons dégagé à l ' intér ieur et en dehors de l'église plusieurs tombes, d o n t 
t rois se t rouvaient sous le chœur go th ique . Dans une de ces tombes (no. 4) nous avons t rouvé une mo n n a i e 
d 'Alber t I I I de Bavière (1438—1460). P r e n a n t la tombe da tée pa r la mo n n a i e comme base de référence, I . Len-
gyel a établi la chronologie relative du cimetière. Il en appa ru t que le j eune h o m m e gisant dans la tombe no. 6 
a v a i t é té enterré en t re 1258 et 1288 (l imite d 'e r reur possible + 5 0 ans). C 'es t la tombe la plus ancienne d u ci-
met iè re , placée au mil ieu de la nef romane , devant l 'arc de t r iomphe. 5 E n t r e les t ibias in tac ts d u squelet te gisai t 
u n e croix processionnelle, (forme de croix grecque) tournée sur son revers (pl. X V I I , f ig. 1, 2). (L 'ex t rémi té 
gauche de la croix est garnie d ' u n cristal de roche de la g randeur d ' u n e noix, dans une bâ t e grossière. 
Les au t r e s bâ tes sont vides. Nous avons soigneusement fouillé le ter ra in sans t rouver les pierres qui m a n q u e n t . 
I l f a u t croire qu'elles n ' é ta ien t plus d a n s leur b â t e au moment où la croix f u t placée dans la tombe . E n soule-
v a n t la croix nous avons t rouvé le Chris t tourné vers le sol (pl. X V I I , fig. 3). E n dessous de la croix la terre a v a i t 
pr is u n e teinte ve rdâ t r e p rovenan t sans doute de l 'oxidat ion du cuivre. 
La couche de terre adhé ran t à la croix et l 'oxidat ion ne p e r m e t t a i e n t pas d 'en dis t inguer d ' emblée 
l ' o rnemen t (pl. X V I I I , f ig. 1 — 2.) Le ne t toyage e t la mise en état ont é té effectués dans l 'a tel ier du Musée Na-
t ional de Hongrie, p a r Gy. Baki. 
1
 E R D É L Y I ( 1 9 0 8 ) 5 0 5 . 4 J e v o u d r a i s r e m e r c i e r i c i K . É R Y e t I . L E N G Y E L 
2
 VALTER 6. de leur aide. 
3
 V A L T E R 3 6 , 7 7 . 5 L E N G Y E L 4 — 5 . 
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Grâce à la restauration la croix appa ru t sous sa forme originale richement ornée, et nous 
avons pu procéder aux examens et à la description détaillée. Da croix retrouvée dans la tombe est 
une croix processionnelle avec des branches aux extrémités arrondies et bordée d 'une bande 
appliquée.6 A chaque extrémité la bordure forme deux lobes saillants (le lobe supérieur du côté 
droit est cassé). Les extrémités étaient ornées de cristaux de roche dans des bâtes ajourées, dont 
seule, celle de la l 'extrémité gauche de la branche est restée conservée (pl. XIX) . La croisée est 
auriolée et la bordure épouse sa forme. Sur la face se t rouvai t un corps de Christ rapporté long et 
mince, aux formes élégantes (pl. XX). Il porte une moustache et une barbe, les cheveux sont 
séparés par une raie médiane, les mèches lui tombent jusqu'aux épaules. Les bras sont droits, 
les doigts tendus, le pouce est serré contre la paume. Les côtes sont marqués par des lignes verti-
cales. Les jambes sont droites et les pieds joints, il n 'y a pas de suppedaneum. Le perizonium est 
at taché à sa taille par une ceinture nouée, aux deux côtés il est passé par la ceinture et pend libre-
ment. Les plis sont marqués par des lignes gravées. 
Sur le revers de la croix (pl. X X I ) court une bordure gravée marquée par des lignes pro-
fondes et moins profondes. Par endroit, à des intervalles à peu près réguliers, les lignes longitudi-
nales sont verticalement liées. Les branches de la croix sont ornées par un entrelacs t r ipart i te à 
deux branches jusqu 'aux bâtes des cristaux de roche. Au milieu de la croisée auréolée on voit une 
rosette stylisée inscrite dans un losange qui se prolonge par une croix à branches minces. 
La croix telle qu'on la connaît aujourd 'hui se termine en une hémisphère ayant la forme 
d'une pomme aplatie. C'est dans la partie supérieure de cette hémisphère que la croix est grossière 
6
 Je- voudrais remercier É . KOVÁCS de l ' a ide 
généreuse qu'elle m ' a p rê tée dans la descript ion correc-
te de la croix et en généra l dans la mise au p o i n t de 
mon article. Les p h o t o s de l 'art icle é ta ient prises 
p a r L . S u s i t s e t GY. KIRÁLY. 
l 'église paroissiale construii 
au XII e siècle 
. . . . . . paroissiale élargie au XIV e 
F-'•''•*'•'*! siècle 
yyyWA l'église goth ique - t ransformé 
V2222A
 a u x v e siècle 
Fig. 1. Plan de l'église en ru ine avec l 'emplacement de la t o m b e no. 6 
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ment insérée et fixée au moyen de deux clous. Au-dessus, sur la branche inférieure de la croix, on 
voit la trace de deux clous, et au-dessous de ceux-ci la trace d ' un clou grossier par lequel le corps 
percé au milieu du perizonium a été f ixé à la croix. Le support est orné d'entrelacs bordés pareils 
à ceux du revers, tandis que l 'hémisphère offre un décor constitué de palmettes gravées feuillues 
inscrites dans l'intervalle des rinceaux ondulés. 
La face et le revers, ainsi que le corps offrent les traces d 'une abondante dorure. 
Les dimensions de la croix: longueur: 21,15cm 
largeur: i 9,50 cm 
Les dimensions du corps: longueur: 11,20 cm 
longueur des bras: 11,20 cm 
l /examen de la matière de la croix a été effectué au moyen d 'une analyse spectrale d 'émis-
sion par le docteur Károly Zimmer, à l ' Inst i tut de Chimie Inorganique et Analytique de la Facul té 
des Sciences de l 'Université Eötvös Loránd de Budapest.7 Il a soumit à l'essai quatre jiarties, no-
tamment le milieu de la face, la bordure qui est soudée séparément sur la croix, les supports et le 
corps, en vue d'établir la matière dont la croix était faite et l ' identi té des parties. Au témoignage 
de l 'analyse la croix est en cuivre. De plus elle contient en quant i tés importantes d 'argent , de 
plomb et d'étain, métaux dont la présence est toujours at testée dans les vieux objets en cuivre 
et en bronze. E n moindres quant i tés on a pu déceler de l 'antimone, de l'or et de l'arzène, du cad-
mium, de l 'aluminium, du calcium et du silicium. Ces derniers consti tuent des impuretés qui sont 
entrées dans la matière au cours de l 'exécution, en conséquence des procédés métallurgiques pri-
mitifs, ou sont dûs à des processus chimiques qui eurent lieu dans le sol.8 La différence de la den-
sité des éléments décelés dans l 'échantillon par rapport au cuivre était la même pour toutes les 
part ies analysées. On en conclut avec une certitude suffisamment grande que la composition chi-
mique des quatre parties de l 'échantillon est identique. Cela signifie que les différentes part ies 
de la croix ont été exécutées à la même époque et au même endroit , sans doute à partir d ' une 
matière de base identique et dans le même atelier. Ces constatations nous seront utiles par la suite 
pour la détermination de l'âge de la croix. 
Après avoir analysé la matière, voyons maintenant les procédés techniques qui f u r e n t 
mis en œuvre lors de la fabrication.9 La croix à base de cuivre n 'est pas une fonte, mais une pièce 
travaillée au marteau. La bordure saillante encadrant la face de la croix a été soudée postérieure-
ment , mais encore au moment de la fabrication, tout comme les bâtes. A la croisée 
on voit bien la longueur (à 5 mm) et la courbure de l'outil (pi. X I X ) . L'outil .du milieu était droit , 
celui des courbures arqué, long de 5 mm et le dessin était es tampé d 'un seul coup. Sur le revers 
les entrelacs sont travaillés au burin et au poinçon. La ligne qui court près des entrelacs a été 
poinçonnée par un million de coups de poinçon qui en rehausse l 'effet esthétique. (Pl. XXI I , 1). Les 
lignes ponctuées ont un effet optique différent de celui des lignes gravées. La bordure de plusieurs 
files qui entoure les entrelacs comporte des ligatures droites, à cet endroit on n 'a pas appliqué de 
poinçons comme sur la ligne extérieure. Le cadre de la rosette inscrite dans le losange du milieu 
est également poncé, l 'intérieur offre des palmettes stylisées gravées. 
Sur le ruban qui entoure la branche inférieure de la croix il y a également un entrelacs 
encadré par une bordure à plusieurs lignes. Il est gravé au burin tandis que la ligne encadrant 
des entrelacs a été une fois de plus poinçonnée. Sur l 'hémisphère légèrement aplatie des palmettes 
gravées, ondulées remplissent l 'espace entre les bordures. On n 'y relève aucune trace de poinçon 
7
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et la gravure n'est pas aussi marquée que sur les autres parties de la croix. Le ruban et l'hémi-
sphère, le cadre du ruban, ainsi que la bordure se t rouvant sur la partie supérieure de l 'hémisphère 
sont soudés. La soudure a eu lieu avant la dorure (pl. X X I I , 2). 
Le crucifix est également en cuivre. Il n'est pas moulé, mais martelé à la main, semble 
être taillé dans le cuivre. La tête et le t ronc constituent une pièce, les deux bras écartés sont faits 
séparément. Sur le dos du corjis 011 a ménagé une entaille dans la quelle on a soudé légèrement le 
bras (pl. X X I I , 3). Sur la tête on relève les traces d 'un ciseau. Les cheveux sont également gravés. 
Le visage porte les traces de coups, qui ne proviennent pas directement d ' un marteau, mais d 'un 
outil intermédiaire en fer ou en acier. Près de la barbe et de l'oreille on voit les traces du modelé 
effectué avec une étampe. Les yeux sont fermés. La moustache est esquissée, il n 'y a pas de trace 
d 'étampage, néanmoins le modelé est visible. 
Le corps fait en demi-bosse est consti tué de formes carrées, aplaties, aux côtés il est res-
seré. Les côtes ont été modelées au burin. Le nombril n 'est pas marqué. Le perizonium est entre-
lacé, travaillé au burin, les plis sont remplis de lignes. L'entrelacs, tout comme celui du revers de 
la croix, est ici aussi tr iparti te, quoique plus étroit. C'est ce qui indique que la croix et le Christ 
sont les œuvres du même artiste. Non seulement la division tr ipart i te est identique, mais la pro-
fondeur des lignes gravées aux deux côtés de l'entrelacs est aussi la même. Voilà ce qui ne peut être 
imité et qui suppose l ' identité de la main qui a exécuté les deux œuvres. Les petits intervalles entre 
les entrelacs sont également identiques. L'entrelacs du revers est un peu plus large au côté droit, 
ce qui montre que la pièce a été exécutée à la main. 
E n ce qui concerne la main du corps, 011 ne peut constater si les doigts sont gravés ou exé-
cutés au burin. Une particularité des mains est le pouce saillant que l 'ar t is te a taillé séparément 
dans la matière. La ligne de séparation des deux pieds est exécutée au burin. 
Le corps et la croix sont recouverts d 'une épaisse couche de dorure. La I I I e partie du 
livre intitulé Scheduladiversarum art ium, ouvrage de Theophilus Presbiter, est consacrée à l'orfèvre-
rie médiévale.10 L 'auteur y énumère les différents procédés de l'alliage et parle aussi de la dorure. 
Pour orner des objets en bronze et en cuivre on recourait le plus souvent à la dorure à feu. Sur 
l 'objet légèrement réchauffé on étalait au moyen d 'une brosse ou d 'un torchon du tain d'or (or, 
dissout dans du mercure); le mercure une fois évaporé, l'or restait à la surface de l 'objet.1 1 Cette 
descrijhion de Theophilus peut être considérée comme base de référence pour ce qui est de la do-
rure des objets d'orfèvrerie du haut moyen âge, et nous pouvons admet t re que la dorure de notre 
croix a été exécutée de la môme manière. On ne lésinait pas sur l 'or: la croix était recouverte de 
10 à 15 gr d'or, ce qui n'est pas peu. La dorure est plus épaisse sur le corps que sur la croix. L'or, 
loin d 'être rongé par l'usure, a été jeté bas par l 'oxyde qui s'est formé sur la surface de cuivre.12 
En je tant un regard à l 'intérieur de l 'hémisphère au bout de la branche inférieure, on voit 
que l 'extrémité de cette branche qui se trouve aujourd 'hui sous le ruban orné d'entrelacs — a 
été écrasé par le marteau. Ce n'est donc pas l 'extrémité originale. D'a i l leurs , laforme disproportion-
née de la croix indique aussi que sa branche inférieure était primitivement plus longue. Pour pou-
voir en reconstruire la forme originale, nous avons examiné les croix processionnelles de Hongrie du 
XI e au X I I I e siècle. Nous commencerons pa r donner une brève description de celles qui se t rouvent 
dans la collection du Musée National de Hongrie.13 
Croix de provenance inconnue ( № d ' 1 nv. : 71 (1897), achat de J a k a b Kraus en cuivre doré. 
Les extrémités de ses branches s 'écartent légèrement. Sur l 'avers on a soudé une bande, sur les extré-
10
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mités il y a quatre liâtes également soudées, sans cabochon. La croisée s'élargit par un ressaut 
au forme de carré, sur l 'avers on voit ici aussi quatre petites hâtes, une contient le cabochon. Sur 
le revers se trouve une bande gravée de plusieurs lignes, interrompue par endroit par des ligatures. 
Ses extrémités sont couvertes de palmettes, la croisée est ornée par des palmettes sor tant d 'un 
losange en cadre entrelacé. Dimensions: longueur: 18,5 cm, largeur: 13 cm (pl. X X I I I , I 2). 
Fragment d'une branche de croix (№ d ' Inv . : 108 (1926). Achat — provenance inconnue. 
Bronze. L 'extrémité arrondie par un hémicycle; aux deux angles des aiguillons saillants. Sur 
la face une bande appliquée, le revers est orné d'entrelacs gravés (pl. X X I I I , 3 — 4). 
Croix processionnelle (№ d ' Inv . : 6 (1876. 25.) de provenance inconnue. Achetée à Mme 
A. Fay . — Date: XI" X I I e siècles. Croix pattée, la branche inférieure se termine, par l 'intermé-
diaire d 'une tige plus étroite, en une hémisphère. Les branches verticales sont ornées d'entrelacs, 
les extrémités des traverses par des palmettes gravées. Sur la croix un Christ primitif cloué à la 
croix par les mains. Le troisième clou se trouve sous les pieds joints et parallèles. La tê te est longue, 
les cheveux sont séparés par une raie médiane, il porte un perizonium court . Dimensions: longueur 
de la croix: 25,4 cm, largeur: 18,2 cm. Longueur du corps: 9,9 cm, largeur: 9,8 cm (pl. X X I I I , 5). 
Croix processionnelle (№ d ' Inv . : 6 (1876. 26.) De provenance inconnue. Date: XI e —XII e 
siècles. — En cuivre doré. La branche inférieure se termine en une globe aplatie qui se prolonge 
par une hampe cylindrique. Les quatres branches de la croix sont ornées d'entrelacs. Au milieu 
un corps de faibles dimensions, les yeux sont fermés, les cheveux séparés par une raie médiane. 
Le thorax est façonné par quelques trai ts . Les pieds sont joints, le perizonium est court et orné 
d'entrelacs. Les pieds et les mains sont percés de clous. Dimensions: longueur de la croix: 30,5 cm, 
largeur: 17,5 cm. Longueur du corps: 6,8 cm, largeur: 6,9 cm (pl. X X I I I , 6). 
Les pièces suivantes représentent l 'autre groupe de croix hongroises, auquel appart iennent 
les croix potencées: 
Croix processionnelle (№ d ' Inv . : 57. 24. 13). De provenance inconnue. Date: X I e siècle. 
En cuivre. Les branches se terminent en forme de croix. (Labranche inférieure manque.) Elles sont 
ornées de rinceaux poinçonnées. Le visage du Christ est oval, il ne porte pas de cheveux, de mous-
tache et de barbe, les yeux sont fermés. Le perizonium ressemble à une jupe et offre des dessins 
poinçonnés tout comme le thorax. Les bras et les jambes sont grêles, les pieds droits et joints. Des 
clous passant par les mains et les pieds f ixent le corps à la croix. Dimensions: longueur de la croix: 
23,6 cm, largeur: 19,3 cm. Longueur du corps: 10,7 cm, largeur: 10,3 cm (pl. XXIV, 1). 
Croix processionnelle (№ d ' Inv . : 1937. 11.) Site: Kunszentmár ton . Achetée à G. Balogh 
Date: X I I e siècle. Croix en cuivre doré, potencée. Sur l 'avers et le revers les branches sont 
ornées de rinceaux ondulés gravés dans un dessin pointillé. La croisée offre quatre peti tes bâtes. 
La branche inférieure cylindrique de la croix est cassée. C'est le bout de la hampe. Dimensions: 
longueur de la croix: 25 cm, largeur: 19,5 cm. Longueur du corps: 11,3 cm, largeur: 10,6 cm (pl. 
XXIV, 2). 
Croix processionnelle (№ d ' Inv . : 10 (1921). Site: Pusztaszentmiklós (comitat de Komá-
rom). Achat . Date : XI e —XII e siècles. Bronze. Les branches potencée de la croix sont d 'une lon-
gueur égale. Sur i'avers, une bande saillante. A l 'extrémité supérieure la main de Dieu bénissante, 
et rapportée. Le corps est soigneusement modelé, les cheveux séparés par une raie médiane, tom-
bent sur les épaules. Les yeux sont fermés, il porte une barbe et une moustache. Le perizonium 
est noué devant et tombe en plis abondants . Les pieds sont joints, les jambes légèrement fléchies. 
Pieds et mains sont percés de clous. Dimensions: longueur: 26,8 cm, largeur : 23,9 cm (pl. XXIV, 3). 
Le groupe suivant des croix conservées au Musée National comprend les spécimens dont 
les extrémités se terminent par des boules. 
Croix processionnelle (№ d ' Inv . : 57. 23. 13.). De provenance inconnue. Date: XI e —XIIe 
siècles. E n bronze doré. Les branches imitant l 'arbre vivant se terminent par trois boules aplaties, 
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en bas par une plus grande hémisphère de laquelle naît une tige. Le corps n'a pas de cheveux et de 
moustache, sur la t ê t e il porte une couronne ornée par quatre plaques cintrées. Le perizonium est 
large, drapé, les pieds sont étroitement joints, mains et pieds extraordinairement grêles, sont per-
cées de clous et fixés à la croix. Dimensions: longueur: 26,5 cm, largeur: 1 7,5 cm. Hauteur du corps: 
9,8 cm, largeur: 10,2 cm (pl. X X I V , 4.) 
Croix processionnelle (№ d ' I n v . : 57. 27. 13.) De provenance inconnue. Date: X I e — X I I e 
siècles. Bronze avec traces de dorure . Trois branches se terminent par une hémisphère aplatie, 
en bas une tige mince pouvant ent rer dans une longue hampe. Le corps est plat, il porte une cou-
ronne à quatre lobes saillants, n'a ni cheveux, ni moustache, ni barbe, les yeux sont fermés. Le pe-
rizonium ressemble à une jupe, il o f f re un ornement gravé de forme carrée. Dimensions: longueur 
de la croix: 24 cm, largeur: 13,6 cm. Longueur du corps: 9,2 cm, largeur: 9 cm. 
C'est à ce groupe qu 'appar t ient la croix processionnelle qui se t rouve dans la collection 
des Piaristes de Budapes t . Elle est en cuivre doré et les branches de la croix représentent un arbre 
émondé. Les sphères qui ornaient sans doute les extrémités sont perdues, la branche inférieure se 
termine en un bouton hexagonal et une tige qui permettai t de la fixer à la hampe. Les yeux du 
crucifié sont ouverts, le perizonium est court et ressemble à une jupe. Cloué à trois endroits à la 
croix. Date : X I e - X I I e siècles.11 
Dans la collection du Musée National il y a deux spécimens dont la branche ressemble 
beaucoup à un arbre . - Inv. 79/1904. Site: Cegléd. Date: X I I e siècle. — Bronze doré. La croix 
représente un tronc d 'arbre, sur sa branche inférieure on voit deux feuilles qui se penchent vers 
le suppedaneum. Sur les traverses elle porte une tablet te rhomboidale avec les inscriptions NAT 
et E N V . Le corps a les yeux fermés, la tête penchée en avant , ses cheveux sont séparés au milieu. 
Il por te un perizonium noué par une ceinture, les pieds sont étroitement joints, les jambes fléchis-
sent légèrement. Il est cloué par trois clous à la croix (pl. XXIV, 5). 
Très semblable à la précédente est la croix processionnelle Inv . 5/1937, de provenance in-
connue qui remonte au XI I e ou au X I I I e siècle. Elle est en cuivre doré. Sur le fû t imitant un arbre 
est f ixé un Christ avec un perizonium légèrement drapé qui descend jusqu'au genoux. Sa tête est 
penchée en avant, il porte une barbe. Sur la branche inférieure de la croix on trouve un ornement 
en r inceaux ajourés inclinés en fo rme de cœur. Les extrémités portaient peut-être un ornement 
semblable, mais au jourd 'hui il n 'en reste qu'une part ie en demi-cercle. Dimensions: hauteur 18,3 
cm, largeur: 13,5 cm. 
Parmi les croix de Hongrie ce sont la croix processionnelle du X I I e siècle conservée au 
Musée Is tván Király de Székesfehérvár, ainsi que la croix découverte dans la tombe du roi Béla 
I I I . (pl. XXV, 1, 2) dont la forme offre la meilleure analogie pour la reconstruction de la croix 
de Füred . Toutes les deux se dressent sur une sphère aplatie imi tant le globe qui se prolonge en 
bas en une hampe cylindrique. Telle est la croix Inv . 6/1876. 26. déjà décrite et probablement aussi 
les croix Inv. 6/1876. 25. et 57. 23. 13 qui aujourd 'hui se terminent en une hémisphère (pl. X X I I I , 
6, 5. pl. XXIV, 4). E n dehors des exemples de Hongrie on peut aussi recourir pour la reconstruction 
de la croix de Füred à la croix processionnelle du XI e siècle qui provient de la paroisse de Saint-
Mars-Sous-La-Futaye en France. l sAux angles des branches, à la place même des lobes saillants 
de la croix de Füred elle offre des perles allongées auxquelles about i t la bordure perlée. Les extré-
mités de cette croix se terminent pa r quatre cristaux de roche dans des bâtes pareilles à celles de 
la croix de Füred. Dans la quatrième branche inférieure il y a également une pierre. Cette branche 
se prolonge par un manche plat au-dessous duquel il y a une sphère garnie de cabochons oviformes. 
Dans la hampe cylindrique venait s 'insérer la barre (pl. XXV, 3). 
14
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Fig. 2. Recons t i tu t ion de la croix de Ba l a ton fü red 
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Voilà comment nous nous imaginons l 'é ta t primitif de la croix de Füred. Vraisemblable-
ment toutes ses branches étaient garnies d ' un cabochon. L 'extrémité de la branche inférieure qui 
actuellement se trouve sous le ruban à entrelacs à l ' intérieur de l 'hémisphère constitue la partie 
supérieure de la bâte ajourée. La longueur totale de la branche verticale de la croix devait être 
de 22 à 22,5 cm. A cela s 'a joutai t au-dessous de la quatrième pierre le tige orné d'entrelacs, l'hé-
misphère légèrement aplatie et la hampe sans doute circulaire (fig. 2). Le pied du Christ reposait 
sur le quatrième cristal de roche, c'est pourquoi il n 'y avai t pas de suppedaneum. 
Un grand problème auquel nous nous sommes heurtés au cours de la reconstitution c'est 
de savoir de quelle manière le corps a été f ixé à la croix. Sur les croix décrites plus haut , il était 
chaque fois accroché jtar des clous de fer percé à travers les mains et les pieds. Il est absolument 
insolite et inexplicable que sur la croix de Füred ni les mains ni les pieds ne soient percés et que sur 
la croix même on ne t rouve pas non plus la t race de trou. Au-delà de l 'aspect technique du pro-
blème, il est malaisé de s'expliquer cet é ta t des choses aussi au point de vue iconographique. Au 
milieu dir perizonium nous voyons un clou de fer fortement oxydé par lequel il a été fixé d 'une 
manière assez grossière. Cette trace de clou se voit aussi sur la branche inférieure de la croix. La 
fixation a dû avoir lieu au moment du remaniement de la croix. Grâce à un examen très minutieux 
nous avons cru pouvoir reconstituer la f ixat ion primitive du corps.16 Au milieu de l 'avers et du re-
vers de la croix (pl. XIX—pl . XXI) on voit un petit creux. En même temps on a relevé au dos du 
corps, à la rencontre des bras et du corps les traces d 'un tenon qui avait dû être limé (pl. X X I I , 3). 
Son emplacement correspond parfai tement au creux en question. U est donc permis de supposer 
que le corps avait été originairement soudé au milieu de la croix par l ' intermédiaire du tenon. La 
radiographie fai te de la croix montre clairement que la croix offrait un trou au milieu, ce qui vient 
appuyer notre hypothèse.17 Au moment du remaniement le tenon fu t limé et le corps, percé d 'un 
gros clou au milieu du perizonium, fixé à nouveau sur la croix. Le point le plus faible au point 
de vue s tat ique était l 'endroit du quatrième cabochon sur la branche inférieure (sur lequel reposait 
le pied du corps). En conséquence de la charge le cabochon est tombé, la croix s'est gauchie et fi-
nalement s'est cassée, en conséquence de quoi il a fallu la transformer. La personne qui en fu t char-
gée n 'étai t pas un aussi bon orfèvre que celui qui avait fabriqué la croix. Il recourut à un procédé 
primitif et l 'exécuta de la manière la plus primitive. U détruisit la branche inférieure de la croix 
à coups de marteau, et appliqua sur cette branche une plaque destinée à la renforcer. Cette extré-
mité inférieure mise en pièces et la plaque se voient fort bien à l 'intérieur de l'hémisphère. L'or-
fèvre y passa ensuite le ruban orné d'entrelacs avec l 'hémisphère et la f ixa au moyen de clous 
en cuivre. Les deux trous au-dessus du ruban correspondent à la place de deux clous. Ils auraient 
dû recevoir les clous du ruban à entrelacs, mais leur emplacement é tant mal choisi, on les laissa 
tels quels. La date de la transformation serait difficile à déterminer. La croix avait été employée 
sous sa première forme au moins pendant 100 à 150 ans. C'est précisément cette utilisation pro-
longée qui en avait amené la rupture. La nouvelle croix ne pouvant plus servir de croix procession-
nelle fu t placée dans la tombe d 'un personnage éminent. 
Pour pouvoir déterminer, du moins approximativement, l 'époque de la fabrication de la 
croix, nous devons en étudier de près tous les détails, et passer en revue ses motifs ornementaux 
au point de vue de l'iconographie et du style. 
Nous commencerons par le corps, la part ie la plus f inement travaillée de la croix. 
Au point de vue de la représentation artistique du Christ qui relevait des tâches les plus 
importantes de l 'art médiéval, on distingue généralement trois grandes époques différentes par le 
caractère du sujet représenté. Dans les trois premiers siècles du moyen âge la représentation était 
16
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surtout symbolique. Selon Friedrick Gerke il devait cependant exister dès le milieu du IVe siècle 
un cycle des représentations qui comprenait aussi la scène de la crucifixion. La crucifixion repré-
sentée sur la porte de Santa Sabina à Rome (autour de 431) et sur une boîte en ivoire da tan t de 
425 et conservée au British Museum semblent être des exemples de ce cycle. Il s'agit là en même 
temps des représentations les plus anciennes de la scène.18 
L'idée qui prédomine dans la deuxième époque est la victoire sur le monde que l'on tradui-
sait en premier lieu par la représentation du Christ vivant . L'image du Christ, portant une barbe 
et de longs cheveux partagés par une raie qui est debout et vivant sur la croix, les mains et les 
pieds percés de quatre cloux, vêtu d ' u n colobium (tunique), telle qu'elle fu t conçue au Ve et VIe 
siècles dans l 'art syro-palestinien se répandit rapidement et fu t connu dans le haut moyen âge 
de l 'Ex t rême Orient jusqu 'à l 'Extrême Occident. Le type du Christ avec une barbe et de cheveux 
qui lui tombent jusqu 'aux épaules est resté conservé jusqu'à nos jours.19 
Le plus bel exemple du type de représentation syrien est constitué par la miniature du 
codex Rabu la datant de 586 (Bibliotheca Laurenziana, Florence).20 
Les miniatures et les objets d ' a r t de l 'époque carolingienne montrent que le schéma tra-
ditionnel de la représentation du Christ s 'était maintenu. Le Christ est vivant sur la croix à 
laquelle il est suspendu par quatre clous. Le colobium cède souvent la place au perizonium. Le 
crucifix est entouré de personnages symboliques (Oceanus, Terra, Ecclesia, Synagoga).21 
L'époque ottonienne nous a légué deux types de crucifixion: l 'une reflète une influence 
byzantine, en mettant en scène le Christ vivant, avec les yeux ouverts et la tê te légèrement pen-
chée. Ses représentants les plus caractéristiques sont la dite mière croix de l 'abbesse Mathild d ' 
Essen et la croix de la reine Gisèle. Le plus bel exemple des représentations du Christ mort qui appa-
raissent à la même époque est la croix di te de Géron, qui, au témoignage des chroniques contem-
poraines (en premier lieu celle de l 'évèque Thietmar), f u t exécutée dans la seconde moitié du X e 
siècle, sur l 'ordre de Géron, le puissant archevêque de Cologne.22 Des répliques iconographiques 
et des analogies artistiques de cette croix existèrent en grand nombre autour de l 'an mil. Son in-
fluence a pu être decelée jusque dans les enluminures de Cologne, la sculpture en ivoire et l 'orfèvre-
rie rhénane. Dans les ouvrages qui prennent en quelque sorte appui sur la croix de Géron: sculp-
tures en ivoire du maître de Coburg de la reliure de У Evangile d 'Echternach, la porte de bronze 
de Hildesheim, la croix de Bernward on relève, en tant que critères de ce style, le naturalisme em-
prunté à l ' a r t de l 'époque carolingienne, la tendance à la représentation monumentale et les débuts 
de la représentation d 'un Christ mouran t au milieu de souffrances.23 
Nous sommes donc arrivés à la troisième période des représentations du crucifié, à celles 
d 'un Christ mort. Les yeux sont fermés, la tête penchée sur l 'épaule droite, le corps raidi. Ce n'est 
plus qu 'un corps tor turé qui a perdu tou te dignité royale. La nouvelle représentation apparaî t 
en Europe Occidentale à la f in du ГХ1' ou au début du X" siècle,24 et dès le X L elle devient générale.25 
A Byzance les premiers exemples connus apparaissent selon Grondijs après le milieu du X L siècle, 
à l 'époque de Nicète.20 
Dans l 'art occidental des IX1' e t X e siècles qu'il s'agisse des arts mineurs ou de l 'ar t 
monumental on retrouve donc par tou t la représentation du Christ mort (reliures en ivoire de 
18
 B Á R Á N Y 222. 
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l 'Evangile de l 'école de Mayen ce, croix de Theophanu de la cathédrale d'Essen, croix en ivoire du 
Victoria and Albert Museum).27 
L'art germanique du X I e siècle a créé des ouvrages aussi impor tants que la croix de bronze 
de l'église de Saint Pierre de Minden,28 la croix de bronze d'Amrichshausen,2 9 la croix de Cappen-
berg,3 0 la croix de Frauenberg,3 1 la croix de bronze conservée au Musée de Schniitgen.32 Toutes 
ces croix représentent à un niveau artistique élevé, conformément aux traditions de l 'époque ot to-
nienne, le Christ crucifié mort et peuvent être considérées comme les principales analogies icono-
graphiques du Christ de Balatonfüred. 
La représentation du Christ mort évolue au cours du X I I e et du XI I I e siècle. A partir des 
dernières décennies du XII e la dignité raide du corps disparaît, les jambes s'affaissent, la tête se 
penche en avant ,3 3 le Christ por te généralement une couronne royale et semble être debout les 
bras écartés devan t la croix. Les membres sont généralement t rop longues, la poitrine effacée, 
les côtes bien visibles.34 La couronne royale est remplacée plus t a rd par la couronne d'épines. Au 
d é b u t les bras son t horizontaux. Le Christ aux bras écartés signifie que le Christ est mort pour 
t o u t le monde. A la fin du moyen âge apparaî t la représentation du Christ aux bras verticaux.35 
Voyons maintenant dans quelle période des représentations nous pouvons faire entrer au 
po in t de vue iconographique le corps de Balatonfüred. Avec ses cheveux longs séparés par une 
raie mediane et t o m b a n t sur ses épaules, sa courte barbe, ses pieds droits et joints, son perizonium 
à n œ u d et par l 'absence de la couronne, il offre des réminiscences de l'éfioque ottonienne. Ses yeux 
fe rmés et sa tê te légèrement penchée à droite indiquent qu'il s 'agit d 'un mort. Son thorax carré, 
ap la t i et étroit t r adu i t également la souffrance et la déchéance. Tout compte fait , nous sommes 
d 'av i s que le corps remonte au débu t de la période de la représentat ion du Christ mort , aut rement 
di t à la fin du X I e siècle. Ce qui le distingue des autres crucifix de Hongrie, c'est la forme allongée, 
élégante du corps et la téte façonnée avec plasticité qui évoquent des sculptures romanes de Hon-
grie (tête de roi de Kalocsa, tê te d 'apôtre dans le lapidarium du musée de Tihany). Les autres cruci-
f ix retrouvés en Hongrie sont d 'une facture plus primitive et plus grossière, et por tent en général 
une couronne ouver te (pl. X X I I I XXV). Notre corps peut ê t re da té avec passable certitude 
pour la deuxième moitié du XIe-siècle. 
L'avers est muni d 'une bande soudée séparément et qui forme aux extrémités des bran-
ches de petits lobes saillants (pl. XIX) . Les extrémités étaient garnies de cabochons polis en bâtes 
ajourées. Cette fo rme de croix remonte à la « croix gammée » byzant ine. Il n'est pas non plus exclu 
que cette forme à branches munies de lobes saillants procède aussi du type de croix pat tée byzan-
t ine et que les lobes remplacent ici les perles qui les ornaient fréquemment.3 6 
Des extrémités à lobe se rencontrent dans les matér iaux hongrois aux f ragments de croix 
en bronze de site inconnu, conservé au Musée National de Hongrie, № d ' Inv. 1926/108, qui offre 
à l 'avers une bande appliquée, semblable à celle de la croix de Füred , tandis que son revers est 
orné par un nœud d'entrelacs gravés (pl. X X I I I , 3 4). Le spécimen qui semble être à tous les 
poin ts de vue le plus apparenté à notre croix est la croix processionnelle de provenance inconnue, 
conservée au Musée National sous le № d ' Inv . 71/1897. 3. A l 'avers on voit un cadre saillant (pl. 
27
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X X I I I , 1 2), et les extrémités arquées des branches sont aussi pareilles. Les branches étaient 
ornées de cabochons qui n'existent plus aujourd 'hui , dans des bâtes assez grossières non ajourées. 
A la croisée il y a également des bâtes rondes dont l 'une contient encore la pierre. Cette croix rap-
pelle encore davantage la forme de croix byzantine. La croix ne comporte pas de corps, seuls les 
trous a t tes tent qu 'à l'origine il devait en y avoir un. 
E n 1962, le Musée Thorma János de Kiskunhalas se procura une petite croix procession-
nelle en état fragmentaire, avec un corps. Les branches de la croix sont pattées, e t se terminent 
aux angles par des sphères. Les cheveux du Christ sont séparés par une raie médiane, il porte un 
perizonium court à plis. La tête est f inement travaillée, les yeux sont ouverts, c 'est un Christ vi-
vant . La croix a été découverte parmi les ruines de l'église du village médiéval Zsana complète-
ment détrui t . En ce qui concerne sa forme la croix peut être mise en rapport avec les croix byzan-
tines, et avec son corps archaïque peut être datée de la f in du XI e siècle.37 (pl. X X V , 4 - 5 ) . 
Un des cabochons de la croix de Balatonfüred est un cristal de roche biseauté.38 Des cris-
taux de roche biseautés se rencontrent déjà sur les objets d'orfèvrerie des X e —XI" siècles (coins 
de la reliure de l 'Evangile de Bamberg, X e siècle, Vierge du trésor du dome de Hildesheim, début 
du XI e siècle, croix d 'Enger de la f in du XI e siècle, conservée à Berlin.)39 
Parmi les croix processionnelles conservées dans les musées de Hongrie, le spécimen ap-
partenant autrefois à la collection Andrássy4 0 et celui conservé au Musée Móra Ferenc de Szeged 
offrent aux extrémités de leur branches des cristaux de roche en bâ te ajourée.41 
Continuons notre analyse par l 'étude de la croisée auréolée de la croix de Füred . A l'avers 
la forme circulaire est encore mise en relief par un cadre. Des raies obliques naissant sur ce cadre 
courent vers le milieu où est suspendu le corps. Ces raies peuvent être interprétées aussi comme 
des rayons du soleil, et en ce cas la croisée représenterait le disque solaire. Dans la symbolique du 
moyen âge le Christ é ta i t souvent incarné par le soleil.42 
Le revers est richement orné. Le cadre est constitué d'une bande composée de lignes plus 
ou moins profondément gravées (pl. X X I ) . Par endroit, à des intervalles réguliers, les lignes longi-
tudinales offrent des ligatures simples ou doubles. Une telle bordure avec ligatures se rencontre 
aussi sur le revers de la croix no. 71/1897 que nous avons citée comme analogue de la croix de Füred 
(pl. X X I I I , 1 -2). Il est intéressant de noter que ces ligatures apparaissent aussi sur les monnaies 
d'André I e r et de Ladisias Ie r (pl. X X V I , 1), et que dans l'ensemble des matériaux numismatiques 
on n'en t rouve pas d 'au t res exemples.43 Sur la monnaie d'André I e r la triple l igature relie deux 
rubans lisses et une rangée de perles. Les rubans lisses ne se prolongent pas sous les ligatures. Sur 
la monnaie de Ladislas I e r il s'agit aussi d 'une triple ligature reliant deux rubans lisses et une ran-
gée de perles, mais ici les rubans se prolongent sous les ligatures. Les ligatures de notre croix res-
semblent plutôt à ceux de la monnaie de Ladislas. 
A l'intérieur du cadre, jusqu 'aux bâtes des cristaux de roche, on voit un entrelacs tripar-
tite à deux branches. Le motif d'entrelacs é tant intemporel, il est plus ou moins impossible de 
l'utiliser pour la da ta t ion d 'un objet Selon Tamás Bogyay qui est le meilleur expert de ce pro-
blème, l 'entrelacs de la croix peut remonter au XI' ' ou au XII e siècle, mais ne peut en aucun cas 
37
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être plus jeune. Des entrelacs tri partîtes à deux branches du même genre se rencontrent dans la 
sculpture de l ' I talie du Nord à la haute époque romane.44 Tel est l 'ornement de l 'Ambon conservé 
au Castello Sforzesco de Milan, et le f ragment de mur pignon exposé au Musée Municipal de Vi-
cenza.45 Dans les matér iaux romans de Hongrie on peu t citer ici le fragment de corniche du XI e 
siècle conservé au lapidarium de Pécs, ainsi que l 'ornement de la pierre d'Aracs, qui remonte égale-
ment au XI e siècle.46 
Une partie des croix processionnelles romanes de Hongrie offre également un ornement 
d'entrelacs. Nous en voyons par exemple sur l'avers des spécimens conservés au Musée National 
sous les № s . 6/1876. 25 et 6/1876. 26. (pl. X X I I I , 5, 6). 
Ce sont en réalité des croix bouclées. Cette fo rme de croix, avec l 'écheveau symbolisant 
la victoire sur la mort et la croix de chaînette sont passées des différents systèmes de croyances paï-
ennes dans le christianisme. Ces symboles ancestraux furent adoptés en partie inconsciemment, 
en partie tout à fait consciemment par la jeune Eglise à l'époque des grandes migrations. Par l'in-
termédiaire de l 'art lombard et vieux-croate les motifs entrèrent ensuite dans l 'ar t roman.47 
On retrouve les entrelacs sur la croix à double traverse découverte en 1961 à Ludas-puszta 
et conservée actuellement au Musée Arany János de Nagykőrös des extrémités se déploient en 
un dessin évoquant des branches d'arbres. La croix est du type des croix limousines, mais pré-
sente des caractéristiques locales intéressantes. Elle remonte aux environs de 1270.48 
L'entrelacs avec la bordure extérieure de plusieurs lignes comportant par endroit des li-
gatures peut encore être considéré comme un arbre de vie fortement stylisé. L 'arbre de vie a joué 
un rôle important dans la symbolique du moyen âge. Sa signification était donnée en partie 
dans le haut moyen âge — par l 'arbre du paradis (Moïse I. 2 9), plus tard par son identification 
avec la croix du Christ. L 'a rbre de vie fu t intégré à la sphère d'idées de la Rédemption: il symbolise, 
dans la plupart des cas, la Croix et même le Christ.49 Dans les matér iaux de Hongrie on rencontre 
plusieurs croix imitant l 'arbre de vie. Le spécimen appar tenant autrefois à la Collection Andrássy, 
ainsi que la croix du XI I e siècle qui se t rouve au Musée Móra Ferenc de Szeged imitent des arbres 
(pl. XXV, 6). Très semblable est la trouvaille de Bökény, conservée au Musée de Szentes, mais 
ici l 'ornement de l 'extrémité des branches imite la forme du croissant de la lune. Sur la croix en 
cuivre du XI e siècle conservée au Musée National ( № d ' Inv . 57 24. B), l 'ornement consti tué de rin-
ceaux poinçonnés renvoie également à un arbre (pl. X X I V , 2), tandis que la croix en bronze doré 
(№ d ' Inv . 57.23.B) et la croix en cuivre du XII e siècle (№d ' Inv . 1937/5) imitent elles-mêmes des 
arbres sur lesquels on voit même des feuilles (pl. X X I V , 4 5). 
En analysant les autres motifs du revers de la croix de Füred, il faut signaler l 'ornement 
de la croisée. Nous y voyons entre des entrelacs une rosette inscrite dans un losange qui se pro-
longe par une tige mince vers les extrémités de la croix (pl. XXII , 1). 11 s'agit d 'une rosace quadri-
pétale stylisée dont les pétales naissent d 'un cercle. La croix qui se t rouve au milieu du cercle mar-
que probablement le milieu que l 'artiste entendait repérer avant de commencer à graver les des-
sins. 
Des rosettes quadripétales inscrites dans un losange sont fréquentes dans les matér iaux de 
l 'époque de la conquête du pays.50 On en trouve aussi dont le motif de base les quat re pétales 
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Fig. 3. Trouvailles de l 'époque de la conquête 1. Trouvai l le de la région de Tokaj , 2. J o y a u de Cegléd, 3. P laque 
de Dunaszekcsô, 4. Plaque de Pilin 
naissant d 'un cercle — sont semblable à celui de la croix de Füred.5 1 (fig. 3., 1, 2). La disposition de 
la rosette (au milieu où l 'orfèvre voulait combler un vide) n 'est pas non plus sans analogie dans les 
matériaux hongrois. Les palmettes-rinceaux des plaques de Dunaszekcsô, Pilin naissent également 
d 'un cadre rhombiforme (fig. 3., 3, 4), comme celui de la rosace de la croix de Füred. La croix pro-
cessionnelle no. 71/1897. 3. de provenance inconnue, qui offre le plus de parenté avec celle de Füred 
51
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comporte au milieu une disposition semblable des dessins. Des palmettes for tement stylisées sor-
tent en quatre directions d 'un losange inscrit dans un entrelacs circulaire, (pl. XXVI , 2). 
Cette solution ressemble encore davantage à la plaque de Pilin signalée plus hau t . 
Il nous reste à examiner de plus près l 'ornement qui se t rouve sur l 'hémisphère (pl. X X I I . , 2). 
I l consiste de palmet tes feuillues gravées qui s'inscrivent dans les intervalles des rinceaux ondulés 
bordés. La bordure de trois lignes com porte une ligature. D'autres ligatures se voient à la naissance 
des palmettes, c'est d'elles que par tent les feuilles (fig. 4). Le motif des palmettes entre rinceaux 
ondulés remonte à un passé très reculé. On le re t rouve dans l ' a r t copte, (sur des objets en pierre 
aussi bien que sur les textiles), sur les bouts de courroie de l 'époque des migrations, en particulier 
dans l 'art des Avars, ainsi que dans l 'art pre-roman et roman.52 En Hongrie on a vu des motifs 
semblables sur les fragments de Pécs et de Székesfehérvár,53 mais ils ne sont pas aussi riches et ne 
remplissent pas entièrement les surfaces entre les rinceaux. Les feuilles de pa lmet te ornant l 'hémi-
sphère de la croix de Füred rappellent par leur abondance et par le nombre de leurs pétales les 
palmettes que l'on voit sur les fragments d 'autel et de colonnes du XI e siècle mis au jour à Eszter-
gom, ainsi que les fragments de chapiteaux de Székesfehérvár également du X I e siècle.54 Les ex-
trémités des branches de la croix au site inconnu qui est le plus proche de celle de Füred sont égale-
ment ornées de palmettes sortant de rinceaux (pl. XXVI, 3). Ce motif aussi est fréquent dans l 'art 
ornemental de l 'époque romane. Citons parmi les matériaux hongrois les f ragments à entrelacs de 
Somogyvár,55 le chapiteau conservé au lapidarium de la cathédrale de Pécs et enfin le chapiteau 
de Visegrád qui chacun présente un ornement du même genre.58 
En résumant les résultats des analyses que nous avons effectuées sur les différentes par-
ties de la croix, nous essayerons maintenant de déterminer la da te de la fabricat ion de la croix de 
Füred. Nous avons vu que du point de vue iconographique le corps peut être da té de la seconde 
moitié du XI e siècle, et que le caractère de la i 'eprésentation présente aussi des traditions de l'épo-
que ott onienne. Elle appart ient au type des «crux gemmata» byzantines. La pièce au Nu d ' Inv . 
71/1897.3 qui lui est la plus apparentée correspond, avec son ornement perlé, encore davantage 
52
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au type de base byzantin. Sur les deux croix les bâtes hautes et grossières des cristaux de roche 
dénoncent aussi la haute époque. La forme biseautée du cristal de roche de la croix n'exclut pas 
non plus la datat ion du XI e siècle. Les ligatures de la bordure sur le revers de la croix se rencontrent 
aussi dans les matériaux numismatiques de l 'époque arpadienne sur les monnaies d 'André Ie r et 
Ladisias Ier. Cela mérite d'être pris en considération, parce que l 'abbaye de Tihany, fondée en 1055 
par le roi André Ie r était le patron de l'église St. Michel de Papsoka, c'est-à-dire l'église où notre 
croix f u t découverte. L'entrelacs du revers offre une certaine parenté avec les entrelacs lombards 
de l ' I tal ie du Nord. Les entrelacs ornant la pierre de Pécs (XIe siècle) et de la pierre d'Aracs, éga-
lement romane, se réclament pareillement du style lombard.57 
La rosette disposée au milieu du revers de la croix confirme encore davantage la datat ion 
du XI e siècle et la parenté avec l 'ornement de l 'époque de la conquête. De même, l 'ornement qui 
se t rouve au milieu du revers de la croix no. 71/1897.3. et qui ressemble à une plaque de l 'époque 
de la conquête, nous autorise de faire remonter cette croix aussi au XI" siècle. L 'a r t de l 'époque 
de la conquête est resté vivant tou t le long de la première moitié du XI e siècle, et ne commence à 
perdre de son importance qu'à par t i r des années 60, notamment en conséquence de la consolida-
tion politique, de l 'achèvement de l'évangélisation du pays et de l 'établissement des rapports 
suivis avec l 'étranger. Sa disparition coïncide avec l 'avènement du style lombard et d 'autres styles 
étrangers qui évincent l 'ancienne conception des formes dans la prat ique des ateliers.58 Ni l 'or-
nement qui couvre la partie inférieure de la croix, la surface de l 'hémisphère (palmettes gravées 
feuillues inscrites entre les bordures), ni l 'entrelacs ne peuvent servir à une datat ion exacte, puis-
que, comme nous l 'avons vu, ils existent aussi bien dans l 'art copte que dans l 'art de l'époque des 
grandes migrations ou dans l 'ar t roman. Les grandes palmettes feuillues remplissant l 'ensemble 
de la surface qui ressemblent aux palmettes relevées dans les matér iaux sculptés du XI e siècle, 
n 'excluent pas la datat ion du XI e siècle. L'analyse de la matière de la croix a démontré que les 
diverses parties en étaient constituées d 'un matériau identique et avaient été exécutées dans le 
même atelier, conclusion que l 'étude du style n 'a pas infirmée. Aussi pouvons-nous dire en défi-
nitive que la croix de Füred date de la fin du XI e siècle (après les années 60), qu'elle a été exécutée 
à la main et par un seul artiste. 
Elle offre un mélange d'éléments de style différents: le corps a t tes te des traditions de l'épo-
que ottonienne, la forme de la croix est byzantine, l 'entrelacs et le décor de palmettes de l 'hémi-
sphère évoquent le style lombard, tandis que la rosette du milieu indique que certains motifs de 
l 'art ornemental de l 'époque de la conquête étaient encore en vogue. Cette combinaison de com-
posantes d'origine diverses exécutée avec un sens artistique assez sûr et une évidente intention 
décorative nous autorise à poser l'origine locale de la croix. Dans la Hongrie de la fin du XI e siècle, 
où des influences lombardes et françaises se mélangent avec les éléments byzantins et des motifs 
remontant à l 'époque de la conquête du pays on conçoit aisément qu 'un orfèvre ait créé une pièce 
unissant toutes ces influences. Elle n'est d'ailleurs pas unique dans les vestiges de l'époque. Le 
f ragment de la branche de croix conservé au Musée National de Hongrie (pl. X X I I I , 3 4) et un 
spécimen de site inconnu (pl. X X I I I , 1 2) présentent bien des analogies avec elle. Toutes les trois 
pièces peuvent être datées à juste t i t re de la f in du XI e siècle. C'est précisément le motif de la pal-
met te et la combinaison de caractéristiques de style différentes qui les distinguent des spécimens 
germaniques, de ceux de la région de la Meuse ou d'origine française.59 
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E n même temps ces pièces se distinguent aussi des autres croix de Hongrie. Au début de 
notre article nous avons décrit les croix processionnelles de Hongrie — en particulier celles conser-
vées au Musée National. Nous avons essayé de les grouper selon leur forme (voir pl. X X I I I XXV). 
Ces croix datées du XI e ou du XI I 0 siècle ont été en majori té exécutées en Hongrie, quoique'elles 
offrent plusieurs motifs d'origine étrangère (ainsi par ex. les extrémités potencées sont d'origine 
italienne (Modène), de même que le type imitant l 'arbre vivant et dont les extrémités forment des 
sphères aplaties est également étranger).60 
L'existence d 'une orfèvrerie hongroise au XI e siècle est a t tes tée par plus d 'une source 
écrite. La reine Gisèle f i t exécuter au tour de 1008 pour le tombeau de sa mère à Regensbourg une 
croix richement garnie de pierres précieuses, la croix dite de Gisèle. Là où on savait broder un cha-
suble aussi merveilleux que l'actuel manteau de couronnement exécuté par Gisèle et ses religieuses, 
il y avai t à coup sûr aussi des orfèvres capables de met t re au point pour la reine au goût sûr la 
croix funéraire commandée. Dans la légende de Har tvik on lit que Gisèle f i t don à l'église de Veszp-
rém fondée par elle d 'objets liturgiques en or et en argent, ainsi que de parements.6 1 
Nos chartes font souvent mention d'orfèvres. La lettre de fondat ion de Pécsvárad signale 
en 1015 cinq orfèvres.62 Dans la let tre de fondation de l 'abbaye bénédictine de Garamszentbenedek 
(1075) le roi Géza I e r donne à l 'abbaye un orfèvre nommé Nesku qui était sans doute tenu à exé-
cuter pour l 'abbatiale dos objets liturgiques.63 Les ateliers de l ' abbaye de Pannonhalma faisaient 
également travailler des orfèvres.64 
La donnée la plus importante de notre point de vue est celle offerte par la charte de fon-
dation de l 'abbaye de Tihany da tan t de 1055. En effet, après avoir énuméré les domaines et les 
revenus du monastère, la charte cite les serviteurs qui sont passés dans sa propriété. C'est ainsi 
que le roi a donné à l 'abbaye entre autres un orfèvre avec sa maisonnée (aurifex I).65 Cet orfèvre 
habi ta i t avec sa famille sur la presqu'île de Tihany. Dans le grand recensement de 1211 il est égale-
ment fa i t mention des orfèvres de l ' abbaye qui vivaient alors à Örvényes (in villa Eurmenes . . . 
isti sunt aurifabri: Summorau earn filiis suis, Vitus et Zob, Farcos et Pouca).66 
Un endos de 6 lignes à peu près contemporain de la charte de fondation nous a conservé 
un inventaire concis de l'église. Si on compare les trésors de l'église de Tihany aux objets signalés 
dans les inventaires de Pannonhalma, Bakonybél et Pécsvárad,67 on est obligé de reconnaître que 
l 'équipement de Tihany est plutôt pauvre : l'église ne possède que trois calices d'or, un encensoir 
en or, deux candélabres en argent, une cruche, une baguette, une salière, une petite cuillère et 
une croix processionnelle en cuivre doré.68 Par la suite l 'abbaye s'enrichit, à en juger par la donnée 
suivante: en 1217, lorsque André I I conduisit une croisade en Terre Sainte, il f u t obligé, faute 
d 'argent , d 'emporter de différentes églises des objets précieux en or et en argent, garnis de pierres, 
afin d 'avoir quelque chose à engager et à convertir en espèces s'il se trouvait dans la gêne. II em-
por ta ainsi la couronne de la reine Gisèle de l'église de Veszprém et un vase en or serti de pierres 
précieuses et de gemmes qui se t rouvai t dans la propriété de l 'abbaye de Tihany.69 
On voit donc que dès sa fondat ion l 'abbaye de Tihany avai t à sa disposition u i orfèvre 
qui exécutait pour le monastère et pour ses domaines les objets liturgiques nécessaires. Le borde-
reau ra t taché à la charte de fondat ion mentionne aussi une croix processionnelle en cuivre doré. 
Sans aller jusqu'à identifier la croix processionnelle en cuivre doré mise au jour à Balatonfüred 
à la croix mentionnée par le bordereau, nous nous contentons de retenir qu'il n'est nullement 
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impossible qu'une croix processionnelle de ce genre f û t exécutée dans l'atelier d'orfèvrerie de 
l 'abbaye de Tihany. 
L 'abbaye de Tihany fondée par le roi André T'r en 1055 occupait à son époque une place 
distinguée, puisqu'elle devait servir de lieu de sépulture au roi et aux membres de sa famille. Sur 
la presqu'île de Tihany il y avait d'ailleurs à côté des Bénédictins aussi des moines basilites. L'épou-
se du roi, la princesse Anastasie, fille de Jaroslav, prince de Kiev, était arrivée en Hongrie ac-
compagnée d 'une suite nombreuse dont faisaient par t ie aussi des moines basilites. Les deux ordres 
vivaient dans une entente parfaite. Le monastère bénédictin de Tihany était placé sous le vocable 
de Saint Aignan (patron de la ville d'Orléans). La charte de fondation ressemble beaucoup aux 
chartes françaises de cette époque, circonstance qui mérite d 'être rappelée, en particulier si l 'on 
prend en considération qu'entre 1050 et 1052 le roi André T'r, — menacé par les a t t aques réitérées 
des Allemands - a t tendai t , d 'abord l'aide de Rome, puis celle de la France dont le roi, Henri Ie r 
étai t son beau-frère.70 
Cela suffit peut-être pour illustrer le rôle de Tihany au XI e siècle et pour montrer que sur 
la péninsule on peut compter aussi bien avec une influence occidentale qu'avec une influence by-
zantine arr ivant par l 'intermédiaire des Basilites. D'ailleurs, précisément parce que l 'abbaye comp-
tait parmi les plus importantes du pays, le roi pouvait for t bien lui donner un orfèvre de son propre 
atelier, ou faire don à l'église d 'une croix processionnelle en cuivre doré exécutée dans l'atelier 
royal. Les deux croix apparentées à celle de Füred que nous avons décrites plus hau t , indiquent 
que ce type n'était pas unique parmi les objets liturgiques hongrois et que, vers la f in du XI e siècle, 
on en avait probablement mis au point plusieurs. 
Il nous reste encore à essayer d'identifier la personne avec laquelle on avai t enterrée la 
croix qui à cette époque représentait une grande valeur. Il est vrai qu 'au moment de sa mise dans 
la tombe la croix étai t déjà cassée, elle avait déjà été transformée et ne pouvait plus être employée 
comme croix processionnelle. Des cristaux de roche il n 'était resté plus qu 'un seul. Nous partirons 
de l 'emplacement de la tombe. A l 'intérieur de l'église de Balatonfüred nous avons mis au jour 
toutes les tombes. Comme nous l 'avons dit plus haut , la chronologie relative des tombes fu t établie 
par Imre Lengyel, sur la base d 'une monnaie de 1438 découverte dans la tombe no. 4.7X La tombe 
no. 6 qui contenait la croix fu t creusée entre 1258 et 1288. C'est la plus ancienne sépulture à l'in-
térieur de l'église, au milieu de la nef, devant l'arc de tr iomphe (fig. 1). La personne enterrée était 
un homme de 23 à 28 ans. (Dans la chronologie relative il faut calculer selon Imre Lengyel avec 
une erreur de + 5 0 ans.) Cela nous permet de situer l 'année de naissance de l 'homme enterré ici 
autour de 1210 -1220, l 'année de sa mort autour de 1250. Il faut voir si les sources écrites de cette 
époque nous livrent le nom d 'un personnage historique à cet endroit. Dans le recensement de l 'ab-
baye de 1211, il est question d 'un Etienne fils de Száka et de ses frères à qui l 'abbaye avait acheté 
près de l'église de Saint Michel une terre correspondant à six charruages.72 Le nom de ce même 
Száka revient à-propos d 'une autre affaire importante de notre point de vue. L 'abbaye de Tihany 
avait en dehors du roi aussi quelques bienfaiteurs privés qui pour le salut de leur âme concédaient 
à l 'abbaye des terres ou d 'autres dons. Le recensement de 1211 énumère 32 maisons (exequiales) 
dont six dans le village Füzegy (Apáti) de l'époque de la fondation, le reste dans les villages Füred, 
Kék, Papsoka qui se trouvaient sur l 'emplacement même du Füred actuel. Ces familles étaient 
obligées de remettre une fois par année des cadeaux au monastère qui en échange célébrait une 
messe funéraire pour le salut de l 'âme de leur seigneur défunt et distribuait le reste aux pauvres. 
Ces familles sont réparties en sept groupes selon la grandeur du don annuel. A Kék par exemple 
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15 maisons donnent au tan t que la 16e maison en elle-même, que deux maisons à Füred , cinq mai-
sons à Papsoka, six maisons à Fiizegy, à savoir un f û t de vin, un bouvillon et cent jiains. 
Il y a ensuite à Papsoka un colon (franc-servant) que pour le salut de son âme Száka avait 
affranchi et pourvu de tout ce dont il avait besoin, sous la condition qu'il donnerait au monastère, 
en plus d 'un cheval, d ' un bouvillon et de pains, encore deux oies et six poules.73 Voilà que surgit 
une fois de plus le nom de Száka qui pour le salut de son âme fait parvenir à l ' abbaye de Tihany 
des dons considérables. 
Partout en Europe la noblesse cherchait dès le haut moyen âge à assurer le repos de son 
âme après la mort. Ce souci se traduisait en premier lieu par le choix du lieu de sépulture. Les épo-
pées françaises connaissent comme lieu de sépulture d 'une part l'église même, notamment la 
place devant ou à côté de l'autel, où, vers la f in du moyen âge se trouvaient les cryptes de famille, 
le narthex ou alors les alentours de l'église qui servaient de cimetière et étaient ra t tachés à elle. 
C'étaient là les foyers de la ferveur et du sacrifice dont il émanait de la lumière, de la force et du 
calme. Ces lieux étaient réservés à ceux qui avaient des dons à l 'autel ou à l'église.74 Dans notre 
cas il est assez logique de supposer que dans la tombe no. 6 de l'église de Füred on enterra vers 
1250 les dépouilles mortelles d 'un descendant de ce même Száka qui vers 1211 avai t concédé au 
monastère de Tihany des dons importants af in qu'on y prie pour son âme. Il est permis de supposer 
qu'on l 'avait enterré à l 'endroit le plus distingué de l'église la plus proche de son domaine et qu'on 
avait mis dans sa tombe une croix processionnelle mutilée qui de ce fait avait perdu sa fonction 
originelle. 
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IDENTIFICATION DES DIFFERENTES PARTIES D'UNE TROUVAILLE 
ARCHEOLOGIQUE PAR ANALYSE SPECTRALE D'EMISSION 
En 1964, lors de la mise au jour des ruines de l'église de Balatonfüred, on a découvert 
dans la tombe no. 6 une croix processionnelle111. Il s'agissait de savoir si la croix qui est constituée 
de quatre parties soudées ensemble a été exécutée à la même époque et dans un et même atelier, 
ou si le corps avai t été f ixé ultérieurement sur la croix, et si la base et la bordure dataient d 'une 
époque différente. Pour répondre à cette question il est nécessaire de recourir à une analyse chi-
mique. Vu la nécessité de ménager l 'objet d 'ar t , les méthodes classiques d'analyse chimique ne 
pouvaient pas entrer en ligne de compte, puisqu'elles nécessitaient une quant i té importante de la 
matière dont le prélèvement aurai t détrui t une partie de l'objet d 'a r t . 
Parmi les méthodes de contrôle non destructif des matériaux, l 'analyse spectrale d'émission 
est particulièrement appropriée pour la détermination de la composition des objets en métal; elle 
ne demande que l 'évaporation d'environ 20 mg de matière, ce qui peut se faire sans prélèvement 
préalable, au moyen d 'un examen directe de l 'objet. La lésion superficielle ainsi causée est insigni-
f iante et facile à réparer. 
Un aut re problème se pose du fai t que le résultat de l 'analyse qualitative ne suffit pas 
généralement pour déterminer la composition des différentes parties, et l 'analyse spectrale quanti-
tative exacte ne peut être exécutée qu'à l 'aide d'étalon (alliages de composition connue) ayant 
la même composition et la même structure que l'échantillon. De par la nature même de la matière, 
nous ne disposions pas d 'étalon de ce genre. 
Cependant la composition des différentes parties peut être aussi identifiée par une appli-
cation spéciale du principe de la paire de raies homologues, sans échantillons de comparaison, no-
tamment par l 'établissement de la proportion des éléments d'alliage et des impuretés par rapport 
à l'élément de base dans les différents échantillons. Si les proportions de concentration sont identi-
ques dans les divers échantillons, on peut admet t re que leur composition est aussi identique. Cette 
méthode n'exige donc pas la connaissance de la concentration des éléments. 
L'essentiel de la méthode spectrographique appliquée par nous est le suivant: sur les 4 
parties non proprement connexes de l 'objet nous avons nettoyé une surface environ de 0,5 cm2 
(approximativement plane ou convexe) de toute impureté et de patine. En t re le milieu de cette 
surface et la contre-électrode de charbon nous avons constitué un arc avec l'espace de 2 mm. Vu 
que le spectre de la matière de base est relativement pauvre en raies, il n 'étai t pas besoin d 'un 
spectrographe à pouvoir de résolution élevé, de sorte que nous avons employé le spectrographe 
à optique de quartz à dispersion moyenne type ISP 28. 
L'allumage d'are à courant alternatif a assuré une sensibilité suffisamment grande. Du 
fait de la nature de l 'échantillon on n 'avait pas besoin d 'une plus grande précision de l 'excitation 
de l'étincelle à haute tension qui d 'autre part aurait signifié un pouvoir de détection limité. Comme 
contre-électrode nous avons utilisé une électrode de charbon de type R W 1, dont l 'extrémité était 
constituée par une cheville haute de 4 mm et de diamètre 3 mm. Un courant d 'une intensité de 6A 
a permis d'obtenir un spectre suffisamment lumineux. Une plus grande intensité aurait d 'une par t 
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augmenté le noircissement du fond plus que nécessaire, d 'aut re part aurait suscité le danger de la 
fusion locale de l 'échantillon dont le point de fusion est extrêmement bas. Pour régistrer le spectre 
des éléments volatiles, nous n 'avons pas appliqué de préflambage, le temps d'exposition étai t de 
2 minutes. L 'obje t était monté dans un support spécial de manière à ce que la lumière de l 'arc 
éclaire totalement, à travers les objectifs de l ' image la fente large de 15 ym du spectrographe. 
A cause de la surface non plane de l 'échantillon le porte-électrodes du spectrographe ne convenait 
pas à cette f in. 
Tableau I 
Les éléments examinés et leurs raies caractéristiques en nm 
Cd 228,80 326,11 Cr 283,56 425,43 427,48 
Au 242,80 267,59 Sn 284,00 303,41 317,50 
В 249,68 249,77 Na 285,30 330,23 330,30 
Si 250,69 251,61 288,16 Bi 289,80 306,77 
Со 
252,14 340,51 345,35 Ni 300,25 305,08 341,48 
Mn 257,61 259,37 279,48 In 303,94 451,13 
Sb -259,81 287,79 Zn 307,59 330,26 334,50 
Fe 259,84 259,94 302,06 Al 308,22 394,40 396,15 
Be 265,05 313,04 313,11 Cu 324,75 327,40 
Ge 265,12 269,13 303,91 Ag 328,07 338,29 
As 278,02 286,05 Ca 393,37 396,85 422,67 
Mg 279,55 280,27 285,81 К 404,41 404,72 
Mo 281,62 313,26 317,03 Sr 407,77 460,73 
Pb 283,31 405,78 Ba 455,40 493,41 
Nous avons fait successivement des spec t rogrammes des 4 par t ies de l ' ob je t d ' a r t sur ime p laque spee-
t rographique de t ype Gevaert Scient ia 23 1) 50, de dimensions 9 X 24 cm. Les plaques o n t é té développées dans 
un révélateur de t y p e Agfa 1 à 18°C pendant 5 minu tes . Les spec t rogrammes ont é té évalués s implement à 
l 'aide d ' un spect roprojec teur , en échange de l 'appl icat ion d ' u n mic ropho tomèt re . 
Sur la base des raies les plus sensibles des é léments d 'al lage et des impure tés qui pouvaient en t r e r 
en ligne de compte sur les d i f férents spectres (tabl. J) nous avons dé terminé les éléments contenus dans les dif-
férents spect rogrammes. Les raies, une fois la valeur de leur noircissement évaluée, on t é té marquées p a r des 
chiffres dans l ' o rdre d u noircissement croissant '2 ' . E n m ê m e temps, à côté de ces raies caractér is t iques, nous 
avons aussi m a r q u é le noircissement d ' une raie de la mat iè re de base, le cuivre. 
E n t r e les 4 par t ies de l 'échanti l lon examiné il existait de nombrenses différences en ce qui concerne 
l ' emplacement de l 'endroi t examiné (milieu ou bord d ' u n e surface), l 'épaisseur, le r ayon de courbure, etc. , et 
cet te circonstance a sensiblement modif ié les condit ions de l 'évaporat ion. I l est évident q u e malgré les condi t ions 
expérimentales p a r ailleurs ident iques (paramètres d 'exci ta t ion , t e m p s d 'exposit ion, d i s tance des électrodes, 
etc.) le t aux de l ' évapora t ion est d i f férent si la t e m p é r a t u r e de combust ion de l 'endroit de l 'arc, en fonc t ion de 
la conduction de chaleur, de la capaci té de chaleur etc., est di f férente ' 3 ' . Aussi avons-nous enregistré des diffé-
rences sensibles d a n s l ' intensi té des spec t rogrammes fa i t s à di f férents endroi ts de l 'échanti l lon. Ainsi m ê m e le 
noircissement des raies identiques du même méta l n ' é t a i t pas d i rec tement comparable dans les différents échan-
tillons. Nous avons éliminé ce t te diff icul té en comparan t non pas le noircissement absolu des raies d u spectre , 
mais — tout comme dans l ' analyse spectrale q u a n t i t a t i v e exacte — le noircissement relatif rappor té à la raie 
correspondante d u cuivre. 
Daus le cas d 'enregis t rement d o n n a n t des spectres d 'une in tensi té totale d i f fé ren te (l'un contena i t 
des raies d 'un noircissement sensiblement plus for t , l ' au t r e plus faible que le troisième et le qua t r ième spec-
tres qui é ta ient d ' u n noircissement approx imat ivement égal), l ' évaporat ion plus ou-moins fo r t e de l 'échant i l lon 
augmenta i t ou d iminua i t dans une mesure à peu près égale à la concentra t ion des d i f fé ren ts métaux d ' add i t ion 
(impurotés) aussi bien qu 'à celle d u cuivre dans le p la sme de l 'are. Dans les spectres plus intenses les raies t a n t 
du cuivre que des impuretés présenta ien t un plus g rand noircissement que dans les spec t res enregistrés avec 
une intensité t o t a l e plus faible. Du noircissement m a r q u é par un chi f f re des raies des d i f férents m é t a u x nous 
avons t oujours dédu i t le noircissement évalué de la raie d u cuivre se t r o u v a n t en p rox imi té des raies de l'élé-
m e n t en quest ion. Ces différences de noircissement se t rouva ien t dans u n r appor t m o n o t o n e univoque avec la 
concentrat ion des mêmes m é t a u x dans les dif férentes par t i es de l 'échant illon, n o t a m m e n t elles é taient propor-
tionnelles au logar i thme de la concent ra t ion sur la section droite de la courbe de noircissement. Nous avons donc 
éliminé les changemen t s d ' in tens i té survenus sous l ' e f fe t de l ' évapora t ion et de l ' exc i ta t ion di f férentes des 
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diverses j iart ies de l 'échanti l lon pa r une référence au cuivre de base s ' évaporan t ensemble avec les m é t a u x d 'al-
liage. I l va sans d i re que ce procédé n ' a pas permis de dé te rminer , même approx ima t ivemen t , les valeurs de 
concentrat ion des différents m é t a u x , mais nous n ' en avions p a s besoin. Même sans la connaissance des concen-
trat ions on a p u constater avec une assez g rande cer t i tude si ces valeurs de noircissement relatives é ta ien t iden-
t iques ou non dans les d i f f é r en t e s part ies de l 'échanti l lon examiné . 
Dans les échantil lons à base de cuivre nous avons t r o u v é des quant i t és re la t ivement impor t an t e s des 
éléments su ivan t s : argent, p l o m b et étain. Ces éléments son t en f a i t régul ièrement présents d a n s les anciens 
objets de cuivre et de bronze. E n quant i tés moindres on a p u dé tec te r les m é t a u x su ivan ts : an t imone , or et ar-
zéné (également présents en généra l dans les trouvail les de cuivre e t de bronze), cadmium, a luminium, calcium 
et silicium. Ces derniers cons t i tuen t p robab lement des impure tés qui sont entrées dans la mat iè re soit a u cours 
de la fabr ica t ion de l 'objet , en conséquence des procédés méta l lu rg iques primit ifs , soit au cours des réact ions 
chimiques qui on t en lieu d a n s le sol pendan t des centaines années , et qui mot iven t aussi la présence des impure-
tés suivantes: bar ium, b i zmu th , germanium, potass ium, magnes ium, nickel e t s t ron t ium. On n ' a p a s p u dé tec te r 
avec cer t i tude le zink, le m a n g a n e et le sodium. L 'échant i l lon n e contena i t pas de beryl l ium, de bore, d ' ind ium, 
de cobalt-, de chrome, de mo lybdène et de fer . 
La différence de noircissement r appo r t é au cuivre des é léments de l 'échant i l lon était ident ique dans 
les quat re par t i es examinées. Dans le spectre de faible intensi té les raies des é léments présents en fa ible concen-
t ra t ion n ' appara i s sa ien t plus, e t l ' intensité des raies du cuivre é t a i t propor t ionnel lement moindre . 
Compte tenu de l 'époque de la fabrication de la croix processionnelle, on constate que la 
technologie métallurgique de l'époque ne pouvait pas assurer au cours du travail une homogénéité 
qui aurait motivé une précision accrue des mesures. On peut donc déclarer avec une certitude 
suffisante que la composition chimique des 4 parties de l 'échantillon est identique. Au point de 
vue archéologique cela signifie que les différentes part ies de la croix ont été confectionnées à la 
même époque, au même endroit, probablement à par t i r du même matér iau de base et dans le 
même atelier. 
R É S U M É 
Nous avons examiné la croix processionnelle constituée de plusieurs parties, découverte 
lors des fouilles de l'église en ruine du cimetière de Balatonfüred, en recourant à la méthode chi-
mique de l 'analyse spectrale d'émission. Sur la base des spectrogrammes faits des 4 parties de 
l 'objet, après avoir constaté la composition qualitative, nous avons établi l ' intensité relative des 
raies spectrales les plus sensibles des éléments d'alliage et des impuretés rapportée aux raies corres-
pondantes du cuivre, ce qui nous a permis de démontrer la composition identique des quatre par-
ties de la croix sans utiliser des échantillons de comparaison et sans connaître la composition quan-
titative des différentes part ies de la trouvaille. Pa r tan t de ce résultat il a pu être établi sans doute 
que l 'objet a été confectionné à la même époque et au même endroit. 
L I T T É R A T U R E 
1. I . VALTER: Article clans le même numéro . 
2. P . PATAY, K . ZIMMER, Z . L . SZABÓ, G . S I N A Y : A c t a A r c h . H u n g . 15 , ( 1 9 6 3 ) 3 7 . 
3 . К . ZIMMER, Z . SZABÓ, P . P A T A Y : M a g y a r K é m i a i F o l y ó i r a t 6 8 ( 1 9 6 2 ) 5 1 5 . 
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ANALYSES CHIMIQUES DES OS MIS AU JOUR DANS L'ÉGLISE 
MEDIEVALE EN RUINE DE BALATONFÜRED 
Au cours de la campagne de fouilles menée à bien dans une église médiévale en ruine à 
Balatonfüred, l 'archéologue Ilona Valter a découvert des tombes à l 'intérieur et autour de l'église. 
Elle m ' a remis les ossements mis au jour afin que, sur la base d'analyses de laboratoire des échan-
tillons osseux je fournisse une réponse aux questions suivantes: 
1. sexe, âge biologique, groupe sanguin et éventuelles altérations pathologiques des in-
dividus. 
2. Chronologie relative des sépultures. 
3. Rappor t s génétiques entre les personnes enterrées. 
Des 24 tombes mises au jour, et qui ne représentent qu 'une fraction impossible à déter-
miner de plus près du cimetière médiéval j 'ai reçu 16 échantillons osseux (66,6). A l'aide de mé-
thodes chimiques, analytiques, serologiques et histologiques j'ai pu établir le sexe,1 l 'âge biologique,2 
le groupe sanguin3 des personnes enterrées, ainsi que certains processus pathologiques pouvant 
être reconnus par l 'altération de la composition chimique des tissus osseux.4 
En ce qui concerne la détermination du sexe des individus enterrés, à l 'exception de la 
tombe no. 6 que Kinga Ery a examiné au moyen des méthodes morphologiques habituelles, f au te 
d 'un mobilier funéraire qui aurait pu nous donner des indications, nous n 'avions comme contrôle 
que l 'impression de l'archéologue du squelette in situ. Sur la base de la teneur en acide citrique des 
spécimens d'os, nous avons constaté que sur les 16 individus il y avai t : 
14 hommes (87,50), 
2 femmes (12,50). 
Pour ce qui est de l'âge biologique des individus, les informations de l 'archéologue dirigeant 
les fouilles, sur la longueur du squelette mesurée in situ permettent généralement de distinguer les 
adultes des enfants, mais en l'occurrence il y avai t 7 (43, 75) tombes partiellement mises au jour 
sinon dérangées, où la longueur du squelette ne permettai t pas de conclure à l 'âge biologique des 
individus (tabl. I et I I) . 
J e signalerai ici que dans les matériaux historiques où le mobilier funéraire, sinon les exa-
mens anthropologiques, assuraient un contrôle convenable de ma méthode, les résultats de la dé-
termination du sexe correspondaient dans 87,985 % des cas, les résultats de la détermination du 
sexe dans 82,318 % des cas aux résultats obtenus par d 'autres méthodes. (Nombre des cas exami-
nés: 1750.) 
1
 I . LENGYEL: Bes t immung der Geschlechts-
7-ugehörigkeit im Laborator iuni . Wiss. Zschrf t . d. 
Humbo ld t -Un iv . z. Berlin, Math . -Nat . R . X V I I I / 5 . 
(1969) 9 7 7 - 9 7 9 . 
2
 I . L E N G Y E L e t J . N E M E S K É R I : I n v e s t i g a t i o n 
of t he Chemical Composi t ion of Aged H u m a n Bones 
Belonging to Recen t and Subfossil Periods. I n t e r n a t . 
Conference on Gerontol . Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t 
1965. 141- 146. 
3 1 . L E N G Y E L e t J . N E M E S K É R I : Ü b e r d i e B l u t -
gruppenbes t immung an Knochen mi t Hilfe de . Fluore-
szenz-Antikörper-Methode. Homo, 15 (1964) 65 — 72. 
4
 I . L E N G Y E L e t J . N E M E S K É R I : A p p l i c a t i o n o f 
Biochemical Methods to Biological Recons t ruc t ion . 
U . Morph. An th rop . 54/1. (1963) 1 — 56. 
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Tableau I 
Comparaison des données obtenues par les analyses en laboratoire et d 'autres méthodes 
No. 
Analyses en laboratoire Autres méthodes 
Sexe Age Groupe sang. proc. path. Sexe Longueur du squelette Obs. 
-1 masc. 2 3 - 3 5 NSe masc. 160 cm 
2 mase. 1 0 - 1 5 В ost éomal. masc. 140 cm j e u n e 
3 masc. 3 - 5 0 rachitisme — e n f a n t 
4 mase. 4 0 - 5 0 О 
- -
70 cm e n f a n t ? 
5 fém. 4 0 - 5 0 о 
-
fém. 140 cm — 
6 masc. 2 3 - 2 8 в 
-
masc. 1 8 - 20 ans c o n s t , p a r К . É r y 
7 masc. 2 5 - 3 0 в fém? 94 cm j e u n e 
9 masc. 5 - 8 в rachit. 
-
37 cm I n f . II. 
11 masc. 3 0 - 4 0 о - masc. ? 120 cm -
13 masc. 2 5 - 3 5 А 
-
fém. ? 158 cm 
14 masc. 3 5 - 4 0 NSe 
-
fém. ? 150 cm s a n s c r â n e 
15 fém. 5 5 - 6 5 А ostéopor. fém. ? 157 cm 
20 masc. 2 0 - 3 0 О ostéomal. fém. ? 160 cm 
21 masc. 3 0 - 4 0 AB 
-
-
100 cm d é r a n g é e 
22 m a s c . 2 0 - 2 5 А 
-
masc. 90 cm d é r a n g é e 
23 masc. 1 8 - 2 5 В ostéomal. masc. 160 cm 
— 
Tableau I I 
Répartition des âges sur la base de la teneur des os en Ca, CO| _ , P et collagène 
3 à 5 ans 1 masc. 
5 à 8 ans 1 masc. 
10 à 15 ans 1 masc. 
18 à 25 ans 1 masc. 
20 à 25 ans 1 masc. 
20 à 30 3 masc. 
23 à 28 ans 1 masc. 
25 à 35 ans 2 masc. 
30 à 40 ans 2 masc. 
35 à 40 ans 2 masc. 
40 à 50 ans 2 masc. et fém. 
55 à 65 ans 1 fém. 
Afin de rendre plus évaluables les résultats de l 'analyse du groupe sanguin, j 'ai utilisé 
parallèlement la méthode d'anticorps fluorescent modifiée et le test de précipitation de Boyd -
Candela.5 - 6 Dans 75% des cas les deux procédés ont fourni des résultats identiques. Par rapport au 
résultats de la méthode l 'anticorps fluorescent, la méthode de Boyd—Candela a indiqué dans le 
5
 W . C. BOYD et L. G. BOYD: A n A t t e m p t to De- 6 P . B . CANDELA: Blood Group Reac t ions in 
termine t he Blood Groups of Mummies. Proc . Soc. Ancient H u m a n Skeletons. Am. J . P h y s . An th rop . 
Exp . Bio. and Med. 31 (1934) 6 7 1 - 6 7 4 . 21 (1936) 4 2 9 - 4 3 2 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
ANALYSES CHIMIQUES DES OS MIS OU JOUR 239 
cas de deux individus du groupe 0 un d 'un individu du groupe A, à cause des réactions négatives 
parallèles un NSe, et a classé un individu du groupe В dans le groupe 0. 
Suivant ma propre méthode j 'ai obtenu les résultats suivants pour la répartit ion procen-
tuelle des groupes sanguins: 
A = 3 = 18,75 
В = 5 = 31,25 
0 = 5 = 31,25 
AB = 1 = 6,25 
NSe = 2 = 12,50 
Tota l = 16 = 100,00 
Les données de la fréquence des gènes sérologiques selon la méthode de Fischer7 étaient 
les suivantes: 
p = 0,159 
q = 0,249 
r = 0,591 
X 2 = 0,0236237, soit 90 > P > 70 = non significatif. 
En ce qui concerne les processus pathologiques conditionnant des altérations de la com-
position chimique du tissu osseux, j 'ai pu observer chez les enfants Inf . I et Inf . II , ainsi que chez 
un individu Juv. , respectivement à la limite Juv.-Ad. et chez un individu Ad. un processus d'ostéo-
malacie. E t an t donné qu'une des causes possibles de cette altération est un trouble de l 'approvi-
sionnement de l 'organisme en vitamine D, le taux élevé du syndrome (31,25) peut indiquer une 
particularité alimentaire de la population donnée, à un manque de la vi tamine D soluble dans la 
graisse.8 
Chez les femmes à la limite du senium, j'ai relevé des symptômes caractéristiques de 
l 'ostéoporose. Toutefois, comme l'échantillon d'os était une vertèbre dorsale, il était impossible de 
déterminer si l'ostéoporose étai t d'origine senile ou climactériale.9 
Classement chronologique des spécimens: j'ai effectué la détermination de la chronologie 
des sépultures sur la base des considérations suivantes: j 'ai analysé les différences quanti tat ives 
de la composition chimique des os de s t ructure identique et gisant dans le même sol, et je les ai 
comparées aux valeurs moyennes des cas récents du même groupe d 'âge recueillis dans la salle de 
dissection. Vu le faible nombre des matériaux historiques mes conclusions n 'ont qu 'un caractère in-
formatif , et elles n 'ont pas de valeur probante en elles-mêmes, c'est à dire, qu'elles ne peuvent être 
appréciées qu'ensemble avec les constatat ions analogues de l'archéologue dirigeant les fouilles. 
L'archéologue a t rouvé dans la tombe no. 4 une monnaie f rus te frappée en 1438. Sur la 
base de cette trouvaille mon seul «point fixe» pour la détermination de la chronologie relative des 
os étai t que cette sépulture ne pouvait être antérieure à la date de la frappe. J ' a i donc comparé 
le t aux de décomposition (différence du pourcentage du poids de la cendre et de la teneur en eau 
divisée par le pourcentage de poids de l 'ensemble des matières organiques) et la quote-part de 
décomposition des échantillons provenant des autres tombes. Ce procédé de calcul a permis 
d'établir la chronologie suivante: 
A l 'époque de la sépulture no. 4 on a enterré l ' enfant de la tombe no. 3. Les tombes nos. 
2, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 21 et 23 sont antérieures aux tombes 3 et 4. La sépulture la plus ancienne 
7
 R . A. FISCHER: Métodos estadist icos p a r a investi -
garodes. (ed. en espanol) Aguilar, S. A. Madrid . L959. 
8
 J . H . Leslie: Vi tamin D and Bone. The Bio-
chemis t ry and Physiology of Bone, Réd . pa r J . H . 
Bourne , Acad . Press . Inc . N. Y. 1956. 5 8 1 - 6 1 9 . 
9
 M . S I L B E R G E R e t R . S I L B E R G E R : S t e r o i d H o r -
mones and Bone. The Biochemist ry and Physiology 
of Bone. Réd . pa r J . H . Bourne , Acad. Press Inc. 
N. Y. 1956. 6 2 3 - 6 6 8 . 
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est probablement la tombe no. 6, qui semble avoir précédé de 150 à 180 ans la date des tombes 
3 et 4. 
Les sépultures 1, 5, 7, 9, 22 sont plus jeunes que les tombes 3 et 4. La dernière sépulture est 
celle de la tombe 22 elle est de 50 à 80 ans postérieure aux tombes 3 et 4. 
La limite d 'erreur maximale de la chronologie relative indiquée est de + 5 0 années. 
Mes constatations concernant la chronologie relative semblent être confirmées par les 
observations faites à propos de la profondeur des tombes. Encore qu'il n 'y ait pas de rapport di-
recte entre l'ordre des sépultures et la profondeur des tombes, il est apparu que la profondeur moy-
enne des 9 tombes formant le groupe le plus ancien était de 148,1 cm, et que c'est dans ce groupe 
qu'on a trouvé les ossements enterrés le plus profondément. La profondeur moyenne de la tombe 
qui contenait la monnaie et celle de la tombe no. 3 da tant de la même époque étai t de 112,5 cm, 
enfin celle des tombes les plus jeunes de 112 cm. 
E n ce qui concerne les rappor t s génétiques, mes recherches n 'ont abouti à aucun résul tat . 
Quoique dans le cas des tombes nos 3 et 4 — vu que l 'homme et l 'enfant enterrés à la même époque 
appart iennent les deux au groupe sanguin О — la possibilité de rapports génétiques ne soit pas 
exclue, les données dont je disposait n 'ont pas permis de les démontrer. En résumé, les analyses 
en laboratoire des 16 échantillons d 'os prélevés dans les tombes mises au jour dans et autour de 
la chapelle médiévale de Balatonfüred ont abouti aux résultats suivants: 
1. Pour l 'ensemble du cimetière médiéval — vu que le nombre total des tombes ne peut 
pas être déterminé — la valeur représentative des 16 cas examinés est zéro. 
2. 87,5 des personnes enterrés étaient de sexe masculin, 87,5 des adultes (16 : 2 = hom-
mes : femmes) et 16 : 2 adultes: Inf . I . , Inf. II.) Cette répartition selon le sexe et selon l'âge permet 
de supposer que les personnes enterrées dans et autour de la chapelle ne s'y trouvaient pas par ha-
sard, mais qu'elles étaient dans une certaine relation les unes avec les autres (sociale, religieuse, 
familiale (?) etc.). 
3. Mes résul tats concernant le sexe, l 'âge, le groupe sanguin et les altérations pathologiques 
des individus sont présomptivement corrects. 
4. A en juger par les 16 cas examinés, il y eut entre la première et la dernière sépulture un 
intervalle de 200 à 260 ans (limite d'erreur + 5 0 ans). 
5. La première sépulture a précédé la sépulture à monnaie de 150 à 180 ans, la dernière 
l'a suivi à une distance de 50 à 80 ans. 
6. Aucun rappor t génétique entre les personnes enterrées n 'a pu être établi. 
Les deux femmes ont a t te in t l'âge mûr resp. mûr-sénile. Leur âge moyen: 47,5 - 5 7 , 5 ans. 
Parmi les hommes il y a un enfant en âge Inf . I et un autre en âge Inf . I I , un en âge J u v . 
et un à la limite de Juv.-Ad., neuf en âge Ad. et un individu en âge Mat. Moyenne des âges: 21,7 -
29 ans. 
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METALLURGISCHE FOLGERUNGEN AUS DEN AUSGRABUNGSFUNDEN 
DER EISENVERHÜTTUNG DES X I - X I I . Jh. 
Unlängst berichtete in dieser Zeitschrift Gy. Novdki über Ausgrabungfunde der Eisen-
verhüt tung in Nordostungarn (im Borsoder Gebirge) aus dem X —XII. J h . 1 Da die ausgegrabenen 
Öfen, ebenso wie die gefundenen Schlacken usw. in vieler Hinsicht von allen, bisher bekannten 
Rennöfen-Funden wesentlich abweichen, ja die ganze Metallurgie des einstigen Rennverfahrens 
noch viele offene Fragen aufweist, dürf te eine eingehendere Darstellung von Interesse sein, wobei 
ich natürlich das Metallurgische herausstellen will. 
Die s te ts in die Rückwand einer Werks ta t tgrube eingebauten Öfen konnten darum in so 
guter Erhal tung gefunden werden, weil die Werks ta t tgruben seinerzeit nach Auflassen des Hüt ten-
betriebes ohne Ausnahme künstlich aufgefüllt und sorgfältig eingeebnet wurden. Nur die Schlacke 
am Fuße des Abhanges verrät die einstige Tätigkeit . Warum das geschah, darüber könnte man 
höchstens Hypothesen aufstellen. Jedenfalls war die Lage der allermeisten einstigen Hüt ten-
plätze eine solche, daß z. B. eine spätere landwirtschaftl iche Nutzung nicht in Frage kommen 
konnte. (Die Zahl der bekannten Hüt tenplätze übertriff t ja die tatsächlich ausgegrabenen bedeu-
tend.) Auch die Bevorzugung gewisser Merkmale in der Wahl der Standorte ist fü r uns unver-
ständlich. 
Das Material der Auffüllung besteht, wenn auch mit stark unterschiedlichem Charakter, 
aus Abfällen der Schmelz-Tätigkeit: Schlacke, Sauen, Bruchstücke von Öfen, Düsen; viel weniger 
Erze, Gefäß-Scherben, hier und da Eisengegenstände. Wir fanden bloß 5 Arbeitsgruben, deren 
Inhal t ganz oder z. T. aus dem anliegenden Erdreich ents tammte. 
Die Ausgrabungen legten eine nicht geringe Zahl an Öfen frei; weitere Ergänzungen gaben 
die in den Halden und den Auffüllungen der Gruben gefundenen Ofen-Bruchteile. Die Öfen gehören, 
mit kleinen Abweichungen in Ausmaß und Konstrukt ion, alle demselben T y p an. In der Rückwand 
der Werksta t tgrube wurde eine halbkreisförmige Nische ausgespart, diese mit Ton oder mit 
Ton + wenig Kies ausgefüllt und darin der Ofen aufgeführt . Die Öfen gehören alle den auf dem 
Kontinent fast ausschließlich gebauten Schachtöfen an. Tabelle 1 unterrichtet über die gefundenen 
Öfen. Umrisse und fotografische Aufnahmen der Öfen sind in der eingangs zitierten Arbeit Gy. 
Novdkis ersichtlich. 
In den Öfen konnten außer der Gicht und der Brus t i a andere Konstruktionstei le (wie 
besondere Abstichöffnung f ü r die Schlacke, Fo rm für die Düsen) nicht gefunden werden. Die 
Zustellung des Schachtes bestand aus mit grobkörnigem Quarzsand oder feinem Kies gemagertem 
Ton. Dessen Mächtigkeit betrug im allgemeinen 3 cm, in Ausnahmefällen 2, ja 1,5 cm. Der Quer-
1
 GY. NOVÁKI: A c t a Arch. H u n g . 21 (1969) 299.  
V g l . a u c h : G . H E C K E N A S T — G Y . N O V Á K I — G . V A S -
TAGH— E. ZOLTAY: A magyarországi vaskohásza t 
t ö r t éne t e a korai középkorban (Geschichte der unga-
r ischen E i senve rhü t t ung im Mit telal ter) . Budapes t 
1 9 6 8 . 
l a
 Es sei uns e r l aub t , bei der Beschreibung der 
Ofen termini technic i der heutigen Hochofentechnik 
heranzuziehen. Gicht bedeu te t die obere Öf fnung des 
Ofens, durch welche die Beschickung vorgenommen 
wird. Brus t is t die un ten vorhandene , im allgemeinen 
senkrechte Öf fnung zur H e r a u s n a h m e des Endpro -
duktes und En t f e rnen der Schlacke. Gestell sei der 
im allg. gewölbte Boden. End l i ch ist die R a s t die 
unmi t te lbar an dem größten Durchmesser des Schach-
tes beginnende Ver jüngung gegen das Gestell. 
16 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24: 1972 
242 G. VASTAGH 
Tabelle 1 
Gemessene Höhe 
cm 
Aufgrund des Geländes wahr-
scheinliche einstige Höhe* 
cm 
Durchmesser 
im Gestell 
cm 
Durchmesser in der Nähe der 
einstigen Gicht (bzw. im erhal-
tenen Schacht-Teil) 
cm 
Trizs Nr. 1 63 ++ 32X37 (16) 
Trizs Nr. 2 49 etwa 70 27X28 (14X14,9) 
Trizs Nr. 3 51 etwa 70 28,5x30 (16,4X18) 
Trizs Nr. 4 — — 2 7 - 2 9 
• 
Trizs Nr. 5 
— — 
15 
Trizs Nr. 6 44 + + 38X39,5 (20) 
Trizs Nr. 7 32 + + 33,5X34,5 (26,7) 
Imola Nr. 1 92 102—105 29 12,7 
Imola Nr. 2 67 Der Schacht 
reicht bis zum 
einstig Boden-
niveau 
2 8 x 3 0 etwa 14 
Imola Nr. 3 64,5 80—84 4 0 x 4 4 (etwa 15) 
Imola Nr. 4 
— — 
33,5 
— 
* Bis zum einstigen Bodenniveau, wenn dieses höher war als die erhaltene Schacht-Zustellung. 
+ -}- Das einstige Bodenniveau konnte nicht verläßlieh rekonstruiert werden. 
bedeutet, daß die Abmessung infolge des Zustandes des Ofens nicht festgestellt werden konnte. 
schnit t des Schachtes weicht von der Kreisform höchtens wenig ab. Wahrscheinlich wurde der Ofen 
um ein glattes Rundholz au fge füh r t . Die Fa rbe der Zustel lung ist, entsprechend der s t a rk redu-
zierenden Atmosphäre des Ofens, grau bis gelblich. Auch die Tonwand, in welche der Ofen ein-
gebaut war, ha t , soweit die reduzierenden Gase diffundieren konnten, dieselbe Farbe ; wohin sich 
nur die Wärmewirkung erstreckte, ist sie jedoch rot . Die Dicke dieser zweierlei Schichten ist 
8—16, ausnahmweise 20 cm, bzw. 12 -16—20 cm. 
Die Brus töf fnung ist rundl ich ausgebildet, manchmal sind die R ä n d e r sogar abgeglä t te t . 
Das Gestell ist vollkommen r u n d und geglättet . E s reicht e twas tiefer h inunter als die Schwelle der 
Brust , im allgemeinen um 6 - 8 , seltener 10 und 12 cm. Die Gichtöffnung d ü r f t e ursprünglich e twas 
über das einstige Terrain geragt haben. Zwei Stück von K a m i n e n mit abgeglä t te tem R a n d konn-
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Brustöffnung 
Höhe 
Tïrëïtë I Form des Schachtes I Bemerkung 
etwa 26 
23 
24,5 
19,5 
unregelmäßige Form 
25,8 
20 
etwa 25 
16 ? 
22,5 
23 
23 
22 
FÄ 
etwa 23 
30 
Untersetzterer, «tropfenförmiger» Schacht. Alle 
Wände von der oberen Öffnung bis zum Gestell 
verbreitern sich merklich 
Wie Nr. 1 
Untersetzterer, «tropfenförmiger» Schacht. Doch ist 
die Rückwand ganz senkrecht, dementsprechend 
neigen sich die anderen Wände, der Abmessung 
des Gestells entsprechend, mehr nach rückwärts 
Nicht mit Bestimmtheit als Re-
duktionsofen anzusprechen. 
Ziemlich zerstörter Zustand, nur 
der Boden des Gestells ist 
unversehrt 
Untersetzter Schacht, sieh nach unten von allen 
Schächten am meisten verbreiternd, am wenig-
sten der klassischen «Schacht»-Form entsprechend 
Untersetzter, «tropfenförmiger» Schacht; konnte 
nicht sicher rekonstruiert werden 
Schlanker Schacht. Die Rückwand ist ganz senk-
recht, die vordere und die seitlichen Wände ver-
breitern sich den Abmessungen des Gestells 
entsprechend 
Schlanker Schacht. Die Rückwand beginnt senk-
recht, neigt sich aber unten wenig, 3 cm nach 
rückwärts. Die anderen Wände verbreitern sich 
dem Gestell entsprechend 
Etwas weniger schlanker Schacht. Die Rückwand 
neigt sich fast von der Gicht an nach rück-
wärts, in der Gestell-Ebene schon 9 cm. Auch 
die anderen Wände neigen sich, dem größeren 
Gestell entsprechend, stark nach außen 
Vom zeinerzeit durchschnittenen Ofen ist nur der 
untere Teil übriggeblieben 
ten auf den Halden gefunden werden. Das Ofenfutter war im allgemeinen ganz glat t , nur bei Ofen 
Imola 1 und 2 war sehr wenig Ansatz zu finden. Bei letzterem Ofen war das Gestell rundherum 
mit einer dünnen Schlackenschicht bedeckt. Die von einigen ausländischen Autoren erwähnte 
Verglasung (beginnendes Schmelzen) der Zustellung konnten wir nirgends beobachten. 
Die Abmessungen der Öfen sind im allgemeinen ähnlich den aus dem Ausland beschriebenen 
Öfen desselben Zeitalters. So besitzen die von Pleiner aus Böhmen,2 Mayrhofer und Hampl aus 
Niederösterreich,3 Soennecken aus dem Sauerland,4 Herwig aus dem Solmser Land, 5 Dusek aus 
Thüringen0 usw. beschriebenen Öfen ähnliche Abmessungen. Wir übergehen hier eine vollständige 
Anführung von anderen Funden. 
Dürfte der späteste Ofen sein 
2
 R . PLEINER: Základy slovenského zelezarského 
hu tn ic tv í V ceskych zemich. P r a g 1958 (im Wei te ren : 
PLEINER), pass im. 
3
 R . J . M A Y R H O F E R u n d F R . H A M P L : F r ü h g e s c h i c h t -
liche Bauernrennfeuer im südöst l ichen Niederöster-
reich. W i e n 1958 (im Wei t e r en : MAYRHOFER), 7 f . 
4
 M. SOENNECKEN, Westfäl ische Forschungen 11  
( 1 9 5 8 ) 1 2 2 . 
5
 R . HERWIG, Archiv , f . d. E i senhü t t enwesen 22 
( 1 9 5 1 ) 3 4 3 . 
6
 S . D U S E K , A l t - T h ü r i n g e n 9 ( 1 9 6 7 ) 9 5 . 
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Wenn auch alle die gefundenen Öfen bzw. Ofen-Bruchstücke Schachtöfen angehören, 
sind deren Formen nicht gleich. So sind jene von Trizs entschieden mehr untersetzt, doch sind sie 
dabei noch entschieden Schachtöfen. Die auf den britischen Inseln gefundenen Herd-Öfen7 
fanden wir nie. J a , sogar die von Pleiner beschriebenen,8 allerdings aus einer viel f rüheren Epoche 
stammenden, konisch geformten Öfen haben in unserem Gebiet keine Parallele. Die Öfen von 
Imola sind dagegen entschieden schlank, auch der, anscheinend einer spätesten Periode angehörende 
Ofen Nr. 3 hier. Wenn die Öfen von Trizs einer früheren Zeitperiode angehören (und die Scherben-
funde lassen vielleicht diese Folgerung zu), dann haben sich die Öfen von untersetzteren zu schlan-
keren entwickelt. Es ist beabsichtigt, Hüttenplätze, welche aufgrund des Habitus der Schlacke der 
äl testen Periode anzugehören scheinen, auch auszugraben, um diese Vorstellung prüfen zu können. 
Was aber die Borsoder Öfen von allen anderen Funden in Österreich, Deutschland, Böh-
men, ja auch von den westungarischen unterscheidet, ist die auffallend hohe Zahl der gefundenen 
Düsen. In den angeführ ten (und auch in anderen) Arbeiten wird, wenn überhaupt, von höchstens 1 2 
Abb. 1. In Schlacke e ingebe t te te Düse 
Düsen bzw. .Düsenziegeln Erwähnung getan. Wir aber fanden in Felsőkelecsény in etwa 7,2 m 3 
Haldeninhalt eines, oder höchstens von zwei Öfen (welche wegen landwirtschaftlicher Nutzung 
nicht ausgegraben werden konnten) 300 Düsen, in Imola in der Werksta t tgrube von Ofen 1 und 
der Halde von höchstens zwei Öfen 1367, in der Werksta t tgrube von Ofen 3 275 Düsen. In Trizs im 
З/4-Teil der Halde von zwei und in 9 Arbeitsgruben 2500 Stück. 
Die g e f u n d e n e n Düsen waren, mi t ganz wenigen Ausnahmen , geb rauch t : das D ü s e n m a u l war m e h r 
oder weniger verschlackt , einige waren mit hineingeflossener Schlacke ganz oder teilweise v e r s t o p f t oder in ei-
nen Schlackenklotz e ingebet te t (Abb. 1). Auch waren einige Düsenmäuler f l ach deformiert . Unerk lä rbar war 
bei etlichen Düsen, d a ß das breite, t rompetenförmige , also den Rüssel des Balges a u f n e h m e n d e Ende ganz 
f l ach deformiert w a r . Soviel ist abe r sicher, d a ß die Düsen n u r einmal verwende t wurden. I h r e Abmessungen 
s ind: Länge 14—15 cm, äußerer Durchmesser a m bre i ten E n d e 7 cm, am Düsenmaul 3,3—3,5 cm, mi t im allge-
meinen 0,6 — 0,8 c m Wands t ä rke . Ausnahme bi lden die bei Ofen Nr. 3 von Imola ge fundenen Düsen, deren 
Länge um 2 cm g röße r ist, die l ichte Wei te des Düsenmaules is t 2 — 3 cm. Dies scheint zu bekrä f t igen , daß dieser 
Ofen zu den jüngs ten gehört . 
In Übe re ins t immung mi t der ausländischen L i t e r a tu r 9 sind wir auch der Ansicht , d a ß Düsen mi t so 
7
 Siehe unter a n d e r e m : R. F . TYLECOTE: Metal lurgy 
in Archaeology. L o n d o n 1962. Derselbe: Medieval 
bloomeries in t h e N o r t h of Eng land , in: Vi t a p ro 
fer ro . Festschrif t f ü r Robe r t Dur re r . Schaf fhausen 
1 9 6 5 . 91 . 
8
 R . P L E I N E R 1 5 0 u . f . 
9
 S o R . P L E I N E R 2 9 8 , 2 9 9 , J . W . G I L L E S : W e s t -
fäl ische Forschungen 11 (1958) 113, sowie in einem an 
mich gerichteten Brief vom 8. X I . 1961; R . F . TYLE-
COTE: Metallurgy . . . 199 u n d f . Siehe auch R . 
PLEINER in der u n t e r 7) genann ten Fes tschr i f t 135. 
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engen Mäulern f ü r künstl ich erzeugten W i n d bes t immt waren und nicht zum Zuleiten eines natürl ichen Windzu-
ges. Die aus Holz oder Schilfrohr bes tehende Schnauze der Gebläse n a h m das breite, t rompe tenfö rmige Ende 
der Düse auf . Die größeren Abmessungen der Düsen des Ofens Nr . 3 aus Imola d ü r f t e mi t der Verwendung von 
Gebläsen größerer Leis tung zusammenhängen . Das Material der Düsen bes tand aus m i t kleinen gestoßenen 
Quarz-Stückchen (u. U . Quarzsand) gemager t em Ton. Leider h a t t e n wir keine Möglichkeit , den Schmelzpunkt 
zu bes t immen . 
Was jedoch an diesen Düsen auffallend ist: an keiner einzigen konnten irgendwelche Reste 
eines Anbackens gefunden werden, obzwar ich alle die rund 4500 Düsen in dieser Hinsicht einzeln 
einer genauen Prüfung unterworfen ha t te . Wären die Düsen in einer Brustmauer oder überhaupt 
in der Schachtmauer des Ofens angebracht gewesen, so hä t t e sich ein Zusammenschmelzen oder 
Anbacken mit dem Ofenmaterial, wenigstens bei einem großen Teil derselben doch gezeigt. (Be-
kanntlich schmolz das seinerzeitige keramische Materiel viel leichter als die heutigen Werkstoffe.) 
Ebensowenig fanden sich im Haldenmaterial Düsenziegel oder weggeworfene Stücke einer erbro-
chenen Brustwand. 
I n der ausländischen Literatur wird häuf ig die die Brustöffnung während des Schmelz-
prozesses verschließende Lehmwand erwähnt . So besonders Herwig (а. а. O.) und Soennecken 
(a. a. 0 . ) ; sodann Krasa10, Gilles.u In letzterer Zeit berichtete Guyan über einen spät mittelalterlichen 
Rennofen aus der Schaffhauser-Gegend.12 Zwar gebraucht er den Ausdruck, daß man «in die offene 
Brust blies», doch spricht er vom Stopfen der Ofenbrust bzw. Schließen des Feuerloches bis auf eine 
kleine Öffnung mit Lehm, und betont, daß keine Düsen gefunden wurden. Besonders sei auch an 
die anderen, neueren Veröffentlichungen erinnert, wo der E)üsen entweder gar keine Erwähnung 
getan wird, oder solche nur in ein zwei Exemplaren gefunden wurden, diese dann aber meistens in 
die Schachtwände f ix eingebaut waren (wie u. a. auch an den westungarischen Öfen). 
Diese Lehmwand brannte während der Schmelzung zu einer ziegelartigen Masse aus, 
welche nach Beendung aufgebrochen wurde. Einige Autoren (z. B. Krasa) betonen, wie die wegge-
worfenen, rotgebrannten Brustwand-Stücke die Halden so bezeichnend machen. 
In der neuzeitlichen Hüt tenkunde nennt man diese Art der Betriebsführimg Schmelzen 
mit offener Brust und wir übernehmen diesen Ausdruck, wenn wir sagen, daß die Borsoder Öfen 
mit offener Brust betrieben wurden, daß die zur Windführung (Gebläsewind) gebrauchten Düsen in 
der Brustöffnung irgendwie von der Beschickung (Erzstücke, Schlacke) f ixiert waren (daher die 
stets beobachtete, weniger oder stärkere Verschlackung, ja zuweilen Deformierung der Düsen-
mäuler), und daß diese jeweils nur zu einer Ofen-Tour gebraucht wurden. 
Da wir über solche, mit der erwähnten Art betriebene Öfen keine Angaben fanden, sehlagen 
wir fü r die Kennzeichnung dieser Art Öfen die Bezeichnung «Imolaer Ofentyp» vor. 
Jedenfalls dür f te die Betriebsführung in diesen Öfen nicht leicht gewesen sein: die Feuer-
führung, das Zurückhalten der in der Reduktion des Eisens so wichtigen Schlacke können wir uns 
heute nicht leicht vorstellen. Auch die heutigen Schmelzversuche konnten uns weit nicht auf alle 
Fragen Antwort geben. 
Als Erze wurden Brauneisenerze der großen, auch heute noch gebauten Lagerstät te von 
Rudabánya verwendet. Die Hüt tenplätze liegen von Rudabánya , in der Luftlinie gemessen, 
2—15 km. Leider ist eine ganz mächtige, aller Wahrscheinlichkeit nach zu den ersten Sehmelz-
plätzen gehörende, an die 500 X 100 m große Schlackenhalde in Rudabánya (allerdings ist ein Teil 
davon Kupferschmelz-Schlacke; siehe weiter unten) fü r die Forschung auf ewig verloren, weil 
darauf ein großer Teil der Gemeinde erbaut wurde. Nur an einem Hüttenort wurde ein, zu einem 
der verbreiteten bedeutungslosen und längst nicht mehr gebauten Vorkommen entstammendes Erz 
(sog. Konkretions-Erz) gefunden. 
10
 O. KRASA, Stahl und Eisen 51 (1931) 1287. 
11
 J . W . GILLES, Stahl und Eisen 56 (1936) 252. 
12
 W. U. GUYAN. Allerheiligen-Bücherei des Mu-
seums zu Allerheiligen, Schaf fhausen H e f t 4. 1965. 
Derselbe in der un te r 7) g e n a n n t e n Festschr i f t , 163. 
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Tabelle 2 
Fe ,0 , PeO 
Berech-
netes 
Pe 
MnO SiO, Al.O, 
1 Imola, Ausgrabung 1960 53,38 — 37,34 3,80 41,65 0,78 
2 Imola, Ausgrabimg 1960 65,60 
-
45,88 6,18 11,80 6,49 
3 Imola, Ausgrabung 1960 50,70 
-
35,46 1,66 44,80 1,85 
4 Imola, Ausgrabung 1960 57,21 
-
40,01 3,14 37,82 1,72 
5 Imola, Ausgrabung 1960 66,91 0,35 47,07 3,88 24,57 2,41 
6 Imola, Ausgrabung 1960 87,92 0,35 61,76 3,58 4,06 2,16 
7 Imola, Ausgrabung 1960 65,31 0,35 45,96 3,24 26,90 2.34 
8 Imola, Ausgrabung 1960 87,70 0,35 61,61 4,11 4,18 -1,44 
9 Imola, Ausgrabung 1960 74,94 0,79 53,03 3,36 13,07 3,17 
10 Imola, Ausgrabung 1961 54,02 5,42 42,00 1,63 36,22 0,94 
11 Imola, Ausgrabung 1961 74,34 0,53 52,40 3,36 12,43 4,73 
12 Imola, Ausgrabung 1961 74,87 0,53 52,77 3,37 11,12 2,09 
13 Imola, Ausgrabimg 1961 57,67 2,80 42,51 2,93 2,98 1,68 
14 Imola, Ausgrabung 1961 58,89 0,35 41,46 3,02 30,33 0,86 
15 Imola, Ausgrabung 1961 75,74 1,15 53,87 4,56 10,01 2,28 
16 Imola, Ausgrabung 1960 75,36 - 52,71 5,58 8,27 -
17 Imola, Ausgrabung 1960 85,12 
-
58,15 1,63 4,85 
-
18 Felsőkelecsény 73,08 
- 51,11 2,97 19,35 -
19 Felsőkelecsény 66,94 
— 
46,82 4,25 14,03 
— 
* Außerdem 0,08% ZnO 
Die Werte stellen im allgemeinen auf ein gefundenes Stück bezügliche Analysen dar. Muster Nr. 18 stellt jedoch 
einen, aus drei, etwa faustgroßen Stücken bereiteten Durchschnitt dar, Muster Nr. 15 den Durchschnitt aus drei etwa 
wallnußgroßen Stücken aus dem neben Ofen 2 von Imola gefundenen Erzhaufen. Muster Nr. 19 ist ein sogennantes 
Konkretions-Erz. 
Die Analysen Nr. 1 bis 4 wurden im Chemischen Laboratorium der Staatlichen Geologischen Insti tutes 
von Frau Lajomé Nemes, Nr. 5 bis 15 in der Chemischen Abteilung der Lenin-Eisenhüttenwerke in Diósgyőr, Nr. 16 
bis 19 mit meiner Mitarbeiterin Anna Kovách in der Chemischen Abteilung des Staatlichen Institutes fü r Hygiene, 
Budapest, ausgeführt. 
Bei den Ausgrabungen haben wir nämlich verhä l tn ismäßig viel vom ursprünglichen 
mittelalterl ichen Erz in faust- bis kindskopfgroßen Stücken gefunden, so in Imola in 2 Werks t a t t -
g ruben nahezu 50 kg, in Trizs e twas weniger. I n Imola f a n d sich neben Ofen Nr. 1 ein ganz regel-
recht aufgehäuf ter Haufen wa lnuß- bis gänseeigroßen Erzes . 
Der ganze Habi tus u n d die Dünnschliffe der Erze, sowie der in einigen gefundene Kupfe r -
u n d Barium-Gehalt (leider w u r d e n auf Ba u n d Cu nur einige Erzproben untersucht) deuten auf 
Rudabányaer Ursprung , wo das Bary t ein s tändiger Begleiter der Erze ist und wo im Mittelal ter 
ein lebhafter Bergbau auf K u p f e r betrieben wurde . Die Zusammense tzung der gefundenen Erze 
zeigt Tabelle 2.13 
Auffallend ist der h ä u f i g hohe Kieselsäuregehalt der gefundenen Erze, welcher sonst f ü r 
die Hauptmenge des heute anbrechenden Erzes in R u d a b á n y a nicht charakterist isch ist. Doch h a t t e 
der Rennofen-Hüt tenmann im Mittelalter die selbstgängigen Erze gesucht. U n d eine fayali t ische 
Schlacke von niedrigem Schmelzpunkt en t s t and nur aus einem gehörig sauren Erz.14 Enth ie l t das 
13
 F ü r die Bera tungen in F ragen der H e r k u n f t der 
E r z e sei Herrn D r . G. PANTÓ a u c h an dieser Stelle 
herzlich gedankt . 
14
 «Kieselsäure is t das F l u ß m i t t e l fü r die . . . 
Rennfeuerschlacken» sagt J . W . GILLES, Stahl u n d 
Eisen 80 (1960) 943, siehe auch Westfäl ische For -
schungen 11 (1958) 113, desgleichen in einem, a n 
mich ger ich te ten Brief vom 21. 12. 1955. R . F . T Y L E -
COTE, J o u r n . I ron Steel Ins t i t . 194 (1960) 451, b e t o n t 
in der Beschreibung einer spätmit te la l ter l ichen Renn -
ofen-Anlage, daß ein gehöriger Si0 2 -Gehal t u n u m -
gänglich notwendig ist. 
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CaO MgO BaO P2Os Ti02 
1,05 0,21 Spur _ — 
0,77 0,21 6,84 
- -
0,59 0,27 Spur 
- -
0,52 0,18 0,35 
- -
0,17 0,25 
-
0,24 0,04 
0,27 0,21 
— 0,26 0,10 
0,17 0,09 — 0,12 0,06 
0,14 0,13 
— 0,19 0,06 
0,20 0,36 
— 0,06 0,10 
0,17 0,26 
— 0,11 0,10 
0,20 0,42 
— 0,08 0,81 
0,20 0,26 — 0,11 0,06 
13,24 0,30 
— 0,43 0,04 
1,44 0,30 
— 0,18 0,10 
0,49 0,13 0,85 0,13 0,18 
1,54 
— — — — 
0,87 0,37 
-
— — 
CuO Hydrat-H20 
1,05 
0,14 
0,013 
0,017 
0,062 
0,020 
0,164 
0,010 
0,210 
0,031 
0,010 
0,010 
0,030 
0,80 
1,33 
1,31 
2,00 
2,95 
0,84 
2,24 
2,43 
13,71 
3,68 
1,98 
0,45 
0,24 
0,29 
0,36 
0,89 
0,28 
0,92 
4,27 
0,49 
0,34 
2,97* 
Erz keinen genügend hohen Si02-Gehalt, war das Eisen-Ausbringen niedrig. Hierüber soll weiter 
unten bei den Schlacken gesprochen werden. 
Ob die Erze vor der Verhüttung geröstet wurden, wissen wir nicht. An vielen Hüt tenplä tzen 
des Auslandes wurden auf dieses Vorgehen deutende Zeichen gefunden; jedoch konnten auf unse-
rem Gebiete solche Reste nicht gefunden werden. U . E . erfordern die hiesigen Erze nicht unbedingt 
eine vorangehende Röstung. 
Die Eisengewinnung erfolgte seinerzeit mit dem sog. Rennverfahren, einem unmit telbar 
ein ganz niedrig gekohltes Schmiedeeisen (u. U. auch ein stahiähnliches Produkt ) liefernden Ver-
fahren. Das heutige indirekte Verfahren, welches zuerst ein aufgekohltes, sog. Roheisen ergibt, war 
damals noch unbekannt . Auf die metallurgischen Grundlagen des Rennverfahrens kann hier nicht 
eingegangen werden, es sei nur auf die einschlägige Literatur verwiesen.15 
Die Schlacken sind es, welche uns vom einstigen Schmelzprozeß am meisten Aufklärung 
geben können. Allerdings ist auch diese Aufklärung lückenhaft , besonders wenn, wie in unserem 
Fall, nur eine geringere Zahl untersucht werden konnte, und modernere Untersuchungen, wie 
Röntgen- oder DTA-Bestimmungen gar nicht ausgeführt wurden. 
Im behandelten Gebiet zeigen die Schlacken ein sehr unterschiedliches Aussehen, sowohl 
an einem Hüttenplatz selbst, wie auch an den einzelnen Hüttenplätzen sind sie im wesentlichen 
Charakter deutlich verschieden. Letzteren Umstand schreiben wir einer mit der Zeitperiode sich 
ändernden, entwickelnden Technologie zu. 
15
 Vom ausgedehnten Sch r i f t t um erwähnen wir 
15. NEUMANN: Die ä l tes ten Verfahren der Erzeugung 
technischen Eisens. Berlin 1954. Sehr zu empfehlen 
auch R . J . MAYRHOFER und F . HAMPL: Frühgeschicht -
liche Bauernrennfeuer in Niederösterreich. Wien 
1958. Die theoret ischen Grundlagen behande l ten 
W . O E L S E N u n d E . SCHÜRMANN, A r c h . f . d . E i s e n -
hüt tenwesen 25 (1954) 507. Sehr ausführl iche Be-
hand lung des Stoffes von R . F . TYLECOTE, besonders 
in: Metal lurgy in Archaeology, London 1962. I n 
le tz ter Zeit G. R . MORTON—J. WINGROVE, J o u r n . 
I r on Steel I n s t . 207 (1969) 1556, dieselben Bull . 
His t . Met. Group 3 (1969) 66. 
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Behalten wir die in der Literatur eingebürgerte Auftei lung (auch wenn es uns scheint, als 
ob in letzterer Zeit diese strenge Scheidung nicht ganz aufrechterhalten wird) teils in Laufschlacke, 
teils in Ofenschlacke oder Sinterschlacke; üblicherweise rechnet man auch die Schlacken-Kuchen 
oder -Kalotten zu den letzteren, obzwar eben unsere Ausgrabungen Exemplare ergeben haben, welche 
alles andere als bloß zusammengesintert sind. 
Die an den einzelnen H ü t t e n p l ä t z e n angefal lene Laufschlacke ist aus den Öfen herausgeflossen und 
e rs ta r r te außerha lb der Öfen. Zuweilen ers tarr te sie auch in den Düsen . Doch h a t t e ein be t rächt l icher Teil der 
Laufschlacke z. B. in Felsőkelecsény die Öfen n ich t verlassen, sondern sammel te sich im Gestell der Öfen, teils 
f ü r sich, teils mi t der Sinterschlacke zusammenschmelzend und m i t ihr eine Ofensau bildend. Die aus d e m Ofen 
geflossene Laufschlacke besaß die a m meisten charakter is t i sche Ausbi ldung in Felsőkelecsény: sie ist dunkel 
gefärbt , manchma l fas t schwarz, m i t metal l ischem Glanz, mi t g la t t e r , manchma l f a s t glänzender wurmar t i ge r 
Öberfläche, in handtel lergroßen, 1 — 2 cm dicken F laden oder länglichen, finger- oder daumendicken Stücken. 
Zerbrochen, ist das Inne re s t rahlenart ig-faser ig , m i t wenig Gasblasen. Alle Zeichen deuten auf leichtes Fließen 
und, nach einst immigen Fes ts te l lung der L i te ra tu r , auf gute F e u e r f ü h r u n g und künst l ichen W i n d (Abb. 2). 
Abb. 2. Leichtgeflossene Laufschlacke a u s Felsőkelecsény 
Laufschlacke von dieser A r t haben wir in Imola bedeu tend weniger ge funden ; bei Ofen Nr . 3, obzwar 
dieser sicher jüngeren D a t u m s ist, f a s t übe rhaup t n icht . Ebenso w a r diese Schlackenar t in Trizs sozusagen nicht 
vorhanden. 
E ine andere Ar t Laufsehlacke sind formlose Stücke von ein bis zwei Faus tgrößen . Die Oberf läche ist 
ma t t , n ich t glänzend. Zerbrochen, zeigt sich keine faserige S t r u k t u r . Blasen sind zuweilen vorhanden, manch-
mal auch viel. Die F a r b e ist ganz schwarz. Offensichtl ich ist diese Schlacke schwerer geschmolzen, sie konnte 
nur eben aus dem Ofen herausf l ießen. Man n i m m t von dieser Sehlackenar t an, daß sie noch mi t pr imi t iveren 
Gebläsen erschmolzen wurde. Doch darf m a n m. F . auch die Möglichkeit nicht aus den Augen lassen, daß viel-
leicht die Erze eine ungünst igere Zusammense tzung gehabt haben . Die leider nu r in kleiner Zahl ausgeführ ten 
Schmelzpunktbes t immungen der Schlacken lassen noch keine s ichere Aussage zu. 
Den ex t remen Typ der Laufschlacke stellen jene Stücke dar , an denen das einstige Geschmolzensein 
kaum erkennbar ist, die Öberf läche ist ganz m a t t , auch E i n d r ü c k e der Holzkohle sind erkennbar . Doch gehö-
ren diese doch n ich t zur Sinterschlacke, denn sie sind kompak t . W i r haben solche Schlacke bloß bei unseren 
Begehungen gefunden, und zwar lagen diese S tandor te , entgegen den bisher behandel ten , welche in Tälern, 
neben Quellbächen lagen, an Sei ten von Anhöhen, m i t besserem Windgang. Ausgrabungen konn ten hier noch 
nicht ausgeführ t werden, doch n e h m e ich an, d a ß diese Schlacken Ergebnisse der äl testen, noch ohne künstli-
chen Wind ge führ t en Schmelzungen sind. 
Einen sehr verschiedenen Habitus zeigten die Ofensauen. So sehr verschieden waren sie in 
ihrem Material, daß eine gemeinsame Behandlung nur ihre charakteristische Form: das Gestell 
der Öfen abbildende Kalot ten, welche die Form des Gestelles der Öfen gut zeigen, rechtfert igt . Ihre 
untere, konvexe Seite war bei manchen mit dem Fut te r des Gestelles eng verwachsen (Abb. 3). 
Ihr oberer Durchmesser be t rug in Felsőkelecsény 17 bis 24 cm, in Imola 30 - 33 35 cm. Von 
letzteren wurde eine noch in situ im Ofen gefunden. So gibt also ihr Durchmesser gute Aufklärung 
über den Durchmesser der Gestelle. Die Höhe (Dicke) in der Mitte war 5 — 7 — 8 — 9 cm. 
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Wir fanden in Felsőkelecsény auch Ofensauen von homogen durchgeschmolzener Substanz, 
mit glat ter Oberfläche. Jedoch die überwiegende Zahl bildete irgendwie einen Übergang zwischen 
Laufschlacke und Ofenschlacke: eine aus bohnen- bis fingergliedgroßen, einzeln gut durchge-
schmolzenen, aneinander jedoch bloß an ihren Berührungsflächen zusammengeschmolzenen Stücken 
bestehende, löchrige Masse (Abb. 4 und 5). 
Abb. 3. Ofensau aus Felsőkelecsény; gut durchgeschmolzen 
Abb. 4. Aus einzelnen Stücken zusammengeschmolzene Ofensau aus Felsőkelecsény 
Abb . 5. Aus einzelnen Stücken zusammengeschmolzene Ofensau a u s Felsőkelecsény 
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Interessant ist es auch, daß entgegen der großen Zahl von in Felsőkelecsény gefundenen 
Sauen wir in Imola bedeutend weniger gefunden haben und ausschließlich solche, welche aus 
Stückchen von Ofenschlacke bestanden. In Trizs wurde eigentlich bloß ein einziges, als Ofensau anzu-
sprechendes Stück gefunden. Dabei gab es an diesen zwei letzteren Fundstä t ten einige Saue, welche 
aus den aufgefundenen Öfen durch die Brustöffnung überhaupt nicht entfernt werden konnten. 
Dieser Umstand, sowie jener, daß wir in den Werkstattgruben der Öfen Nr. 1 und 2 von 
Imola ziemlich viel Bruchtstücke von zerstörten Öfen, besonders von der Brustöffnung gefunden 
haben, hauptsächlich in den oberen Schichten der künstlichen Auffüllung der Gruben, daß es 
wenigstens in Imola (vielleicht auch in Trizs) auch größere Öfen gegeben haben muß, diese jedoch, 
einer späteren Entwicklungsstufe entsprechend, schon frei über das Gelände ragten und deren 
immittelbare Spuren also verwischt wurden. Diese Entwicklungsreihe entspricht übrigens jener, 
welche Pleiner (а. а. O. passim) f ü r das Gebiet Böhmens auch festgestellt hat. 
Die weitaus größte Menge der Schlacke fällt jedoch unter die Definition Ofenschlacke, 
obzwar in der Literatur unter diesem Namen recht unterschiedliche Schlackenarten beschrieben 
werden. Sie haben das Gemeinsame, daß sie nicht wie die Laufschlacke aus dem Ofen geflossen 
sind, sondern aus vielen Stückchen bestehen, eine poröse Masse darstellen, in welcher manchmal 
auch Holzkohlenstücke sichtbar sind. Sie sind dabei, in verschiedenem Maße, zu größeren Klum-
pen, bis über Faustgröße zementiert. Sie haben aber alle das Gemeinsame, daß sie den Ofen nicht 
in flüssigem Zustand verlassen haben, sondern in Form fester Stücke entfernt wurden, vielleicht 
schon während des Betriebes, sicher aber nach Beendigung einer Ofen-Tour. 
Früher wurde im allgemeinen der Ofenschlacke nachgesagt , daß sie Produkt einer unvoll-
kommenen Beduktion, einer mißlungenen Schmelzkampagne ist, so u. a. von Oelsen und Schür-
mann.
16
 Doch diese Autoren selbst geben auch die Möglichkeit zu, daß diese Schlacke auch Produkt 
einer Schmelzung sein kann, nur eben hat te sie nicht die Möglichkeit, aus dem Ofen herauszufließen. 
Ähnlich äußern sich Herwig (a. a. 0.) , sowie Lüdemann und Mitarbeiter.17 
Auch wir können uns dieser Meinung, daß die Ofenschlacke aus mißlungenen Ofentouren 
herstammen würde, nicht anschließen. Es ist einfach unvorstellbar, daß eine so große Menge 
Schlacke aus unvollständiger Beduktion angefallen wäre. Die in einigen Halden sichtbaren, fast 
meterdicken, 10 20 m langen Schichten müssen aus einem regelrechten Ofenbetrieb herstammen. 
Neben der Schlacke, welche, wie oben angegeben, aus dem Ofen entfernt wurde, muß sicherlich 
ein Teil aus dem Endprodukt der Schmelzung, der noch mit reichlich viel (wahrscheinlich sogar 
überwiegenden Teil) Schlacke enthaltenden Luppe, nach deren Aufbrechung entstammen, wobei 
allerdings bemerkt werden muß, daß wir Körner, Schlackenstückchen mit scharfen Bruchkanten, 
welche ja in diesem Fall zu erwarten waren, eigentlich nicht gefunden haben. 
Auffallend war auch, daß besonders in Imola die Ausfüllung der Arbeitsgruben aus mit 
scharfen Linien getrennten unterschiedlichen Schichten bestand. Z. B. oben einheitlich schwarze 
Schlacke, dann in 20 30 cm Dicke eine, infolge eines Anfluges der Körner mit Eisenoxyd ganz 
rot erscheinende Schicht, unten wieder schwarz. Da, wie gesagt, die Gruben seinerzeit künstlich 
aufgefüllt wurden, kann auch nicht entschieden werden, ob die hineingeschaufelte Schlacke Ab-
fall eines oder mehrerer Öfen war, ob sie überhaupt aus einer fortlaufenden Kampagne entstammt. 
Für die rostbraune Färbung einiger Schlacken geben jedenfalls Oelsen und Schürmann (а. а. O.) 
eine Erklärung. 
In Trizs fand sich auf der Halde eine sehr eigentümliche Schlacke. Diese Halde war Ab-
fall der Produktion der Öfen 1 und 2, also sicherlich nicht nachträgliche Auffüllung unbestimmter 
Herkunf t . Auf einer Fläche von 6 ,5x3 ,5 m war eine 30 50 cm dicke, zusammenhängende 
Schicht, welche aus bohnen-bis liaselnußgroßen, einzeln gut geschmolzenen Körnern bestand. 
16
 S o u . a . W . O E L S E N u n d E . SCHÜKMANN: w i e 17 K . F . L Ü D E M A N N , B . E B E R T u n d W . SCHIRMER: 
u n t e r 9) zitiert. Ausgrabungen u n d F u n d e 7 (1962) 12. 
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Die Körner waren eigentlich schwarz, doch schien ihre Außenfläche infolge späterer Ausscheidung 
von Kieselsäure (hierüber weiter unten) bläulich-grau. Die Körner hatte die Kieselsäure so fest 
zementiert, daß man aus der Schicht metergroße Stücke herausheben konnte. Sicherlich ent-
s t ammt diese Schichte einer eigenen Technologie. 
Besonders in früheren, den Rennprozeß behandelnden Arbeiten wird die Ansicht ver-
treten, daß nach Beendigung des Prozesses, nachdem der größte Teil der Schlacke in flüssigem Zu-
stand den Ofen verlassen hatte, das resultierende Eisen in Form einer schwammigen, von Schlacke 
durchsetzten Luppe zurückbleibt, aus welcher die Schlacke durch mehrmaliges Ausheizen und 
Aushämmern enfernt werden mußte . Dieser Auffassung gemäß sinkt also das Eisen, infolge seines 
größeren spezifischen Gewichtes, auf den Boden des Ofens und darüber befindet sich die geschmol-
zene Schlacke.18 
Abb. 6. Roheinsenar t iges Schmelzprodukt, aus Trizs. Schliff. l O O x . Perlit , z. T. Ledeburi t 
Demgegenüber betont Gilles19 teils aufgrund theoretischer Überlegungen, teils aber auf-
grund seiner Versuche, daß sich das schwammige Eisen an der oberen Kante des Schlackenklotzes 
aufsetzt . Wir wissen ja heute, auch aus zahlreichen zeitgenössischen Schmelzversuchen, daß das 
erste Produkt einer Renn-Schmelzung eher einem Schlackenklumpen geglichen haben dürf te , als 
einem Eisenschwamm. Eine endgültige Erklärung des Paradoxons, daß sich die leichtere Schlacke 
unten, das schwerere Eisen aber oben befindet, gaben Wynne und Tylecote.-0 
Ein interessanter Fund in der Halde in Trizs lieferte einen weiteren Beweis für die Rich-
tigkeit dieser Erklärung. Wir fanden einen, im Umfang fast 3/4 eines Kreises ausmachenden, 4 5 
cm dicken «Kranz» aus Eisen, dessen Durchmesser etwa dem Durchmesser der Trizs-er Öfen 
eben über dem Gestell (sozusagen dem Rast der modernem Hochöfen entsprechend) entsprach. 
Die leichte Zerbrechlichkeit des Stückes deutete auf dessen roheisenartigen Charakter und die 
metallographische Untersuchung zeigte auch tatsächlich, daß er aus Perlit, stellenweise jedoch 
auch aus Ledeburit (Abb. 6) besteht. Das anfallende Eisen ha t sich also infolge zu hoher Tempe-
ra tur (oder auch zu hasischer Schlacke?) aufgekohlt und schmolz zusammen.21 
18
 So unter a n d e r e m bei R . PLEINER, der vom so 
vorgestel l ten Vorgang auch schemat i sche — an und 
f ü r sich sehr in s t ruk t ive — Dars te l lungen gibt (a. 
а . O . , A b b . 26, 42, 44, 56 u n d 58). A u c h R . J . MAYR-
H O F E R u n d H A M P L ( a . a . O . S . 7 7 ) s a g e n , d a ß a m 
E n d e des Prozesses die zum E i s e n s c h w a m m zu-
sammenschweißenden Eisenkristal le im Schlackenbad 
z u Boden sinken. Ähnlich auch E . SCHÜRMANN, 
S tah l und Eisen 78 (1958) 1297. — I n letzter Zeit 
ist R . PLEINER von dieser Auf fassung abgekommen; 
M . BARTUSKA u n d R . PLEINER: T e c h n i s c h e B e i t r ä g e 
zur Archäologie I I . Mainz 1965. 1. 
19
 J . W . GILLES, Stahl und Eisen 78 (1958) 1960, 
80 (1960) 943, besonders aber Germania 39 (1961) 240, 
wo er die von R . PLEINER ver t re tene Auf fassung 
zurückweist . 
2 0
 E . I . W Y N N E u n d R . F . TYLECOTE, J o u r n . I r o n 
Steel. Ins t . 190 (1958) 339. 
21
 E isens tücke mi t 1.8, 3 u n d 4 % С f a n d auch 
J . W . GILLES in den Halden von Siegerländischen 
Rennöfen , S t a h l und Eisen 56 (1936) 252. — I n 
Trizs fanden wi r übrigens auch sonst kleine S tückchen 
von Roheisen. 
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Tabelle 3 
Herkunft Gesamtes Fe.O, 
Hievc 
FeO 
n ist 
Fe 
Gesamt* Fe 
berechnet MnO SiOj TiO, 
1. Imola, Ofen Nr. I I I 55,89 
— — 
39,09 9,44 24,90 
— 
2. Imola, Ofen Nr. I und II 61,38 
— — 
42,93 7,41 23,27 — 
3. Imola, neben dem 74,46 30,20 1,92 52,07 4,00 20,76 0,09 
Ausheizofen 
4. Imola, Ofen Nr. 1 und II 64,97 23,55 0,94 45,44 5,98 23,97 0,19 
5. Imola, Ofen Nr. 1 und II 62,50 17,64 2,76 43,72 7,96 19,56 0,12 
6. Imola, Ofen Nr. I und II 56,71 19,28 0,33 39,28 8,13 22,70 0,13 
7. Imola, Ofen Nr. I und II 40,70 18,21 1,33 28,47 10,35 41,78 0,14 
8. Imola, Ofen Nr. I und II 55,80 25,24 0,29 39,03 5,05 30,88 0,19 
9. Felsőkelecsény 54,06 
— — 
37,81 11,47 26,87 
— 
10. Felsőkelecsény 50,67 
— 
— 
35,44 12,21 29,90 — 
11. Felsőkelecsény 65,8 — — 46,0 5,6 18,0 — 
12. Felsőkelecsény 65,8 
— — 
46,0 8,6 23,0 — 
13. Felsőkelecsény 56,6 
— — 
39,6 11,6 23,5 
— 
14. Felsőkelecsény 
— — — — — 
— 
15. Trizs 61,81 7,04 1,64 42,23 9,45 19,17 0,40 
16. Trizs 32,38 0,44 22,65 5,33 48,13 0,22 
17. Trizs 73,91 44,81 
— 
51,69 3,80 18,10 0,10 
18. Trizs 69,00 27,35 48,26 4,06 17,04 0,16 
19. Trizs 65,97 13,47 
— 
46,14 5,64 14,55 0,16 
20. Trizs 101,20 29,55 41,69 70,78 2,97 6,45 0,08 
21. Trizs 62,67 35,50 43,83 6,32 22,58 0,12 
22. Trizs 67,67 38,07 
— 
47,33 1,95 21,34 — 
23. Trizs 23,36 9,91 15,64 2,70 56,00 — 
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CaO MgO P ,O t BaO 
f Erwei-
chungs-
punkt °0 
Bemerkung 
2,64 
3,32 
1 ,81 
2,72 
0,89 
0,55 
6,65 
3,20 
2,60 
1.27 
1.28 
0,57 
3,84 
3,35 
1,5 
2,5 
3,0 
4,15 
1,80 
1,17 
1,25 
0,77 
0,41 
1,78 
2,80 
3,36 
0,56 
0,59 
0,30 
0,31 
0,19 
0,52 
1,20 
1,40 
0,44 
0,40 
0,46 
0,37 
0,32 
0,17 
0,17 
0,10 
0,19 
0,24 
0,31 
0,34 
0,25 
0,13 
0,24 
starke 
Reaktion 
1,35 
0 
0 
Spur 
starke 
Reaktion 
0,5* 
2,2* 
2,4* 
1,68 
0,98 
0,57 
0,73 
1 , 1 2 
0,23 
1,92 
1230 — 
1350 
1180 — 
1370 
1 1 6 0 — 
1320 
1150— 
1280 
1 2 6 0 — 
1360 
1290 
1360 
1250 — 
1370 
1342 
1 1 1 8 
Gut geflossene Tropfen von Ofenschlacke. 
Schwarz 
Gut zusammengeschmolzene Tropfen von 
Ofenschlacke, fast schon Laufschlaeke. 
Schwarz 
Schwere, kompakte, feste, gut geschmolzene 
große Stücke, fast ohne Blasen. Schwarz 
Dem vorigen ähnlich, doch schon mit eini-
gen Blasen, ja einigen Holzkohlenab-
drücken. Schwarz 
Ofenschlacke, nur an den Berührungsflächen 
zusammengeschmolzene schwammartige 
Masse, mit rötliehbraunem Oxydbelag 
Wie Nr. 2, doch die ganze Oberfläche mit 
weißer Ausblühung bedeckt 
In eine Düse hineingeflossene, graue, glasige, 
stark blasige Laufschlacke 
Laufschlacke: leichtflüssig geschmolzene, 
flacher Fladen, mit glatter Oberfläche, 
innen mit Blasen, gräulich 
Laufschlacke; flacher Fladen, innen mit 
Blasen, mit bläulichem Metallglanz 
Wie die vorige 
Ofenschlacke 
Laufschlacke, mit Blasen 
Laufschlacke, mit Blasen 
Lockere, nur an den Berührungsflächen zur 
schwammigen Masse zusammengeschmol-
zene Ofensehlacke, mit braunem Belag 
von Eisenoxyd 
In der Halde zur kompakten Schicht 
zusammengebacken, doch aus einzelnen 
gut geschmolzenen Körnern bestehend; 
schwarz, mit weißem Belag. (Zerkleinerte 
Ofenschlacke?) 
Wie Nr. 15 
Ofenschlacke, schwammige, nur an Berüh-
rungsflächen zusammengeschmolzene 
Masse, mit rötlichbraunem Oxydbelag 
Laufschlacke: gutgeflossener Fladen 
Fladen mit ganz glatter Oberfläche; sehr 
fest (viel metallisches Eisen?) 
Kranzartiges, die Wand des Gestelles nach-
ahmendes, metallisch festes Stück, mit 
sichtbar viel metallischem Eisen 
Laufschlacke: flacher Fladen, leichtflüssig 
geschmolzen, innen mit Blasen; gräulich-
schwarz 
Teilweise gut geschmolzene Tropfen von 
Ofensehlacke, kranzartig zusammengebacken 
Am Boden des Gestells zusammengebackene, 
auch geschmolzene Masse. Keine typische 
Schlacke 
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Über die Zusammensetzung einiger Schlacken unterrichtet Tabelle 3. Wie ersichtlich, wei-
chen die im Borsoder Revier gefundenen Schlacken nicht nur im Habitus, sondern auch in der Zu-
sammensetzung stark voneinander ab. Und das wohl sicherlich infolge einer noch nicht genügend 
ausgereiften Technologie, jedenfalls auch ungünstig verlaufenden Versuchen und ganz sicher auch 
als Folge einer zeitlichen Entwicklung, da ja die vielen Hütten während eines längeren Zeitraumes 
gearbeitet haben dürf ten . 
Schon ein flüchtiges Betrachten der Tabelle zeigt, daß der Eisengehalt der Schlacken in 
verkehrtem Verhältnis zu ihrem Kieselsäuregehalt steht, d. h. daß der Hüt tenmann der Renn-
öfen trachten mußte, möglichst saure Erze aufzuarbeiten. 
Nach dem Vorgehen von Oelsen und Schürmann (a. a. 0.) pflegt man die Zusammensetzung 
der Rennschlacken im ternären Diagramm darzustellen, wobei die eine Komponente der Eisen-
oxydul ( + Manganoxydul)-Gehalt ist; der meistens niedrige Eisenoxydgehalt wird auf Oxydul 
umgerechnet. Da jedoch in den Borsoder Schlacken der Oxyd-Eisengehalt im Verhältnis zum 
Oxydgehalt ziemlich hoch ist, wäre es eine stark erzwungene Lösung gewesen, diese zwei, offen-
bar als ungleiche Gefüge-Elemente auftretenden Bestandteile als eine Komponente darzustellen. 
Ein interessantes Bild ergab sich jedoch, wenn wir den Zusammenhang von bloß zwei Kompo-
nenten: die Kieselsäure und den auf Gesamt-Eisengehalt (Oxydul -(- Oxyd) umgerechneten Ge-
halt im Diagramm darstellten (Abb. 7). Hier habe ich die Laufschlacken, da diese im metallurgi-
schen Geschehen eine abgeschlossene, einen Gleichgewichtszustand erreichte Phase repräsentieren, 
und die, vom Gleichgewichtszustand noch fernen Ofenschlacken gesondert dargestellt. Auch habe 
ich einige Schlacken aus verschiedenen ausländischen alten «Eisen-Distrikten» angeführt , des-
gleichen einige, aus ähnlicher Zeitstellung stammende, jedoch mit Öfen von ganz anderem Typ 
arbeitenden Schlacken aus West-Ungarn. Auffallend ist, daß unsere Borsoder Schlacken (beson-
ders die Laufschlacken) im Diagramm eine «günstigere» Lage einnehmen: zu Kieselsäuregehalten 
ähnlicher Größenordnung gehören etwas kleinere Eisengehalte. Eine Deutung dieses Umstandes 
können wir nicht geben. Vielleicht macht sich der von Tylecote betonte22 Umstand, daß bei stei-
gender Temperatur nur die Menge des in die Schlacke übergehenden Eisens größer wird, 
innerhalb einer gewissen (sicher nur kleinen) Grenze nicht bemerkbar. Ist dem so, so dürf te die 
Feuerführung der Borsoder Öfen etwas zweckmäßiger gewesen sein. 
Der Phosphorgehalt der Schlacken ist niedrig, er hat sicherlich keine Senkung des 
Schmelzpunktes bewirkt. Desgleichen ist der Kalkgehalt niedrig, bei einigen sogar sehr niedrig, 
was ja bei Rennschlacken aufgrund des Vorhergesagten natürlich ist. Auch zeigt es, daß den Alten 
recht reine Erze zur Verfügung standen, bzw. wie gut sie die ankeritischen Erze ausscheiden 
konnten. Von 21 untersuchten Schlacken enthielten 14 Barium, sogar in ansehnlicherer Menge 
(1 -2%) . Die Erze von Rudabánya führen bekanntlich als Gangart zumeist Baryt . 
Im allgemeinen wurden die Analysen, wo das möglich war, aus einem etwa faustgroßen Stück ausgeführt. 
0 = enthält den Komponenten nicht, — = es erfolgte keine Prüfung auf diesen Komponenten, * = berechnet 
aus dem «gebundenen Sulfat-Gehalt». 
Die Summe von CaO und MgO geben wir dann an, wenn die Menge des MgO an der Grenze der Bestimmbarkeit 
lag; wir rechneten in diesem Fall mit der Äquivalent-Zahl des CaO. 
Leider wurde in Nr. 19 die Menge des metallischen Eisens nicht bestimmt. Aufgrund seiner großen Festigkeit 
dürfte es beträchtlich davon enthalten. 
Muster Nr. 22 enthielt 2,26% N a , 0 und 2,53% K 2 0 ; Nr. 23 1,01%, bzw. 5,30%. Beide enthielten 0,06% S. 
Da der Schmelzpunkt von den Mustern Nr. 22 und 2° mit einer anderen Methode bestimmt wurde als die vorange-
henden, dürfen diese Werte nicht ohne weiteres verglichen werden. 
Die Analysen Nr. 16—21 wurden in der Chemischen Abteilung der Lenin-Hüttenwerke, Diósgyőr; Nr. 11—13 
vom chemischen Laboratorium der Eisen- und Metallwerke Csepel, Nr. 22 und 23 vom Forschungsinstitut fü r Eisen-
industrie ausgeführt. Die Analysen Nr. 1—10 sowie Nr. 15 habe wir mit meiner Mitarbeiterin Anna Kovách in der 
Chemischen Abteilung des Staatl . Insti tuts fü r Hygiene, Budapest, ausgeführt. 
Die Schmelzpunkte ha t Dr.- Ing. Tihamér Gedeon best immt. 
- ' H . F . TYLECOTE ( а . а . О . ) 185 . 
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Bemerkenswert ist der hohe Mangangehalt der Schlacken (wenn man vom schon eher als 
Eisen anzusprechenden Muster Nr. 20 absieht): 3,80, 4,00, ja bis 12,20% MnO. Wenn auch ähn-
liche, ja sogar höhere Mangangehalte auch in ausländischen Schlacken zuweilen anzutreffen sind, 
so fand jedoch Pleiner (а. а. O. 282) von 34 böhmischen Schlacken bloß eine einzige mit 4,98% 
MnO, die anderen enthielten О bis 3,52%. Nach Neumann (а. а. O.) enthielten 25, aus dem ganzen 
Gebiet von Deutschland entstammende Schlacken 11 unter 5% MnO. Ähnlich bei Herwig (а. а. O.), 
usw. Hohen Mangangehalt fand Gilles (9) in 7 Siegerländischen Schlacken, 5,62 bis 11,34%, sowie 
Mayrhofer (а. а. O. 851) in österreichischen, auch Erzen mit hohem Mangangehalt entstam-
menden Schlacken. 
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Abb. 7. Eisengehalt und Kieselsäuregehalt der Schlacken 
Besonders aber muß es als auffallend bezeichnet werden, daß bei unseren Schlacken der 
Anteil des Oxydul-Eisens am Gesamt-Eisenoxydgehalt viel kleiner ist als bei den ausländischen, 
oder auch hei den westungarischen Renn-Schiacken. So ist der Oxyduleisengehalt in Westungarn 
74,0 86,9% des Gesamt-Eisenoxydgehaltes, in Böhmen 59,0 bis 76,9%, in Niederösterreich 60,7 
bis 90,6%, im Siegerland 87,0 bis 95,0% (die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen!), doch ist 
der Anteil des Oxyduleisens in Borsod bloß 28,2 34,0--36,2 39,6 40,5 bei zwei Schlacken 
44,7 45,2 — 56,2% — und nur bei einer Schlacke 60,6%, und zwar unabhängig davon, ob es Lauf-
oder Ofenschlacken sind. 
Ich vermute, daß diese Eigentümlichkeit der Borsoder Schlacken die Auswirkung des 
mit offener Brust geführten Schmelzprozesses ist. 
Schließlich sei noch einer Eigentümlichkeit alle dieser Schlacken gedacht, welche m. W. 
noch nicht beschrieben wurde. Viele Schlackenstücke oder Saue, ja zuweilen auch Düsen waren 
mit einem weißen, fest haftenden Anflug überzogen. Einige Stücke sahen gerade so aus, als ob 
sie mit Schimmel befallen wären. Der Menge nach war der Belag naturgemäß nur klein, doch ist 
es gelungen, etwas davon rein abzutrennen. Die Substanz erwies sich als Kieselsäure. Offenbar 
diffundierten, ja sogar wanderten die in der Schlacke enthaltenen, aus dem Aschegehalt der Holz-
kohle entstammenden Alkalien im Laufe der Zeit in Form von Alkalisilikat aus der Schlacke her-
aus und sind der schrittweisen Hydrolyse unterlegen, wobei die Kieselsäure als fester, gut haften-
der Belag zurückgeblieben ist. 
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Einige Schlackenstücke wurden auch metallographisch untersucht. So bestand eine Lauf-
schlacke nach der Untersuchung des Metallographischen Laboratoriums der Hüttenwerke «Lenin» 
in Diósgyőr aus drei Phasen (Abb. 8): die Grundmasse bildete eine hellgraue Phase, in diese waren 
dunkelgraue Nadeln oder Dendrite eingebettet; und endlich, teils in diese, teils in die hellgraue 
Masse helle Dendrite mit metallischem Glanz. Metallische Teile wurden darin nicht gefunden. Die 
«dunkelgrauen Dendrite» sind m. E. Fayalit , die «hellgraue Grundmasse» eine eisenhaltige sili-
katische Glasmasse, mit noch nicht näher charakterisierter eutektischer Zusammensetzung. Die 
«hellen Dendrite» sind aller Wahrscheinlichkeit nach Eisenoxyd, da ja die Rennschlacken mit 
Eisenoxyd übersättigte Silikate sind. 
Abb. 8. Schliffbild von Laufschlacke aus Trizs. 100 x . Zweierlei Dendri te in eutekt ischer Grundmasse 
Mit der Metallographie der Rennfeuerschlacken befaßte sich zuerst Trojer23 sodann Neu-
mann (а. а. О.). Das weitere, ausgedehnte Schrifttum hier übergehend, sei nur auf die neueste, 
ganz moderne Methoden verwendende Arbeit von Morton und Wingrove21 verwiesen. Leider war 
es uns nicht möglich, diese wertvollen, neuartigen Feststellungen in unserer Arbeit zu berücksich-
tigen. 
Wir fanden in den Ausfüllungen der ehemaligen Werkstattgruben zahlreiche Eisengegen-
stände, Tüllenbeile, Bruchstücke unbekannter Objekte, einen Sporn, zwei Kettenglieder (Panzer-
hemd?). Da wir jedoch nicht wissen, ob zwischen dem Auflassen der Hü t t e und dem Auffüllen 
der Werkstatt nicht eine größere Zeitspanne liegt (wenn auch im Mittelalter die Entwicklung der 
Technologie nicht so rapide vorging), wollen wir über diese Untersuchungen nur kurz berichten. 
Die Untersuchungen wurden in den Laboratorien der Hüttenwerke «Lenin» sowie der Csepel Eisen-
und Metallwerke ausgeführt. 
Die Zusammensetzung einer Tüllenaxt war С 0,10, Si 0,09, Mn 0,12, P 0,151, S 0,011% 
und Cu in Spuren. 
Wie zu erwarten war, bestanden die verschiedenen Gegenstände zu überwiegendem Teile 
aus Ferrit, mit perlitischen Teilen, mit in der Richtung der Bearbeitung stark gestreckten Schlak-
keneinschlüssen. Das Gefüge zeigt innerhalb kleiner Gebiete schon große Unterschiede im C-Ge-
halt, in einem z. B. von 0,04% bis 0,40%; in einem anderen fanden sich in einer Grundmasse mit 
etwa 0,15% С Inseln mit 0,4 - 0,7% C. Gefundenes Sorbit deutet auf stattgefundene, vorangegan-
gene Härtung. Die Schneide einer Hacke enthielt Teile mit großem C-Gehalt, was vielleicht auf 
die Möglichkeit einer beabsichtigten Aufkohhmg deutet. 
23
 F . TROJER: R a d e x - R u n d s c h a u 1952, 132. 24 G. R . MORTON und J . WINGROVE, J . I r on Steel 
Inst i t . 207 (19G9) 1556. 
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Schließlich sei noch eine, von einem Landmann auf einer anderen doch ebenfalls Borsoder 
Schmelzstätte gefundene Luppe erwähnt . Die 2750 g wiegende Luppe zeigt Abb. 9, durchgeschnit-
ten Abb. 10. Ihre Zusammensetzung war 0,26% C, 0,03% Si, 0,08% Mn, 0,016% P und 0,006% S. 
Der Kohlenstoffgehalt ist auffallend hoch, mit so einem Gehalt nennen einige Autoren des Rennei-
sen schon stahlähnlich. Doch schließt der niedrige Mn-Gehalt die Härtbarkei t schon aus. (Er gälte 
höchstens als «Schalenhärter».) Wahrscheinlich bedingt diesen hohen Kohlenstoffgehalt bloß eine 
Inhomogenität , denn das Gefügebild zeigte nur Ferr i t (mit viel Schlacke), doch kein Perlit. Abb. 11 
zeigt den Schliff: Ferr i t mit Schlackeneinschlüssen. 
Abb. 9. Luppe aus Szelcepuszta A b b . 10. Dieselbe L u p p e , durch-
geschn i t t en . — 0,75 X, ungeä tz t 
Abb . 11. Gefügebild der Luppe. — 100 x Ferr i t m i t Schlacke 
Räumlich zum selben Gebiet in Borsod, doch einer etwa späteren Periode gehört der einst 
sicherlich bedeutende Hut tenpla tz von Jósvafő an. Dieser ist der einzige dieses Gebietes, dessen 
Tätigkeit auch urkundlich belegt ist.25 Es wird eine «Mühle» im J a h r e 1399 erwähnt, «unum molen-
dinum vulgo hámor (ungarisch: Hammer) dictum.» 
Die Jósva ist ein ansehnlicher Bach, welcher sehr wohl zur Nutzung von Wasserkraf t 
herangezogen werden konnte. Unterhalb der genannten Ortschaft können entlang des Bachlaufes 
zwei größere, sowie eine kleinere Schlackenhalde e rkann t werden; eine derselben f ü h r t auch heu te 
25
 Zsigmondkori Oklevél tár (Archivsammlung der 
Zeit Kön ig Sigismunds). Bd . I . Budapes t 1951. 678. — 
S. MARJALAKI KISS, Borsodi Szemle 2 (1958) 62. — 
G. HECKENAST: Nouvelles É t u d e s His tor iques . . . 
des Historiens Hongrois . Budapes t 1965, 159. 
17* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
258 G. VASTAGH 
noch die Bezeichnung Hüttenwiese. Anfang des Jahrhunder t s wurde von einer dieser Halden ein 
bedeutender Teil der Schlacke nach einem, damals oberungarischen, Hocliofenwerk zur Wieder-
verhüt tung verfrachtet . Die Trasse der einstigen Kraftwasserlei tung läßt sich gut verfolgen. Auf-
grund der Geländeverhältnisse muß angenommen werden, daß es sich hier noch um unterschläch-
tige Wasserräder gehandelt ha t . (Wie ja die Nutzung der Wasserkraft nach heutiger Annahme 
mit unterschlächtigen Rädern den Anfang genommen hat.) 
Auch an d ieser Funds t e l l e h a t der A u s s c h u ß f ü r H ü t t e n g e s c h i c h t e e ine A u s g r a b u n g vo rgenommen , 
welche auch von Oy. Nováki ge le i te t wurde . E s w u r d e n die zwei größeren H a l d e n a n g e s c h n i t t e n u n d die eine 
a u c h a n vielen Stei len freigelegt . Le ider ze i t ig te die A u s g r a b u n g kein endgül t iges Ergebnis . D ie Arbe i t en be-
weg ten sich lediglich in ziemlich m ä c h t i g e n Sch lackensch ich ten . W e n n wir n a t ü r l i c h auch n i c h t d a r a u f g e h o f f t 
h a b e n , Teile eines Ofens in s i tu zu f inden , d a j a diese Ofen s c h o n übe r das T e r r a i n gerag t h a b e n , r echne t en wir 
doch d a r a u f , b e d e u t e n d e r e Bruch te i l e dieser, d a n n Düsen, E r z e usw. zu f i n d e n . Le ider k a m e n a b e r n u r ganz 
wenige O f e n b r u c h s t ü c k e z u m Vorsehein , aus welchen auf d ie K o n s t r u k t i o n d e r einst igen Öfen n i c h t gefolger t 
we rden kann . E s w a r das ein, i m Gevier t e t w a e inem h e u t i g e n Backs te in en t sp rechendes , d o c h 9 cm dickes 
S tück , sowie m e h r e r e B r u c h s t ü c k e . Sie b e s t a n d e n aus m i t f e inkö rn igem Sand s t a r k g e m a g e r t e m Ton . Die eine 
Sehmalse i te war 4 — 5 m m dick (an den k le ineren B r u c h s t ü c k e n auch viel d icker) , schwarz versch lack t -verg las t , 
D a s I n n e r e aller «Schamot te»-S tücke w a r l e b h a f t ro t — ein Zeichen, daß r e d u z i e r e n d e Oase ke ine Gelegenheit 
h a t t e n , h ine inzud i f fund ie ren . Wi r f a n d e n a u c h zwei K l u m p e n verschiedenen, d o c h sehr p la s t i schen Tons. 
Auch der se i t dem X I V . J a h r h u n d e r t deut l ich anges t i egene G r u n d w a s s e r s t a n d des Ta les w a r unseren 
A r b e i t e n hinderl ich. D o c h e r l auben de r H a b i t u s u n d die Z u s a m m e n s e t z u n g d e r Schlacke so i n t e r e s s a n t e Folge-
r u n g e n zu ziehen, d a ß wir es a n g e b r a c h t f i n d e n , auch ü b e r diese, übr igens f o r t z u s e t z e n beabs i ch t ig t e , Ausgra-
b u n g k u r z zu b e r i c h t e n . 
Zeigten die Schlacken de r b isher b e h a n d e l t e n a n d e r e n Borsoder F u n d s t ä t t e n sowohl im Aussehen 
als a u c h in der chemischen Z u s a m m e n s e t z u n g ein rech t b u n t e s Bild, was au f noch t a s t e n d e Betr iebsweisen 
d e u t e t , d a ß m a n m i t d e r wechse lnden Z u s a m m e n s e t z u n g d e r E r z e noch n i ch t r e c h t fer t ig w e r d e n konnte , so 
w a r e n die Jó sva főe r Schlacken sowohl dem H a b i t u s nach , a ls a u c h in der Z u s a m m e n s e t z u n g au f f a l l end gleich-
mäß ig . D a s beweist , d a ß die hiesigen H ü t t e n s c h o n m i t e iner gefes t ig ten Technologie gea rbe i t e t h a b e n , daß sie 
a u c h de r sicherlich n i c h t ganz g le ichmäßigen E r z z u s a m m e n s e t z u n g gewachsen waren . 
I n der, e ine r e c h t ansehnl iche Menge r e p r ä s e n t i e r e n d e n Schlacke h a b e n w i r S in te rsch lacke n i c h t ge funden , 
auch n i c h t in ganz k le inen Mengen; desgleichen feh l t en die, a n einigen a n d e r e n Stel len doch so beze ichnenden 
Ofensaue . Doch a u c h offensicht l ich ganz le ichtgef lossene L a u f s c h l a c k e fehl t h ie r vol ls tändig . D ie Sehlacke liegt 
in g roßen , derben S t ü c k e n vor, a n welchen j edoch leicht e r k e n n b a r ist, d a ß sie aus e inzelnen, übe re inande r 
gef lossenen, e twa f inge rd icken L a g e n b e s t e h t . N u r sel ten f i n d e n sich größere , b i s höchs tens k indskopfgroße , 
e inhei t l iche Stücke . D ie einzelnen a u f e i n a n d e r gef lossenen L a g e n lassen sich le ich t t r ennen . A n vielen S tücken 
l ä ß t sich, wenn a u c h n i c h t ausgesprochen w e i n t r a u b e n e r t i g e s Aussehen, a b e r doch auf ein e t w a s viskoseres 
F l ießen h i n d e u t e n d e Sch ich tung e rkennen . 
Die Schlacke i s t schwarz , e n t h ä l t ke ine oder n u r s e h r wenig Bläschen. Sie ist im a l lgemeinen sehr h a r t . 
W a s a b e r a m me i s t en au f fä l l t : ze rbrochen , z. B . be im A r b e i t e n m i t der Sp i t zhacke , zeigt sie unzähl ige , glit-
ze rnde , offensicht l ich v o n Kr is ta l len h e r r ü h e r n d e P ü n k t c h e n . A u c h dar in w e i c h t sie von den a n d e r e n Borsoder 
Schlacken ah, d a ß de r , «schimmelart ige» Ü b e r z u g von Kie se l s äu re an ke inem einzigen S tück g e f u n d e n wurde . 
D a f ü r f a n d e n sich in einigen wen igen S tücken Bläschen, A n h ä u f u n g e n , g a n z e N e s t e r von Kiese l säure . Beson-
ders an einem der dre i H ü t t e n p l ä t z e g a b es Sch lackens tücke , welche einen, b i s e t w a 10 cm2 g r o ß e n , schwarzen , 
s a m t a r t i g e n Bewur f h a t t e n . Dies erwies s ich als M a n g a n d i o x y d . Endl ieh f i n d e t m a n an v ie len S tücken Aus-
b l ü h u n g e n von Malach i t . 
Die chemische Z u s a m m e n s e t z u n g de r Schlacken zeigt die Tabelle 4. D ie Ähnl i chke i t i h r e r Z u s a m m e n -
s e t z u n g d ü r f t e in d ie Augen spr ingen . 
Tabelle 4 
S i0 2 30,31 29,65 30,86 30,06 30,26 
F e 2 0 3 10,31 9,02 13,38 11,92 12,64 
FeO 11,40 9,88 9,80 11,41 11,75 
Fe 2,43 1,68 0,56 1,58 1,54 
MnO 3,40 2,63 2,41 2,68 2,60 
AI 2O 3 7.49 6,08 5,93 6,53 6,85 
BaO 10,97 15,28 14,17 11,34 11,43 
BaS0 4 9,91 10,60 6,70 12,20 10,29 
CaO ( + evtl. sehr wenig 
MgO) 11,25 12,30 11,08 12,61 13,00 
т ю 2 0,43 0,48 0,41 0,39 0,47 
Cu 0,127 0,101 0,272 0,088 0,129 
J P A 0,188 0,186 0,176 0,194 0,184 
98,22 97,89 95,75 101,00 101,14 
Erweichungspunkt 1150° 1200 
г» Ь 
1200° 1220° 
Schmelzpunkt 1260° 1220° 
п. п. 
1240° 1240° 
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Schlacken solcher Zusammense tzung wurden noch nie beschrieben. Ganz eigentümlich ist näml ich der 
hohe Gehal t an B a S 0 4 , welcher als B a r y t vorl iegt . Doch ist, wie die Analysen zeigen, neben dieser F o r m des 
B a r i u m s ein Teil (in einigen Mustern sogar ein be t rächt l icher Teil) andersar t ig , sicherlieh silikatisch gebunden . 
Be im Aufschluß der Proben bere i te te der Gehal t an B a r i u m be t räch t l i che Schwierigkeiten, so daß die Analysen-
Methode eigens ausgearbe i te t werden m u ß t e . 
D a ß das B a S 0 4 ta tsächl ich als kristal l isiertes Mineral vorliegt, beweist neben den winzigen gli tzern-
d e n Kristäl lchen der zerbrochenen Schlackenstücke auch das mikroskopische Bild. So zeigt Abb . 12 einen An-
schliff, in welchem ein Ba ry t -Kr i s t a l l deut l ich zu e rkennen ist. A b b . 13 zeigt den Dünnschl i f f , in welchem in 
de r hellen Si l ikatphase die g rauen Nadeln die K a n t e n der durchgeschn i t t enen Bary t -Kr i s ta l l e sind. Das Schwarze 
is t Eisenoxyd-Phase . Die R ö n t g e n - D i f f r a k t i o n s a u f n a h m e wies neben Faya l i t als H a u p t m e n g e Baryt , wenig 
F e 3 0 4 und FeO (Wüst i t ) nach . (Diese A u f n a h m e n ve rdanke ich dem Metal lographischen Labora to r ium der 
Csepel Eisen- und Metal lwerke.) 
Abb. 12. Anschliff der Schlacke von Jósva fő . — 200 x 
Abb. 13. Dünnschl i f f der Schlacke von Jósva fő . — 200 X 
Auch in Jósvafő wurden naturgemäß die Erze des nahen (etwa 15 km) Rudabánya ver-
arbeitet . Es erhebt sich die Frage, warum die den früheren Epochen ents tammenden Rennofen-
Schlacken nicht diesen auffallend hohen Bariumgehalt zeigen. Das läßt sich entweder so erklären, 
daß im späteren Mittelalter solche Erze brachen, welche mit Bary t stärker verwachsen waren, 
oder aber haben die ältesten Hüt ten leute eine sorgfältige Scheidung der Erze vorgenommen. Als 
es nun den Jósvafőer Hü t t en gelang, die Schmelzung auch in Gegenwart von Bary t auszuführen, 
hielten sie es fü r überflüssig, eine sorgfältige Scheidung der Eisenerze von der Gangart vorzuneh-
men. Übrigens beweist auch der Kupfergehal t der Schlacken eine Herkunf t aus Rudabánya , wo 
ja ein mittelalterlicher Bergbau urkundlich auf Kupfer- (und Silber-)erze belegt ist. 
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Doch sind die Schlacken eigentlich nicht einmal wegen ihres ungewohnten Bariumgehal-
tes wegen interessant . Oelsen und Schürmann haben in ihrer in Fußnote 16 zitierten Arbeit , in welcher 
sie die Theorie der Vorgänge in den einstigen Rennöfen behandeln, darauf hingewiesen, daß eine 
Verbesserung des sehr ungünstigen Eisenausbringens des Rennverfahrens nur auf einem Weg 
möglich war: neben Erhöhung der Temperatur auch den Kalkgehalt der Schlacken, in den meisten 
Fällen wohl durch Zuschlagen von Kalkstein, zu erhöhen. Sie sagten vorher, daß eine planmäßige 
Untersuchung der Schlacken der weiteren Entwicklungsstufen sicherlich zum Auffinden dieser 
Verbindungsglieder führen wird. 
Es sollten also Schlacken mit gegenüber den einfachen Rennfeuern merklich erhöhtem 
Kalkgehalt gefunden werden, welche wohl zuerst einem Ofentyp angehören sollen, welcher schon 
mit kräftigem Gebläse, wohl meistens mit Wasserkraft betrieben wurde und welcher dann zu den, 
in ihrer Art hochentwickelten Stücköfen des Spätmittelalters und der Neuzeit überführen. (In 
Ungarn z . B . wurden Stücköfen vereinzelt noch im ersten Drittel des XIX. Jahrhunderts betrieben.) 
U. W. wurden aber solche Schlacken bisher nur ausnahmsweise gefunden. Ein Anführen 
der in den letzten zwei Dezennien in überaus großer Zahl veröffentlichten Ergebnisse von Analysen 
von Rennfeuer-Schlacken ist natürlich nicht möglich. Auch gibt es natürlich, wenn auch nicht 
in großer Zahl, Schlacken mit einem höheren CaO-Gehalt. Doch sind das Ausnahmen (z. B. von 
101 untersuchten Schlacken 5 mit einem Gehalt von über 7%, oder von 34 eine mit 7%, von 22 
keine, von anderen 22 eine usw.). Die überwiegende Zahl besitzt eine viel kleineren CaO-Gehalt, 
bis unter 1%; gemäß einer anderen Zusammenstellung betrug der CaO-Gehalt von 34 Schlacken 
im Durchschnitt 3%. 
Oelsen und Schürmann (а. а. O.) äußern sich nicht über das Maß, welche eine, ihrer Theorie 
nach mit Kalk-Zusatz erschmolzene Schlacke wohl enthalten dürfte. Tylecote26 meint, daß wenn 
eine gefundene Schlacke weniger als 8% CaO enthält, diese mit Bestimmtheit als Rennschlacke 
anzusprechen ist. 
Die Schlacken von Jósvafő mit ihrem CaO-Gehalt von rund 11% bis 13% dürf ten sicher-
lich schon den von Oelsen und Schürmann vorhergesagten Übergangsöfen entstammen, welche 
zwischen den Rennfeuern und den Stücköfen stehen. J a , da der BaS04-Gehalt ganz sicher nicht 
im Gleichgewicht der Silikat-Schmelze mitspielt, wären eigentlich die CaO-Gehalte mit rund 1,1 
zu vervielfachen. Da die Verwendung der Wasserkraft sowohl urkundlich belegt ist wie auch die 
Überreste im Gelände den einstigen Wassergraben deutlich abzeichnen, hät ten wir also hier einen 
Hüttenplatz der Übergangsperiode. 
Da, wie wir sagten, kein ursprüngliches Erz gefunden wurde, können wir auch nicht sa-
gen, in welcher Form der Kalk zugegeben wurde. Die heute gebrochenen Brauneisenerze enthalten 
häufig Kalk, doch zumeist auch Magnesium, in den Schlacken ist jedoch Magnesium nur ganz 
untergeordnet zu finden. Wir müssen daher voraussetzen, daß wohl reiner Kalkstein als Zuschlag 
verwendet wurde. 
Obwohl der ansehnliche Gehalt an silikatisch gebundenem BaO (rund 11% bis 15%) 
nicht etwa auch eine ähnliche Wirkung oder zusätzliche Wirkung ausübt, wie der Kalk, ist m. W. 
ungeklärt. Rein nasschemisch ist ja das Barium dem Kalk verwandt. 
Der verhältnismäßig hohe Anteil der Oxyd-Form des Eisens gegenüber der Oxydul-Form 
ist auch an diesen Schlacken auffallend. Vielleicht dürf te es sich hier um eine, bisher unbekannte 
Art der Technologie handeln, welche für das Borsoder Gebirge regional bedingt ist. 
Eine Fortsetzung der Ausgrabung, und zwar in einem etwas größeren Ausmaß als bisher, 
um das ganze Gebiet aufdecken zu können, ist beabsichtigt . Man kann mit Sicherheit darauf rech-
nen, daß dann irgendwo auch weitere, ausgiebigere Überreste dieser interessanten, man darf wohl 
ohne Übertreibung sagen: bisher einzigartigen Ofen gefunden werden. 
2 6
 R . F . T Y L E C O T E ( а . а . O . ) , 3 0 5 . 
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COMMUN! С ATTONES 
L. V Á R A D Y 
PANNON ICA 
N O T I Z E N ZUM L E T Z T E N J A H R H U N D E R T P A N N O N I E N S 
In diesem Aufsatz berühre ich die folgenden Themen: die pannonische Provinz Valeria 
und «Valeria» in Italien; Befestigungen in Pannónia Secunda um 400; Export und Transport aus 
Pannonién in spätrömischer Zeit; die Handelsinformationen der Expositio totius mundi et gentium, ; 
der Begriff «Romanisation». 
Eine Monographie, zu deren Haupt thema nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 
unmittelbaren Quellenzeugnissen zur Verfügung steht, kann begreiflicherweise gerade deshalb 
nie vollkommen ausgearbeitet werden, weil das in zwangsläufig größerem Maße heranzuziehende 
mittelbare Quellenmaterial äußerst dehnbar und weitreichend ist. Hieraus folgt die Möglichkeit, 
ja der Anspruch, die Darstellung mancher Fragen hier und da zu erweitern oder zu ergänzen, sei 
es anhand schon bekannter Quellen oder aufgrund neuen Materials, das manchmal auch einen 
unmittelbaren Belang haben dürfte . Dementsprechend möchte ich im folgenden einige Notizen 
zu meinem unlängst erschienenen Buch1 hinzufügen, ohne an dessen Darstellungen irgendwelche 
Änderungen vorzunehmen.2 Die Zweckmäßigkeit dieser Notizen hat te ich beim Lesen der in dieser 
Zeitschrift veröffentlichten (Jg. 23, 1971 S. 347 —360) und mir vorher entgegenkommend bekannt-
gegebenen Besprechung meiner Monographie erkannt . Zugleich werde ich auch zu den Einwen-
dungen des Rezensenten, Herrn A. Mócsy, manche Bemerkungen anstellen. 
1
 L. VÁRADY : Das le tz te J a h r h u n d e r t Pannoniens 
376 — 476. Budapes t - A m s t e r d a m 1969. 
2
 Korr igenda: S. 45 v. u. Z. 15 «Heimkehr» richtig: 
Rückkehr, «aus dem Osten» deleatur; S. 320 v. u. Z. 4 
«Pannónia II» richtig: Pannónia II und Savia; S. 338 
v. o. Z. 7 «Murtal» r icht ig: Moravatal; S. 479 v. o. Z. 
2 - 5 de leantur . — Der Ansch luß Savias an P a n n ó n i a I I 
in der Mi l i tä rverwal tung bezeugt ihre spezifische An-
hangslage und en t schu ld ig t die Un te r l a s sung ihrer 
schar fen Untersche idung in mil i tär ischem Belang. 
Gegen mein Buch h a t t e der I ran i s t , Prof. J . 
HARMATTA, in seinen Zeitschrif ten, vgl. A A n t H u n g 18 
(1970) 361—369 bzw. A n t T a n 17 (1970) 282 —286, eine 
K a m p a g n e eingeleitet . Seine meri tor ischen Bemerkun-
gen erübrigen jede D e b a t t e , da m a n ihm nur ein 
umsicht iges Lesen meines Textes und eine unvoreinge-
n o m m e n e Analyse der Quellen empfehlen könnte . 
Übe r neue Resu l t a t e der Forschung k a n n man m i t 
Überhebl ichkei t und I ronis ierung k a u m hinweggehen. 
Auch anderweit ige Manöver sind m . E . dabei ver-
fehl t . Mir einen «plagiarism» aus den Arbe i t en von P . 
VÁCZY (1940) bzw. B. SZÁSZ (1943) zwar audac te r aber 
ohne konkre ten Beweis zu unters tel len, wurde un te r 
völliger Außerach t l assung der Anm. 9, 11, 57, 80, 81, 
108, 110, 123, 449, 639 meines Buches un te rnommen , 
wo ja deutlich e rkennbar ist: Manche noch sehr lücken-
h a f t e Beobachtungen VÁCZYS waren schon bei f rüheren 
Au to ren zu f inden (das Wesen bere i t s von BURY 
angegeben, die Verfolgung der Dreivölkergruppe schon 
von EGGER angeschni t ten) und meine Ptolemaios-
D e u t u n g (das Einzige, was bei m i r mi t SZÁSZ teils 
gemeinsam ist) geht auf ALTHEIM z u r ü c k (im übrigen 
h a t t e sich H. sowohl bei SZÁSZ als bei mir auf die ober-
f lächlichste Art verlesen). Auch der Hinweis auf EGGER 
scheint absichtl iches Mißvers tändnis zu sein. — H . 
h a t t e 1966 gerade diesen Teil meines Buches als Habi-
l i ta t ionsschr i f t gelesen. Damals u n d auch später , 
als 2. Lektor h ä t t e er einsprechen sollen, wenn ein 
«plagiarism» wirklich vorliegen würde . VÁCZYS Arbei t 
w a r ihm nachweisbar schon f r ü h e r b e k a n n t , vgl. seine 
Studien in A A r c h H u n g 1 (1951) 136, 140; 2 (1952) 
281 — 283. N ich t nur die beweisliche Unbegründe the i t , 
vielmehr auch diese U m s t ä n d e diskredi t ieren seine 
B e h a u p t u n g e n und lassen seine Äußerungen zu 
ethischen Fragen der Wissenschaf t als moral isch un-
gedeckt erscheinen. — E r ließ mein Buch in seinen 
Zei tschrif ten durch den Archäologen T. NAGY bespre-
chen. Dazu werde ich anderswo Stel lung nehmen. 
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1. Z U R F R A G E D E S STATUS V O N V A L E R I A 
Die Untersuchungen über den Status von Valeria im 5. Exkurs meiner Arbeit (S.527 — 
552) möchte ich aufgrund der Publikationen ergänzen, die 1953 von M. Sordi, 1968 und 1969 von 
G. d e m e n t e und 1967 von A. Ghastagnol veröffentlicht wurden. Sie hat ten teils f ü r ihr Haupt-
anliegen, teils für ein hinzukommendes Problem den Status der angeblichen kaiserzeitlichen ita-
lischen Provinz Valeria.3 
Die Inschr i f t eines pantomimus (publiziert und k o m m e n t i e r t von M. Sordi) und ein anderes einschlä-
giges Ep ig raph im CIL 4 besagen nu r soviel, daß die U m g e b u n g der Via Valeria im 2./3. J a h r h u n d e r t eine «viale» 
Region, d . h. ein St raßenbezi rk war . E s ist allerdings völlig unwahrscheinl ich, daß dieser U m s t a n d als eine Re-
miniszenz (lokale Tradi t ion , p r iva te Er innerung) in der just inianischen Er r i ch tung der i talischen P rov inz Va-
leria 554 eine Rolle gespielt haben d ü r f t e , h a t t e der ehemalige St raßenbezi rk der Via Valeria ja a u c h im diokle-
t ianischen Provinzensystem keine Stel lung einer Provinz e ingenommen. 
Die Inschr i f t des pantomimus gelangte in Besitz einer u n b ek an n t en Person, sie wurde aber gleich nach 
ihrer Auf f indung abgeschrieben. Sie ist dem Abschreiber, G. Barbier i , so in Er innerung , daß der obigen Datie-
rung a u c h ihre Buchs tabenformen en tsprachen . Valeria s teh t in der Aufzäh lung der italischen Wirkungsbezi rke 
des pantomimus allem Anschein nach als einziger Pos ten da. Alle anderen italischen Bezirke sind in Regionspaa-
ren angegeben: U m b r i a - P icenum, Apul ia — Samnium, Vene t ia — Liguria. Wie M. Sordi überzeugend nach-
wies, wird der jeweilige Wirkungsbezi rk des pantomimus nach d e m Amtsbereich der m i t der Aufs ieh t ihres Kol-
legiums beauf t rag ten iuridici bzw. curatores viarum bzw. praefecti alimentorum (die Amter kombin ie r ten sich 
manchma l , und auch ihre N a m e n vari ier ten) bezeichnet. D a d u r c h wird auch die s tarre , nach Jah reszyk len er-
folgte Absonderung de r Wirkungsbezi rke erklär t . E ine Insch r i f t aus der Zeit des Antoninus P ius 5 bes tä t ig t 
beispielsweise, daß das Regionspaar U m b r i a — Picenum dem Amtsbereicli eines curator viarum en t sprach . Da 
in der Zeitspanne de r Inschr i f t des pantomimus ein gewisser C. At t ius Alcimius Felicianus als procurator rei 
privatae per Salariant, Tiburtinam, Valeriam, Tusciam belegt ist,6 s t eh t es offensichtl ich fest, daß die Via Valeria 
damals in diesem u n d jenem wir t schaf t l ichen Verwaltungszweig f ü r eine viale regio gal t . Das Amtsbere ich eines 
B e a m t e n in diesen Zweigen wurde das eine Mal nach dem N a m e n der regio, das andere Mal nach d e m der Straße 
bezeichnet . Dies sind die f ü r uns wicht igs ten Erkenntnisse aus der Publ ika t ion der M. Sordi.7 
Die Via Valeria, die Rom mit der östlichen Meeresküste Mittelitaliens verbunden hat, 
wurde zu jener Zeit wahrscheinlich in Hinsicht auf die umhegenden und vermutlich einen neuen 
Anwachs bildenden kaiserlichen Domänen als ein von Picenum und Samnium getrennter wirt-
schaftlicher Verwaltungsbezirk gehandhabt. Die Sonderstellung der «Valeria» in der Inschrift 
des pantomimus gilt etwa als ein Hinweis auf diese spezifische rezente Aushebung, zugleich wohl 
auch auf den ephemeren Charakter dieser regio. Für das territoriale Amtsbereich der zur Frage 
stehenden Beamten ist übrigens ja eine ziemliche Schwankung charakteristisch. In der Inschrift 
des pantomimus selbst weist auch die Bezeichnung «in provincia Massilia» auf eine Verwischung 
des Begriffs der Verwaltungseinheit betreffs der Wirtschaftsadministration hin.8 
Zur Inschrift des Flavius Lupus (publiziert und kommentiert von A. Chastagnol) möchte 
ich Folgendes bemerken: 
Fl. Lupus w a r ein Steuerspezial ist der die barbar i schen Föderatens iedlungen umfassenden Provinzen 
Pannoniens . Zur Zeit der Auseinanders iedlung der pannonischen foederati (Herbs t 399) suchte Stilicho, sicher-
lieh m i t Rücksicht auf die E r f a h r u n g e n der Periode der «stillen obsidio», das Stadtbefes t igungssys tem in Pannó-
nia I I zu erneuern. Die hunnischen F ö d e r a t e n blieben auch wei terh in in der Provinz . Dieser U m s t a n d und die 
besondere Lage der Steuerzahler nach der langen obsidionalen Per iode h a t t e n die s teuermäßige Repa r t i t i on 
der Erneuerungskos ten gewißlieh komplizier t . Die Abwicklung dieser Repar t i t ion wurde die A u f g a b e des Fla-
vius L u p u s in der Eigenschaf t eines peraequator glebalis census propter muro cinctendas urbes per Sccundam Pan-
noniam'. 
3
 M. SORDI: L 'epigrafe di un p a n t o m i m o recente-
men te scoperta a R o m a . Epigraphica 15 (1953) 112 — 
121, der bezügliche Ber ich t in A n n E p 1956, 67 zitiert 
von A. Mócsy; G. CLEMENTE: La creazione delle 
province di Valeria e di P icenum Suburbicar ium. 
R iv i s t a di Filologia e di Is t ruzione Classica 96 (1968) 
439 — 448; G. CLEMENTE: Ancora sulle province di 
Valeria e Flaminia e P icenum. R iv i s t a di Filologia e 
di I s t ruz ione Classica 97 (1969) 179—184; A. CHAS-
TAGNOL: Le consulaire de Campanie F lav ius Lupus : 
un spécialiste du recensement des biens fonciers, d 'ap-
rès u n e nouvelle inscription de Teano. Epigraphica 
29 (1967) 1 0 5 - 1 3 0 . 
4
 C I L V I I I 23948. 
5
 C I L X I 5697 = DESSAU 5891: curator viarum et 
pontium, Umbriae et Piceni. 
6
 C I L V I I I 23948, vgl. SORDI, o. c. S. 112 Anm. 1. 
7
 S. auch О. HIRSCHFELD: Die kaiserl ichen Ver-
wa l tungsbeamten bis auf Diocletian. 2. neubearb . A. 
Berl in 1905, S. 1 2 5 - 1 2 8 , 2 1 5 - 2 2 2 . 
8 V g l . H I R S C H F E L D , o . e . S . 125 . 
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Die E rneue rung des Stadtbefes t igungssys tems in Pannón ia I I an der Wende des 4. und 5. J a h r h u n d e r t s 
gilt als ein sehr wichtiger Beweis fü r das aktive Römertum nicht nur dieser sich in Schlüsselposition befindlichen 
Provinz , sondern auch des ganzen pannonisehen Provinzenkomplexes . Diese Erneuerungen haben zugleich 
das Fortbestehen der grundlegenden Basen des Römertums f ü r lange J a h r z e h n t e des 5. J a h r h u n d e r t s gesichert 
und h a t t e n solchergestalt einen entscheidenden Anteil da ran , daß Pannonién weit länger «römisch» verbleiben 
konn te , als es bisher b e h a u p t e t wurde. Durch die Inschr i f t des Flavius L u p u s wird die in meiner Monographie 
zur Gel tung kommende Konzept ion in jeder Beziehung u n t e r s t ü t z t . (Die Publ ika t ion des A. Chastagnol konnte 
ich seinerzeit, leider, n i ch t mehr in B e t r a c h t ziehen.) 
Auf die Person des Fl . Lupus zurückkommend , geh t es aus der gleichen Inschr i f t hervor , daß er n icht 
viel spä t e r in den beiden anderen, durch die Auseinandersiedlung der foederati be t rof fenen pannonisehen Pro-
vinzen: per provincial Valeriam et Pfrimam Pannojniam procurator saltuum geworden war. Die Anwesenhei t 
der auf die hiesigen res privatae umgesiedel ten Barbaren bere i te te der S teuererhebung offenbar auch in diesen 
Prov inzen be t rächt l iche Schwierigkeiten. E s war daher die prokurator ische E r n e n n u n g des Fl . L u p u s u m so 
eher angezeigt , als er sich in Pannón ia I I schon bewähr te und sich E r f ah rungen erworben ha t . Die von A. Chas-
tagnol in Vorschlag geb rach te Lesung der vorliegenden Stelle laute t : per provincias V A L E R I A M F T P i cenum 
et carapaNIAM. Die r icht ige Lesung ist jedoch jene, die er als eine Al ternat ive ang ib t : per provincias V A L F R I A M 
E T P r i m a m p a n n o N I A M (kursiv die Ergänzungen) . Seine Bedenken der le tz teren gegenüber wurzeln dem We-
sen nach in den Valeria be t re f fenden b e k a n n t e n Mißverständnissen; sein Entscheid fü r die erstere be ruh t somit 
auf der Analogie des Erlasses des Codex Theodosianus aus d e m J a h r e 399 («provincia Valeria vel Yicenumn). 
W a s aber sein Bedenken anbelangt , wonach die le tz tere — meiner Ansicht nach r ichtige — Alterna-
t ive der Lesung die abgemessene Länge der Zeile nicht vol lkommen erreiche, wird sogleich hinfällig, wenn m a n 
die Buchs t aben fo rmen und den von M, N, О und R eingenommenen R a u m w a h r n i m m t . Davon sind insgesamt 
sechs in der a n n e h m b a r e n Ergänzungsa l te rna t ive . Den Mangel jener drei Buchs taben , die die von A. Chastagnol 
schließlich vorgeschlagene Ergänzung (. . . icenum et campa . . .) als eine Überzah l enthä l t , beheb t das R a u m -
plus, d a s in der r icht igen Al ternat ive durch das Vorkommen der obigen Buchs taben bewirkt wird. Die Zeilen-
längen der Inschr i f t , die m i t den Ergänzungen A. Chastagnols zus tandegekommen sind, zeigen auch sonst eine 
ziemliche F luk tua t ion . 
Die Inschrift des Flavius Lupus ist ein zusätzlicher Beweis fü r eine besondere organische 
Verbindung zwischen Pannonién und den suburbicaren Provinzen in den letzten Jahrzehnten des 
4. und den ersten des 5. Jahrhunderts . Fl. Lupus war nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach ita-
lischer Herkunf t und wurde später, wie es sich seinem cursus bonorum entnehmen läßt, consularis 
Campaniens. Die Inschrif t wurde ihm von den Einwohnern des Teanum gestellt. 
Was nun den eigentümlichen Umstand betrifft , daß es sowohl im 2. als auch im 4./5. Jahr-
hundert je ein procurator rei privatae im Text je einer Inschrift mit einem Amtsbereich fü r «Valeria» 
vorkommt, ist leicht begreiflich, wenn man bedenkt, daß sich sowohl im Bezirk der Via Valeria 
als in der Provinz Valeria geräumige kaiserliche Domänen befanden, denen in den gegebenen 
Zeitspannen aus verschiedenen Gründen besondere Lage bzw. spezifische Funktionen zugekom-
men waren. Dies wirkte dahin, daß sich beide Gebietskomplexe im inschriftlichen Material der 
Würdenträger zwangsläufig vorfinden, die in der wirtschaftlichen Verwaltung beamtet waren. 
Wir müssen uns freilich damit abfinden, daß man wegen der Namensidentität der Straße und der 
Provinz die Erwägung und gegenseitige Abstimmung mehrerer Quellenangaben in bezug auf den 
Status der spätkaiserzeitlichen Provinz Valeria benötigt. Es steht jedoch fest, daß zwei gleich-
namige territoriale Verwaltungseinheiten nach der elementaren verwaltungstechnischen Logik 
selbst im Bereich der Wirtschaftsadministration gleichzeitig nicht bestanden sein durften. Die Via 
Valeria war fü r Rom ein Weg, auf dem die Güter der pannonisehen Provinz Valeria nach Rom 
zuflössen, als die Wirtschaftsbasen der Stadt schon stark geschmälert wurden. Valeria dürf te ei-
gentlich eine kontinentale Lebensmittelversorgungskolonie Roms gewesen sein. Es ist nicht aus-
geschlossen, daß die Namensidentität und die illyrizianische Orientierung der Via Valeria der In-
tensivierung der wirtschaftlichen Verbindungen etwa einen spontanen Anstoß gaben, die infolge 
der im 5. Exkurs dargelegten ad hoc-Umstände zur «Suburbicarisation» Valerias führte . Als sich 
Avitus gleich nach seiner Thronbesteigung 455 so eiligst nach der neuerlichen Eingliederung der 
hunnischen Föderatensiedlungsgebiete in Pannónia I I und der Bestätigung des ostgotischen foe-
dus trachtete, war er dazu vermutlich auch vom intensiven wirtschaftlichen Interesse Roms an 
der Aufrechterhaltung der Verbindung mit der Provinz Valeria veranlaßt gewesen. Es ist bezeich-
nend, daß keine Volksgruppe der Ostgoten ein Siedlungsgebiet in Valeria erhalten hat te . 
In meinem Valeria-Exkurs habe ich davon Abstand genommen, auf die Vermutung von 
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A. H. M. Jones9 hinzuweisen, die auf den ersten Bück zwar frappant aussieht, aber schwere Beden-
ken hervorruft, daß dabei nicht alle Umstände gebührend berücksichtigt wurden. Er ist der Meinung, 
in der Notitia dignitatum sei aus dem Fehler eines Kanzleischreibers s ta t t der «italischen Valeria» 
die illyrizianische gestrichen. So eindrucksvoll es auch sei, das Problem Valerias in der Notitia in 
drei Zeilen erledigt zu sehen, glaube ich doch, daß es fü r jeden nach einer näheren Prüfung offen-
sichtlich ist, daß die Frage bei weitem nicht so einfach geartet ist. Die Theorie des Schreiber-
fehlers unterstellt übrigens den Führern der Notitia, d. h. der von ihren hohen geistigen Qualitäten 
bekannten Beamtenschaft des primicerius notariorum, nicht nur eine kaum glaubhafte Blödsinnig-
keit und eine Unbewandertheit in italischen sowie nachbarlichen Belangen, sondern sie setzt auch 
das gleichzeitige Bestehen von zwei gleichnamigen Provinzen und noch Sonstiges voraus, was sich 
mit der Logik und mit den Tatsachen überhaupt nicht in Einklang bringen läßt. 
2. ZUM W I R T S C H A F T L I C H E N A S P E K T DES V A L E R I A - P R O B L E M S U N D ZU D E N H A N D E L S I N F O R -
M A T I O N E N D E R E X P O S I T I O T O T I U S M U N D I E T G E N T I U M 
Was den Transport aus Valeria betrifft, dürften Lehensmittel grundsätzlich auch auf dem 
Lande durch Troßwagen befördert worden sein, ganz zu schweigen davon, daß man ganze Her-
den trotz dem beträchtlichen Gewichtsverlust auch auf den Hufen nach Italien hinabtreiben durf te . 
Der außerordentlich große Umfang des Abschnitts «De cursu publico angariis et parangariisb des 
Codex Theodosianus (VIII. 5) bestät igt die hohe Intensität und Massenhaftigkeit des staatlichen 
Landtransports in der 2. Hälfte des 4. und um die Wende des 4./5. Jahrhunderts . Die einschlägi-
gen Erlässe von 365 Iiis 407 betreffen in ihrer großen Mehrheit (28 unter 45) den westlichen Reichs-
teil, d. h. die Häufigkeit der administrativen Probleme u m die Landtransporte erweist genügend, 
daß Occidens in diesem Belange keineswegs hinter dem Orlens zurückgestanden war. Der Erlaß 
Valentinians I. betreffs der angariae10 erwähnt um 370 neben Gallien auch Illyricum und die Italiae 
rcgiones, und im Früh jah r 365 kommt Pannónia I I wegen der Verschwendung von Packpferden 
auch namentlich vor.11 Es ist eine unwiderlegbare Tatsache, daß der Landtransport im Verhältnis 
zum Wassertransport nach dem Handelstarif bei weitem teuerer war, solange aber der Staat das 
System des cursus clavularis aufrechterhielt, spielte der Kostenfaktor keine solche Rolle wie beim 
Transport in dem Handel.12 Im Falle des Getreides ist selbstverständlich der Wassertransport 
auf der Route Donau - Pontus — Hellespontus Mare Internum, der am meisten Wahrschein-
lichkeit für sich hat . Bei anderen Lebensmitteln (und fallweise auch beim Korn) dür f te man je-
doch die Möglichkeit eines Landtransports, möglicherweise auch mit Wassertransport kombiniert, 
nicht ohne weiteres verwerfen. Betreffs des Donautransports ist es meines Erachtens gar nicht 
ausgeschlossen, daß die Versicherung des Transports aus Valeria eines der Grundmotive im west-
römisch -hunnischen Frieden gewesen war, konnten ja die Hunnen die Sicherheit dieser Transporte 
bis zum Pontus gewährleisten. Valeria war beinahe bis zu den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhun-
derts in barbarischen Belangen sozusagen unbehelligt. 
Wenn nun ein östlicher Großhändler, der nur einzelne Küstengebiete des Mare Internum 
frequentiert hatte, in der wirtschaftlichen Schau der Provinzen des Reiches um die Mitte des 4. 
9
 A. H . M. JONES: T h e La te r R o m a n Empi r e 284 —  
602. Vols. I - I H . Oxford 1964, Bd. 3 S. 351. Zit iert 
v o n A . MÓCSY. 
10
 F ü r eine angaria ( = Troßwagen, d. h. eine 
E inhe i t des cursus clavularis, durch die der s taat l iche 
G ü t e r t r a n s p o r t besorgt wurde) h a t t e die Behörde je 
zwei P a a r Ochsen zugewiesen und ihre Maximalbela-
s tung geschwindigkeitshalber mit 1500 P f u n d bes t immt , 
vgl. CTh V I I I . 5, 11, 28. Angariae k o n n t e m a n 360 in 
Gallien f ü r 2000 Soldaten (vier auxilia palatina : 
Batavi, Celtae, Heruli. Petulantes) zur Ü b e r f ü h r u n g 
ihrer Famil ienmitgl ieder und der ganzen Menge ihres 
Gepäcks nach dem Orlens ohne besondere Schwierig-
kei ten zur Ver fügung stellen, vgl. AM X X . 4. 11:  
clavularis cursus facultate permissa, vgl. AM X X . 4.  
2: Aerulos et Batavos, cumque Petulantibus Celtas. 
" V g l . CTh V I I I . 5. 27, 28. 
" V g l . JONES, o . e . Bd . 3 S. 8 3 0 - 8 3 4 , 8 4 1 - 8 4 5 . 
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Jahrhunderts (Expositio totius mundi et gentium13) die nördlichen Limesprovinzen (d. h. die Donau-
und Rhein-Provinzen) etwa gesondert behandelt, versteht es sich ja von selbst. Es wäre aber wohl 
viel weniger verständlich, daraus den Schluß zu ziehen, daß die staatliche Lebensmittelbeförderung 
aus Valeria nach Rom ausschließlich auf dem Wasserweg Donau Pontus —Mare Internum stattge-
funden haben sollte. Ebenso unberechtigt wäre dann die Annahme, wonach Wassertransporte aus 
Pannonién nur für das Ostreich vorgenommen werden dürften. Wie steht es aber eigentlich mit 
den Donauprovinzen in der Expositio? 
Der Verfasser als H a n d e l s m a n n f ü h r t e seine Tät igkei t hauptsächl ich im östlichen Teil des Mare In ter -
num. Auch in diesem Bezirk gibt es aber S t ä d t e und Provinzen, die er allem Anschein nach persönlich nicht ge-
k a n n t h a t t e . Merkwürdig is t in dieser Beziehung der Gebrauch der Ausdrücke «dic i tun , «vacatur», «aiunt», «his-
tória dielt» etc. (angedeutet von A. Riese in GLM p. X X X ) , die hier ein spezifisch ent fernendes Gepräge haben, 
und aus denen man auf das Fehlen einer Autopsie wohl manche Schlüsse zu ziehen vermag, da diese in Fällen, wo 
eigene E r f ah rungen in den Berichten zweifelsohne anzunehmen sind, niemals vo rkommen . Dieser inneren Logik 
seines Sprachgebrauchs g e m ä ß besuchte er aller Wahrscheinl ichkei t nach die folgenden, von ihm doch beschrie-
benen oder e rwähnten O r t e nicht (verwaltungstechnische E inhe i ten gebe ich erklärend nach der Notitia dignita-
tum an) : 
Die libyschen Provinzen , die Nilgegend, die Provinz Arabia , die S t ad t Gaza in Pa laes t ina I , die inne-
ren bzw. oberen Provinzen Kleinasiens, u. zw. Cappadocia (I — I I ) , Galat ia (Galatia, Galat ia Salutaris) , Ph ryg ia 
(Phrygia Paca t i ana , P h r y g i a Salutaris), Armenia Minor (Armenia I—II ) , Paphlagonia , P o n t u s (Helenopontus , 
Pon tus Polemoniacus), die Provinzen Cilicia, Isauria , Lydia, Caria, Asia, Thracia, Moesia (II), Thessalia, Ep i rus 
(Fpi rus Vetus , Epirus Nova) , Dacia (Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea), Dardania , Moesia (I), Da lmat ia , 
die «regio» Pannónia einschließlich Norieum (Pannónia I —II , Savia, Valeria, Nor i cum Ripense, Nor icum Medi-
ter raneum), die Städte Aquileia, Mediolanum, Rom, die Prov inz Tuscia (Tuscia e t Umbria) , die «regio» Afr ica 
(Africa Proconsularis , Byzac ium) , aus der «regio» Pen t apo l i t ana : Tripolis, die Diözesen Galliae, Hispániáé , Bri-
tanniae . 
Aus unserer Sicht ist es angezeigt, auch auf die von ihm vermutl ich besuchten Orte in E u r o p a und Afr ika 
hinzuweisen. Diese sind : in de r Provinz E u r o p a Kons tan t inope l u n d Heraklea , die Provinzen Macedonia, Achaia, 
Calabria, Lucan ia et B r u t t i u m , Campania , Sicilia, Maure tan ia (Maure tan ia Caesariensis), Numid ia , die S t ad t 
Alexandrien. 
Aus den obigen geh t klar hervor, daß Pannonién nebs t Mösien, Dazien, Noricum u n d Gallien n ich t 
e twa wegen des Wasserweges, d. h. aus handelstechnischen Über legungen in der Schau separa t vo rkommt , son-
dern wegen der spontanen Reihenfolge der vom Verfasser persönlich bekann ten bzw. zu seinen Seewegen nächst-
liegenden Meeresprovinzen des nördlichen Medi ter raneums und der darauffolgenden, von ihm persönlich nicht, 
bekannten , ferneren Nordprov inzen hinter diesen «regiertes». D a f ü r spricht die zu s ammen h än g en d e lineare Auf-
zählung der letzteren: Moesia — Dacia — Pannón ia - Galliae — Hispániáé, wo es sehr wahrscheinl ich ist, 
daß er den Boden auch dieser le tz tgenannten Diözese nie be t r e t en hat te .1 4 U n d d a f ü r spricht auch die Art , wie 
er auf diese ferneren Prov inzen kommt . Allem Anschein nach war nämlich die Provinz Campan ien der "•est-
lichste P u n k t , wohin er im europäischen K o n t i n e n t h ingelangt war . Die Art, und Weise, wie er sich, sobald er 
Kons tant inopel , Heraklea , Mazedonien, Achaia, Calabria, Lucania , B r u t t i u m u n d Campanien, d. h . alle von ihm 
besuchten Gegenden auf d e m Kont inen t schon hinter sieh gewußt ha t te , plötzlich umkehr t , nach I ta l ien die 
Reihe der übrigen kon t inen ta len Provinzen von Mösien bis Spanien zu umfassen, beweist se lbs tvers tändl ich 
nicht nu r das Fehlen der Autopsie , sondern auch das Fehlen einer nur auf den Wasserweg ger ich te ten handels-
technischen Sicht in der Plac ierung Pannoniens . 
Für einen provinziellen Außenhandel Pannoniens um die Mitte des 4. Jahrhunder ts haben 
wir nur die Stellen des Ambrosius und der Expositio totius mundi et gentium.13 In seinem Dementi 
auf die I I I . Relatio des Symmachus schreibt Ambrosius 383: frumentum Pannoniae, quod severant, 
vendiderunt. Es handelte sich offensichtlich um Warenexport durch den Handel. Wohin diese 
Getreidelieferungen erfolgt waren, wissen wir nicht. Der Verfasser der Expositio berichtet zwar 
13
 Zitiert, von A. MÓCSY. — Benutz te Ausgabe war 
Th. SINKO: Die Descriptio orbis terrae. E ine Handels-
geographie aus dem 4. J a h r h u n d e r t . Arch . f . La t . 
Lexikogr. u . Gramm. 13 (1904) 531 — 571; wo es 
angebrach t war , t ex tk r i t i sch abges t immt mi t A. 
KLOTZ: Ü b e r die Expos i t io to t ius mundi e t gen t ium. 
Philologus 65 N F 19 (1906) 9 7 - 1 2 7 . E s ist auch 
wei terhin von der Ausgabe K.MÜLLER: Totius orbis 
descriptio. Expositio totius mundi et gentium. Geographi 
Graeci Minores. Ed . C. Mül lems. Vol. I I . Par i s 1861, 
S. 513 — 528 auszugehen. Z u r Li te ra tur vgl. N. PIGU-
LEWSKAJA: Byzanz auf d e n Wegen nach Indien . Aus 
der Geschichte des byzan t in i schen Hande l s m i t dem 
Orient vom 4. bis 6. J a h r h u n d e r t . Berlin — Amster-
d a m 1969, S. 23, 46 — 50. (Zitiert von A. MÓCSY.) Das 
W e r k J . ROUGE: Expos i t io tot ius m u n d i et gen t ium. 
In t roduc t ion , t ex te cri t ique, t r aduc t ion , notes e t 
commen ta i r e pa r —. Par i s 1966 ist eine recht gründ-
liche Arbei t , in meinem Belang war ich jedoch n ich t 
ve ran laß t , sie zu benu tzen . 
14
 S. die suspekten Ausdrücke «videtur», «dicunt» 
(59) wie in der regio Af r i ca «vocatun, «videtun, «dicun-
tun (61) und das «videntun in bezug auf die Persae (19), 
deren Land er persönlich gleichfalls nie besuch t ha t t e , 
vgl. 21: ei haec quidem de praedictis gentibus historiens 
ait. 
15
 Ambros . ер. 18. 21 (а. 384); Exp. mundi 57. 
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über einen allgemeinen Reichtum in Pannonién, eignet jedoch dem Provinzenkomplex keinen massen-
ha f t en Export von bestimmten Handelswaren zu (s. weiter unten). Das kommt doch dem Fehlen 
eines regen Außenhandels keineswegs gleich. Der Verfasser der Expositio hat te wohl nur den all-
bekannten, massenhaften «Außenhandel» in Evidenz gehalten. Die öffentlichen, d. h. staatlichen 
Lieferungen aus einer Provinz oder regio liegen begreiflicherweise außer seinem Interessenkreis. 
Nur bei der Hafenstadt Seleukeia (d. h. in ihrer Heimat) vermerkt er die Einfuhr von staatlichen 
annonae (fiscales species), ihre Ausfuhr registriert er hingegen nur hei Aegyptus. 
Charakterisierungen einer Stadt oder einer Provinz wie z. B. «bona in omnibus», «habundans 
omnibus bonis», «habundans in omnibus delectabilibus», «fructifera in frumento, vino et oleo et omnibus 
bonis» etc., etc., bedeuten bei ihm gar nicht, als ob diese oder jene Stadt, Provinz oder regio zu-
gleich auch nennenswerten Handel bzw. Export abwickeln würde. Nach solchen Charakterisierun-
gen hät te er jedesmal nachtragen können, was er mehrmals auch getan hatte: regio obtima et sibi 
sufficiens. Daß der Handel bzw. der Export darüber hinaus liegt, geht ganz klar aus Fällen her-
vor, wo er auf den Handel oder namentlich auf den Export nach der letztangeführten Bezeich-
nung eigens hinweist, wie etwa in 41: Galatia, provincia obtima, sibi sufficiens, negotiatur vestem 
plurimam; 45: Pamphilia, regio obtima et sibi sufficiens, oleum autem multum faciens et alias regio-
nes implens ; 54 : Campania . . . sibi sufficiens est et cellarium regnanti Romae ; 60 : Numidia provin-
cia, fructibus habundans et sibi sufficiens, et negotia [negotium bedeutet auch 'Handelsgut ' ] habet 
vestem variam et animalia obtima; 64: Imbrus leporinam vestem multam eicit, . . . ibi animalium 
multitudo, in ceteris vero rebus moderate sibi sufficiens : 64: <Lemnus . . . moderate sibi sufficiens), 
vinum autem multum faciens, Macedoniae et Thraciae regioni sic mittens ; oder einige Beispiele mit 
den erstangeführten Bezeichnungen: Macedonia, 51: habundans omnia, negotium vero eicit ferum 
et plumam, aliquotiens enim et lardum et caseum Dardanicum ; 54: Lucania, regio obtima et ipsa om-
nibus habundans, et lardum multum foras emittit ; 61: Africae regio dives in omnibus . . . . omnibus 
bonis ornata est, fructibus quoque et iumentis et paene ipsa omnibus gentibus usum olei praestat. 
Außer den obigen Regelmäßigkeiten ist es angebracht, auch die Art und Weise zu beobach-
ten, wie der Verfasser der Expositio den Handel bzw. den Export der einzelnen Städte, Provinzen 
und regiones registriert, damit man seine Hinweise auf die wirtschaftliche Lage und Handelstätig-
keit in Pannonién richtig beurteilen kann. Es sei hier grundsätzlich bemerkt: das «negotium» wird 
vom Verfasser dem Belang seiner Schrift gemäß immer als 'Außenhandel u. zw. vorzüglich als 
ein interprovinzieller Reichsbinnenhandel bzw. als 'Außenhandelsgut ' verstanden. Der Außen-
handel wird mithin vom Verfasser der Expositio der Reihe nach folgendermaßen registriert: 
Außerrömische Welt . 16: India Maior, a qua siricum et omnia necessaria exire dicuntur ; 18: India 
Minor... ad KOS elephantorum innumerabilis multitudo, et Persae ab ipsis aeeipiunt propter multitudiem; 19: 
Persae . . • data enim potestate ad eos appropinquantibus gentibus negotii suae regionis. 
Imper ium R o m a n u m . (Nach der Reihenfolge des Textes.) I n Mesopotamia und Usrhoena, 22: civitates 
Nisibis et Edessa . . . aeeipientes enim a Persis, ipsi in отпет terrain Romanorum vendentes et ementes, iterum tra-
dunt extra aeramen et ferrum, quia non licet hostibus dare aeramen et jerrum . . . ferventes negotiis et transigentes 
cum omni provincia bene ; in Phoenice, 24: Tyrus . . . omnium negotium ferventer agens . . . nulla enim forte civitas 
Orientis est eins spissior in negotio ; über die den einen Teil des Außenhande ls von Syria Coele bzw. Antiochien 
abwickelnden Laodikeia , 27: suseipiens omne negotium et emittens Antiochiae; über die den anderen Teil ab-
wickelnden Seleukeia, 28: et ipsa omnia quae veniunt praedictae Antiochiae offert, et fiscales species et privatas ; 
in Palaestina I , 29: Ascalon et Oaza in negotio bullientes . . . mittunt omni negotio Syriae et Aegypto vinum opti-
mum ; wegen ihres Leinenwarenexpor ts sind folgende S t ä d t e in Phoenice. Palaestina I I , Syria Coele b e r ü h m t , 
31: Skythopolis, Laodikeia, Byblos, Tyros, Berytos, quae linteamen omni orbi terrarum emittunt, wegen ihres 
E x p o r t s von p u r p u r n e n Waren in Phoenice, Palaestina I - H, 31: Sarepta, Kaisareia , Neapolis (Sichern), Lydda . 
übe r die obigen zusammenfassend , 33: omnes autem per negotia stant ; übe r die Diözese Aegyptus, 35: omnes au-
tem species aut aromatibus aut aliquibus negotiis barbaricis in ea habundant, übe r ihren Papy rusexpo r t , 36: carta, 
quam ipsa faciens et omni mundo emittens, über ihre Korn l ieferungen, 36: et aliis provineiis utilis est. Constantino-
polis enim . . . ab ea quam plurime pascitur, similiter et Orientales partes, maxime propter exercitum imperatoris 
et bellum Persarum ; in Arabia, 38: Bostra, quae negotia maxima habere dicitur ; 39: regio Ciliciae . . . faciens mul-
tum vinum laetificat et alias provincias ; 40: Cappadocia . . . . negotia autem haec obtima ubique mittere earn aiunt : 
leporinam vestem et Babillonicarum pellium et illorum divinorum animalium formunsitatem ; 41: Galatia . . . nego-
tiatur vestem plurimam ; in Phrygia Laodikeia, 42: vestem solam et nominatam emittit, quae sic vocatur Laodicina ; 
45: Pamphylia . . . oleum . . . multum faciens et alias regiones implens ; Macedonia, 51: negotium eicit ferum et 
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plumam, aliquotiens enim et lardum et caseum Dardanicum ; Achaia, 52: habet . . . Corintum . . . civitatem multam 
in negotio ; 53: Dalmatia . . . . in negotio eminens esse dicitur, caseum itaque Dalrnatenum et ligna tectis utilia, 
similiter et ferrum habundans emittit ; Bruttium, 54: negotium emittit vestem byrrum et vinum multum et optimum ; 
54: Lucania . . . lardum multum foras emittit; 54: Campania . . . cellarium regnanti Romas ; 57: Noricum, unde 
et vestis Norica exire dicitur ; in der Diözese Galliae, 58: Arelatum . . . ab omni mundo negotia accipiens praedictae 
civitati [i. e. Treviris] emittit; die Diözese Hispániáé, 59: dives in omnibus negotiis . . . oleum enim. et liquamen 
et vestém variam et lardum et iumenta mittens, omni mundo sufficiens . . . . insuper autem et sparti virtutem omni 
terrae praestans . . . et per ipsum quamplurimae отпет negotium stare videtur ; Mauretania Caesariensis, 60: ves-
tem et mancipia negotiatur ; 60: Numidia . . . negotia habet vestem variam et animalia obtima ; 61 : Africae regio . . . 
paene ipsa omnibus gentibus usum olei praestat ; Cyprus, 63: solet navem conjicere ; u n t e r den Inseln der Diözese 
Macedonia, 64: Imbrus leporinam vestem multam eicit ; 64: Lemnus . . . vinum autem multum faciens Macedoniae 
et Thraciae regioni sic mittens; 66 (65 Müller): Sicilia . . . emittit ubique negotia utilia in habundantiam : lanam 
infinitam, similiter et iumenta. 
Nach all dem führe ich den Passus über Pannonién an, 57 (472 — 477 Lumbroso): deinde. 
Pannoniae regio, terra dives in omnibus, fructibus quoque et iumentis et negotiis, ex parte et mancipiis. 
et semper habitatio imperatorum est. habet autem et civitates maximas, Syrmium et Noricum, unde 
et vestis Norica exire dicitur. haec Pannoniae regio, quae adiacet trans flumen Danuvium gens barba-
rorum Sarmatum est. 
Die Erwähnung des Noricum als «cmtos» Pannoniens bezeugt zweifellos die Unbewandert-
heit des Verfassers auf diesem Gebietskomplex. E r dürf te manches liber irgendeine verwaltungs-
technische Verbindung Pannoniens mit Noricum gehört haben. Wie bekannt, bildeten Pannónia 
Prima Ripensis und Noricum Ripense einen zusammengelegten Ducatus in der militärischen 
Verwaltung.16 Daß der Verfasser gewisse militärische Informationen wirklich besaß, und bei ihm 
ein diesbezügliches Interesse tatsächlich vorhanden war, geht ja aus mehreren Stellen seiner 
Schrift ganz klar hervor.17 Unter Einbeziehung der bekannten Stadt Sirmium war der panno-
nische Provinzenkomplex (Pannoniae regio) ihm etwa folgendermaßen in Erinnerung: Pannónia 
I I mit Sirmium und Pannónia I mit Noricum. 
Nach einem Vergleich der obenangeführten Stellen und der übrigen Beschreibungen in 
der Expositio darf man feststellen, Pannonién sollte sich in der Schau des östlichen Kaufmanns 
neben manchen Provinzen keineswegs schämen, die man sich weitaus reicher und «romanisierter» 
als Pannonién dafürzuhalten angewöhnt hat. So viel ist doch unzweifelhaft wahr, daß Panno-
nién keine Produkte (sei es fructus, iumenta oder mancipia) hat te , die als Massenprodukte durch 
den Handel exportiert worden wären. Unter Berücksichtigung der Terminologie, des Stils und 
der oben behandelten Regelmäßigkeiten in der Expositio ist recht mutmaßlich, daß der Aus-
druck «dives in . . . negotiis» einen regen interprovinziellen Handel gemischten Charakters und 
einen Außenhandel von Industrieartikeln nach dem Barbaricum bzw. einen Zwischenhandel von 
Sklaven andeutet . 
Der hinzugefügte Ausdruck «dives in . . . ex parte et mancipiisi> weist aufgrund unserer 
Erkenntnisse über die Regelmäßigkeiten in den Beschreibungen der Expositio auf einen intensi-
ven Sklavenhandel hin. Möglicherweise handelt es sich hier jedoch um die Sarmaten-Deditizier, 
die in den Dreißgerjähren von Konstantin ins Reich aufgenommen und in Pannonién in Über-
gangslagern versammelt wurden, um dann in verschiedene Provinzen des Reiches verteilt zu wer-
den.18 Beachtenswert ist in dieser Beziehung die Erwähnung der Sarmatenam Ende des Panno-
nia-Passus. Der Verfasser ist über den wahren Charakter der eingeströmten Sarmatenmenge 
vermutlich nicht im klaren gewesen. Im Falle Mauretaniens haben wir es hingegen mit den weiter 
unten (62) erwähnten Mazices zu tun, die wirklich im Sklavenhandel vorkommen dürften, haben 
ja selbst die Mauretanier barbarorum vitam et mores (60). 
Pannonién ivar nun reich an Getreide und Vieh, mehr als selbstversorgend, da das Niveau 
einer durch den Ausdruck ssibi sufficiens» bezeichneten wirtschaftlichen Lage bei ihm durchaus 
16
 Not. dign.Occ.. X X X I V : 13 (S. 196 SEECK). 18 Vgl. E . STEIN: Histoire d u Bas-Empire . T. I : 
17
 Exp.mundi 17, 21, 22, 27, 28, 38, 41, 43, 50, 58. D e l ' é ta t r oma in à l ' é ta t b v z a n t i n (284 — 476). É d . 
J . - R . PALANQUE. 1959, S. 129; Not. dign. Occ. X L I I . 
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überstiegen wurde, es dürf te jedoch zur Zeit der Expositio keinen Export größeren Umfangs an 
bestimmten Massenprodukten durch den Handel abgewickelt haben. Unter Rücksichtnahme auf 
die mit Recht angenommenen geräumigen Staatsdomänen ist das ja begreiflich. Der beschränkte 
Umfang des Außenhandels berechtigt uns aber bei weitem nicht, die Fähigkeit der terra dives in 
omnibus zu massenhaften öffentlichen Lieferungen selbst nach dem ominösen Jahr 376 auch im 
geringsten zu bezweifeln. 
Daß der Verfasser der Expositio Pannonién persönlich nie gesehen hatte, wird durch den 
Gebrauch des Ausdrucks «dicitur» aufgrund unserer obigen Beobachtungen hinreichend bezeugt. 
Darüber hinaus sind aber dafür als gewichtige Beweise zu deuten, daß er Noricum für eine 
«civitas» Pannoniens hält und Gallien in die nächste Nähe Pannoniens hinaufrückt (58: Post Panno-
niam Galliarum provincia). Die Hinweisung der Goten in die Nachbarschaft Galliens — insoweit 
es dem Verfasser zuzuschreiben ist bekräftigt nur die Sachlage, wonach er die Nordprovinzen 
des Reiches persönlich gar nicht und auch mittelbar wohl nur geographisch bzw. verwaltungs-
technisch mangelhaft gekannt hat te . Dies alles benimmt aber dem Quellenwert und der Verläß-
lichkeit seiner wirtschaftlichen Angaben durchaus nichts. 
Die Mehrheit der Forscher hatte die Entstehungszeit der Expositio auf das J a h r 350 ge-
setzt.19 Ich schließe mich dieser recht zutreffenden Datierung um so mehr an, als ich sie selbst 
von Stellen des Textes unterstützt zu sein erachte, die insgemein eher als Schwierigkeiten im Wege 
dieser Zeitbestimmung betrachtet werden. In der Zeitspanne von Anfang bis Herbst des Jahres 
350 - wie N. Pigulewskaja richtig beobachtete - hat man den Aufenthalt des Constantius П . in 
Antiochien aufgrund der Gewohnheitsmäßigkeit ebenso anzunehmen, wie sein dortiger Aufenthalt 
zur selbigen Zeit im vorangegangenen Jahr 349 auch tatsächlich feststellbar ist. Aus den einschlägigen 
Stellen der Expositio geht unmißverständlich hervor, daß der einzige legitime Kaiser des Reiches 
in Antiochien residiert, 23: Antiochia . . . ubi et dominus orbis terrarum sedet ; 32: ibi [i. e. in An-
tiochia] imperátor sedet. Antiochien muß also ein ziemlich ständiger Aufenthaltsort des Kaisers 
gewesen sein. Da im Abschnitt 28 Constantius II . als Bauherr der Hafenanlagen von Seleukeia 
namentlich und mit der gleichen Bezeichnung «dominus orbis terrarum» erwähnt wird, während 
diese Bezeichnung bei Erwähnung der Kaiser sonst nirgends vorkommt, muß der in Antiochien re-
sidierende Kaiser unbedingt Constantius II . sein. Die Entstehungstermine bekräftigen diese An-
nahme. Wie bekannt , Terminus post quem: 347, d. h. die Zeit des Baus der Hafenanlagen von 
Seleukeia; Terminus ante quem: 358, d . h . die Zeit des ersten großen Erdbebens nach 350, das 
Nikomedien zum Teil zerstört hat te . Der Verfasser hat davon bei der Beschreibung der Stadt (49) 
noch nicht gewußt. Er hat te freilich keine Kenntnis auch vom zweiten großen Erdbeben 363 und 
von der Abtretung der Stadt Nisibis an die Perser in demselben Jahr (22).20 
War der im Jänner 350 in Augustodunum ausgerufene und aus Gallien selbst gebürtige 
Usurpator Magnentius zwar im Westen überall anerkannt, konnte er jedoch Constantius nicht dazu 
veranlassen. Zur Zeit des Aufenthalts des Constantius in Antiochien 350 kam es doch noch nicht 
zu einer offenen Feindseligkeit. Dieser Umstand erklärt die Stellen der Expositio, wo es sich um 
ein gleichzeitiges Bestehen eines Kaisertums in Gallien handelt , 58: quae [i. e. Gallia] cum maxima 
sit et imperatorem semper eget, hune ex se habet. Wie Antiochien im Osten, war Treviri im Westen 
eine frequentierte Kaiserresidenz mit einem Kaiserpalast, der der einzige war, den Ammian da-
mals in Gallien registriert hat te . Obwohl kein quellenmäßiger Beweis f ü r irgendeinen meritori-
schen Aufenthalt des Magnentius in Treviri vorliegt, ist doch die Rede an der zitierten Stelle 
von ihm, da der Verfasser der Expositio Treviri nur als einen üblichen Aufenthaltsort der westli-
19
 N e u e r d i n g s P I G U L E W S K A J A , O. C. S . 4 8 m i t d e r 
Angabe der f r ü h e r e n Li te ra tur . 
20
 Vgl. O. SEECK: Regesten der Ka ise r und P ä p s t e 
f ü r die J ah re 311 bis 476 n. Chr. S t u t t g a r t 1919, S. 
196—198; MÜLLEB, о. c. Proleg. S. X L I X - - L ; SINKO, 
o. c. S. 5 5 0 - 5 5 1 ad lin. 163; S. 561 ad lin. 359, 365; S.  
5 4 8 - 5 4 9 ad lin. 124, 133. 
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chen Kaiser in Gallien andeutet, 58: Triveris, ubi et hahitare dominus dicitur, d. h. er spricht eigent-
lich nur vom kaiserlichen Hof, nicht aber vom tatsächlichen Aufenthalt des momentan regieren-
den Kaisers Galliens, das Липе ex se habet». Damit wurde auch die noch schwebende Frage der 
Stellung des Magnentius als anerkannter (dominus» behutsam umgangen. In der möglichen Zeit-
spanne gibt es übrigens keinen anderen Kaiser, auf den der Ausdruck чех se» passen würde. 
Der obigen Sachlage entspricht, daß der Verfasser der Expositio Konstantinopel als Kaiser-
residenz nur in Bezug auf Konstant in I. erwähnt und von Heraklea nur bemerkt : habet et regale 
palatium (50). Bei Mailand und Aquileia macht er keine Notiz darüber, daß auch diese Städte 
manchmal Aufenthaltsorte der Kaiser gewesen sind (56). Diese Behandlungsweise der Residen-
zen wird nun dadurch erklärlich, daß Constantius I I . Konstantinopel und Heraklea nur ausnahms-
weise besucht hat te , während der Verfasser beide Städte allem Anschein nach auch persönlich 
kennenlernte. Mailand und Aquileia sah er niemals, er wußte hingegen darüber Bescheid, daß Ma-
gnentius ein gallischer Gegenkaiser war, und in Gallien nur Treviri einen regelmäßigen kaiserlichen 
Hof besaß. Wäre es nach 350 geschrieben, hät te er auch Mailand als Kaiserresidenz registriert, da 
Constantius II . von 352 bis 357 fast ununterbrochen dort residierte. Er wußte hingegen von den 
pannonischen Aufenthalten des Konstantin und Constans sowie auch von der Ausrufung Vetranios 
in Mursa bzw. in Sirmium zum Kaiser am 1. März 350, der auch von Constantius anerkannt war. 
Er schrieb somit, 57 : Pannoniae regio . . . semper habitatio imperatorum est. Er dur f t e jedoch man-
ches über den bereits anfangs ephemeren Charakter des Kaisertums Vetranios wissen, als er diese 
zurückhaltende Bezeichnung abgefaßt hatte. Der Westen hat also nur «habitationes imperatorum», 
während der Osten eine «sedes», worin sich auch die Bedingtheit der Kaisertümer des Magnentius 
und Vetranios erkennen läßt. 
Für die Gleichzeitigkeit von zwei, auch prinzipiell hingenommenen Kaisertümern stän-
digen Charakters sprechen mehrere Stellen. Der Verfasser erwähnt zwei Comitatus, 44: si autem 
vis et prudentiam vir or um audire, aspice in duo comitata Orientis quoque et Occidentis et multos ibi 
invenies, quam in aliis civitatibus et provineiis, quomodo Ponticos aut Paplagones et Cappadoces et 
Galatas. propterea et temptari per eos iussione imperatorum negotia putantur, wobei wohl das Zwei-
kaisersystem Constantius I I — Constans in Betracht gezogen sein dürfte. Des weiteren lesen wir, 
41: Galatia . . . milites bonos dominis praestat ; 55: quisque enim ex antefactis imperatorum aut nunc 
qui sunt, in eam [i. e. Romam] condere aliquid voluerunt, et singuli eorum opus qualecumque in no-
mine suo faciunt. Die Erwähnung der zwei Comitatus zeigt die Teilung des Reiches, im Ver-
hältnis zu den früheren, in einem vorgeschritteneren Stadium, zwar noch bei weitem nicht in der 
ihrer 364 erfolgten Realisation, geschweige denn in der völligen gemeinrechtlichen Trennung der 
zwei «partes». Der Vorrang des Ostens, die Legitimität des Constantius kommt beim Verfasser 
durch seine patriotistischen Gefühle etwa gesteigert zum Ausdruck: die Wendung «orbis terrarum», 
die in der Bezeichnung des in Antiochien residierenden Kaisers des Ostens auch zweimal vorkommt, 
benutzt der Verfasser außer der Stelle, wo es sieh wirklich um die ganze Oikumene handelt, nur 
in Verbindung mit Syrien und Alexandrien (23, 25, 28, 31, 34, 37, 62), anderswo findet man nur 
Synonyme. 
Unter Berücksichtigung der obigen Erkenntnisse kann ich mich den Behauptungen2 1 
nicht anschließen, wonach die Expositio zwischen 350—353 oder Ende der Fünfzigerjahre abge-
faßt werden sollte. 
Es wäre überflüssig, mich mit der Ident i tä t des Verfassers zu beschäftigen, da die Argu-
mente der früheren Forscher und deren Ergänzungen von N. Pigulewskaja fü r eine syrische Ab-
stammung durchaus überzeugend sind.22 Die Abschnitte 34 - 37 der Expositio bezeugen zwar eine 
2 1
 V g l . MÜLLER, o . e . P r o l e g . S. L ; R O U G É , O. C. S . 2 2 P IGULEWSKAJA, o . e . S . 4 9 — 6 0 . N a c h R O U G É , 
9 — 26; J . ROUGÉ: Recherches sur l 'organisat ion du о. с. S. 33—34: H e r k u n f t aus Mesopotamien, längerer 
commerce mar i t ime en Méditerranée sous l 'Empire Aufenhal t der Fami l i e in Neapolis, er selbst nach Tyros 
romain . Par is 1966, S. 485. umgesiedelt . 
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intensive Beziehung des Verfassers zu Alexandrien, er ha t t e jedoch über das Übrige der Diözese 
Aegyptus nichts zu sagen, was — wie N. Pigulewskaja richtig betont — auf eine völlige Unkennt-
nis der anderen Teile Ägyptens schließen läßt. Der Verfasser scheint auch die Nilgegend selbst 
nicht zu kennen (34). 
Unter den von N. Pigulewskaja vorgebrachten Argumenten möchte ich nur den Gehrauch 
des Verbums «sedere» in der Expositio etwas anders, aber in der gleichen Richtung, d. h. für die 
syrische Herkunft des Verfassers erläutern. Hinter dem Ausdruck «ubi et dominus orbis terrarum 
sedet» sieht N. Pigulewskaja eine syrische Wendung, da das «sitzt» «weder richtigem Griechisch 
entspricht noch im Lateinischen übliche Redewendung ist», während das «wohnen» oder «sich 
aufhalten» syrisch 'sitzen' heißt. 
Das «sedet» kommt in Verbindung mit der Kaiserresidenz Antiochien außer dem von N. 
Pigulewskaja zitierten 23. Abschnitt auch im 32. vor: ibi imperátor sedet. Im Lateinischen war es 
vorzüglich im Zusammenhang mit der Ausübung des Rit teramtes bzw. mit der Sitzung des Ge-
richts gebräuchlich, es kommt aber stellenweise auch mit der Bedeutung 'sich aufhal ten ' vor. 
An anderer Stelle der Expositio findet man z. B. den Ausdruck «habitare dominus dicitur» (58), 
es handelt sich mithin auch in derselben Beziehung um keine folgerichtige und ausschließliche Ver-
wendung des Verbums «sedere» in der Bedeutung 'residieren'. Im lateinischen Ausdruck der Be-
griffe «wohnen», «sich aufhalten» ist beim Verfasser eine ziemliche Wortfülle zu beobachten: 
habitare, degere, vivere, vitam transigere, vivens transigere. 
Die Verwendung des Verbums «sedere» als eines gerichtlichen Terminus wird aus dem Um-
stand sogleich erklärlich, wonach die Heimat des Verfassers wegen ihrer rechtswissenschaftlichen 
Schule im Reich weitberühmt war. Darauf weist seine stolze Bemerkung über die S tadt Berytos 
hin, 25: Berytus . . . auditoria legum habens, per quam omnia indicia Romanorum stare videntur, 
inde enim viri docti in отпет orbem terrarum adsedent iudicibus [ = Provinzenvorständen] et scien-
tes leges custodiunt provincias, quibus mittuntur legum ordinationes. Das Verbum «sedere» kommt 
außer den beiden Fällen in Verbindung mit Antiochien, vom Vorkommen des Verbs «possidere» 
abgesehen, nur an dieser Stelle der Expositio vor. Der Kaiser des Ostens «sedet» somit als oberster 
«iudex» zu Antiochien, in dem «Heimatland der Rechtswissenschaft des Reiches», während der 
Kaiser des Westens in Treviri bloß «habitare dicitur». Diese terminologische Unterscheidung wird 
im vorliegenden Fall, wie erwähnt, auch durch den absoluten Primat sowie durch die völlige Legi-
t imität des Constantius I I . unterstrichen. 
3. ZU D E N A N S I C H T E N D E S P R O F . A. MÓCSY Ü B E R D A S S P Ä T R Ö M I S C H E P A N N O N I É N 
U N D ZUM P R O B L E M D E R R O M A N I S A T I ON 
Mein Hauptanliegen ist in diesem Abschnitt die Frage der Romanisation, zu deren An-
schneidung ich von der Besprechung meiner Monographie seitens des Professors A. Mócsy veran-
laßt wurde. Auch seine anderweitigen kritischen Bemerkungen möchte ich hier berühren, nur 
kurzgefaßt jedoch, da der wahre Sachverhalt meines Erachtens jedem ohne weiteres einleuchtet, 
der mein Buch unvoreingenommen gelesen hatte. Der Text der Besprechung wurde mir vom Re-
zensenten noch vor Drucklegung zur Verfügung gestellt. Ich spreche hier Herrn A. Mócsy für die 
Vorlegung des Textes besten Dank aus. Hoffentlich wird es Herr A. Mócsy mir nicht übelnehmen, daß 
ich mich in diesem Aufsatz trotz unserem kollegialen Verhältnis und seinem Entgegenkommen, 
geleitet von wissenschaftlicher Überzeugung, in einer Reihe von Fragen den seinigen entgegenge-
setzte Gedanken auszuführen gezwungen fühle. 
Ich sehe keinen Grund dafür vorzuliegen, mich mit den meines Erachtens unannehmba-
ren Deutungen und Ansichten eingehend zu befassen, zumal sich der Kenner meiner Arbeit davon 
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leicht unterrichten kann. Ich will auf manche dieser Stellen bzw. Fragen nur etwa schlagwortartig 
hinweisen: 
Mein A u s d r u c k «das gesamte Beweismaterial»; der «saevus Geta» u n d der «Hister» bei Claudian; die 
Chronologie des Aufen tha l t s Grat ians bei Cas t ra Mártis; Ambros . obit. Valent. 2 (Wie das «quod ignorasset Italos» 
392 den pannonischen Föde ra t en unters te l l t werden d a r f ? ) ; Claud. Ruf. I I 124 —129: Beschreibung einer typi-
schen Wagenburg ; der his torische Wer t und die Brauchba rke i t der Topoi und der Panegyr iken; 2 3 die angebli-
chen Ennodius-Topoi ; das Verhäl tnis einerseits von A m a n t i u s und lovia , andererse i ts von Valens und Poetovio 
zu den Födera tens iedlungen; Byzacena als eine vermeint l iche Provinz «Valeria»; der Gebrauch des weh und 
das Vorkommen der n ich tbenachbar t en Provinzen im Codex Theodosianus ;24 die mir beigemessene Annahme 
der Getreidelieferung aus Pannonién nach R o m 383; der Ambrosius untergelegte Hinweis auf den Wein-gegen-
Getre ide-Handel zwischen Nordital ien u n d Pannonién ; die auf Pannonién bezügliche Handels informat ion 
der Expositio totius m.undi et gentium. ; die Beförderungsmögl ichkei ten aus Valer ia und der Cha rak t e r der Trans-
por te ; das Problem der Stellung Valerias in der Notitia dignitatum ; A m m i a n u n d das Fehlen der Behandlung 
eines Sa rmatenkonf l ik t s (vgl. AM X X V I . 4. 5; 5. 15; X X V I I . 1 - 2 ) , was doch ein F a k t u m , d. h . keine Vermu-
t u n g ist ; die Ze i tbes t immung der Notitia dignitatum und ihr Charak te r in Verb indung mi t Generid und mit d e m 
For tbes t ehen des pannonischen Limes; die F rage der Agrarbevölkerung u n t e r der wbsidio» u n d der vorüber-
gehenden Bevölkerungszunahme der S täd te ; die widerspruchsvolle A n n a h m e von Städten als «öde und ver-
lassene Siedlungen» u n d einer normal bevölker ten Agra rumgebung ; Claudians Quellenwert be t re f f s der «pa-
catio Histri» ; der Belang der Inschr i f t des Aman t iu s u n d der Beweisführung R . Eggers; die Beweiskraf t der 
Sozomenos-Stelle be t re f f s der Siedlungsstät te der Föde ra t en , das Ausharren der römischen Bevölkerung: Clau-
dian — die Ta tsache des «hunnischen Friedens» — Ennod ius ; die I l lyr icum-Flücht l inge des CTh X. 10. 25; 
die Möglichkeit der H e i m k e h r des Valerius Dalmat ius in den ersten J a h r z e h n t e n des 5. J a h r h u n d e r t s ; der s t ra-
tegische W e r t der Donau-Grenze in meiner Konzept ion; die auf das J a h r 427 bezügliche Angabe des Marcellinus 
Comes; die Bewer tung der w e s t r ö m i s c h - h u n n i s c h e n Beziehungen; die angebliche Verwerfung des Greg. Tur . 
I I . 6 und lo rd . Get. 226 meinerseits; die Exped i t ion des Av i tu s und die K o m p e t e n z des Markianos f ü r Sirmium; 
die mi r untergelegte A n n a h m e einer «frühen Auflösung» der Pannón ia I I ; der abgesprochene historische Quellen-
wer t des Ennodius ; der «diametrale Gegensatz» meiner Fests te l lungen im Epi log zu meinen Äußerungen auf 
anderer Stelle (das chronologische Moment !); die Rolle der Urbanisa t ion ; 25 e tc . etc. 
23
 E i n bes t immtes Maß der Über t r e ibung u n d 
Sti l isat ion ist f ü r einen Topos oder Panegyr ikus immer 
kennzeichnend, sie dü r f en jedoch eines realen Kerns nie 
en tbehren . Daß z. B. H ie ronymus E n d e des 4. 
bzw. A n f a n g des 5. J a h r h u n d e r t s die römische Be-
völkerung a mare Pontico usque ad Alpes Iulias . . . in 
captivitate et obsidione leben läßt , darf angesichts der 
aus anderen Quellen b e k a n n t e n Ta t sachen sowie 
angesichts der psychischen Fak to ren bei H ie ronymus 
und der «römischen» Gesellschaft k a u m so ausgelegt 
werden, als ob seine p langen ten Äußerungen wörtl ich 
und zur Gänze d e m realen Sachverhal t entspre-
chen würden und f ü r diesen riesigen ost- und west-
römischen Gebietskomplex gült ig wären. W e n n z. B. 
Generid rolç re nkrjcnàçovoi ßagßdgoig inirpoßog ?]v, 
darf m a n selbstvers tändl ich nicht annehmen, es 
handle sich um einen Helden, der die Ba rba ren bloß 
durch die F u r c h t b a r k e i t seiner Person von den Gren-
zen abzuschrecken ims tande gewesen wäre . Mit 
R e c h t darf m a n aber folgern, daß un te r seinem Kom-
m a n d o wenigstens keine Vers tümmelung Pannoniens 
erfolgt war, da der Geschichtsschreiber sich einer 
solchen panegyr ischen W e n d u n g sonst keinesfalls 
bedient haben dü r f t e . J ede r Topos bzw. Panegyr ikus 
setz t zwangsläufig einen realen Sachverhal t voraus, 
den der His tor iker e inmal als den höchsten , ein 
anderes Mal als den mindes ten Wirkl ichkei tskern 
bewer ten soll. Das gleiche gilt grundsätzl ich auch 
f ü r Claudian, dessen Panegyr iken jedoch einen 
besonderen historischen Quellenwert repräsent ieren. 
Dies alles ist ja nach einer P r ü f u n g meiner Textstel len 
ohne weiteres nahel iegend. 
24
 D a ß das weh im Codex Theodosianus in Wirklich-
keit keine F u n k t i o n innehabe, die ihm der Rezensent 
zuschreibt , vielmehr sein Gebrauch mi t d e m des «ei» 
völlig gleichwertig u n d a l te rna t iv ist, wird gerade 
durch die von A. MÓCSY selbst vorgebrachten Erlässe 
bewiesen, vgl. CTh VI . 13. 1 (a. 413); 14. 3 (a. 413), 
noch dazu in völliger Paral le l i tä t mi t e inander : 
Aegyptus vei Pontica ~ Aegyptus et Pontica. — Die 
Zusammenerwähnung von zwei voneinander fein-
liegenden Provinzen ist selten, wenn m a n aber bedenkt , 
daß Prov inzennamen im Codex Theodosianus u n d 
in den Novellae des 5. J a h r h u n d e r t s ohnehin äußers t 
sel ten vorkommen, darf m a n keineswegs als einen 
grellen Widerspruch be t rach ten , w e n n eine Unregel-
mäßigke i t wie die «Urbicarisation» Valerias keine 
genau entsprechende Analogie ha t . E s kommt doch 
die E r w ä h n u n g n i ch tbenachba r t e r Verwaltungs-
bezirke in denselben Erlässen des Codex Theodosianus 
auch mehrere Male vor, als wie viel A.MÓCSY registriert , 
vgl. CTh VI. 4. 11 (a. 357): in urbe Roma . . . per 
Achaiam, Macedoniam. totumque Illyricum ; CTh V I I . 
6. 3 (a. 377): Osroene et Isauria. Die Sammlung solcher 
Beispiele ist aber in diesem Falle ein müßiges Spiel 
m i t dem Zufälligen, da, dies un te r der vorhandenen 
Zahl der P rov inzennamen in den e rwähn ten Quellen, 
wie oben bemerkt , keine meri torische Bedeutung h a t . 
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 An der Ammian-Ste l le «Carnuntum . . . desertum 
quidem nunc et squalens, sed ductori exercitus perquam 
opportunum» (AM X X X . 5. 2) gebe ich zu, daß dieser 
E inwur f nicht ganz eindeutig ist , d. h. sowohl 
A. MÓCSYS Auslegung des «nunc» als die Deutung, die 
bei mi r zu lesen ist, gleicherweise Möglichkeit fü r sieh 
h a t . E s ist jedoch irrig, mir eine «Konzept ion von den 
auch im 5. J h . b lühenden Städten Pannoniens» zu un-
terschieben. U m uns den vermut l ichen Stand der 
Baudenkmäle r von C a r n u n t u m im 4. bis 5. J a h r h u n -
der t zu vergegenwärt igen, ist es angebracht , die 
Bezeichnung des S tandes der Gebäude e twa zu gleicher 
Zeit in Avent icum sei tens desselben Ammianus in 
E r inne rung zu rufen , wonach A v e n t i c u m ebenfalls 
desertum, darüber h inaus aber auch semirutum war , 
AM XV. 11. 12, u. zw. schon seit e inem J a h r h u n d e r t . 
Mi th in ist C a r n u n t u m dabei ja viel besser davonge-
kommen . Die S t ad t Avenches, die selbst im 4. J a h r -
h u n d e r t keine lebendige S tad t in a l t e m Sinne war , 
scheint doch im S p ä t r ö m e r t u m n a c h einem neuen 
Siedlungstyp, in dem m a n die a l ten B a u t e n benutz te , 
von neuem bevölker t und befest igt z u werden. Auch 
ihre Münzfunde reichen bis in die Zeit des Honor ius 
und Ai'kadios, deren Versiegen jedoch zu dieser Zeit 
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In einigen pannonisehen Fragen äußert sich A. Mócsy doch zustimmend. Wesentlichere 
Ergebnisse werden aber von ihm nur dort anerkannt, wo diese von alten, von mir zitierten Fach-
autoritäten schon irgendwie angebahnt wurden. Am auffallendsten tr i t t dieses latente Prinzip 
zutage, als er zur Marcellinus-Stelle von 427 kommt, in deren Bewertung ich J . B. Bury in positi-
vem Sinn zitierte. Ich befürchte nun, die Marcellinus-Stelle beziehe sich nur deshalb auf die Föde-
ralen von Alatheus und Saphrac, denn «das hat ja die Forschung schon öfters betont». Ich bin 
darüber jedoch in völliger Unkenntnis, wer und wo. A. Mócsy selbst hat te 1961, 1964, 1968 davon 
noch nichts gewußt.26 J . B. Bury ha t te das nämlich nur von ferne und flüchtig angedeutet, seine 
Vermutung war aber noch widerspruchsvoll und mi t Irr tümern belastet. Beinahe das Gleiche gilt 
auch für die von A. Alföldi vermutete militärische Schwächung des pannonisehen Limes, deren 
von A. Alföldi vorgebrachten Beweise schon von E. Stein in Frage gestellt wurden. 
In der Epikrisis seiner Besprechung gibt uns A. Mócsy zu erkennen, daß er als «eingewur-
zelte Vorurteile» am hergebrachten Pannonia-Bild nur betrachtet, (1) «die auf die Krisenzustande 
bezüglichen Quellenangaben als Charakterisierungen des ganzen Zeitalters aufzufassen» und (2) 
«einen einzigen Zeitpunkt, sei es 378, 395, 406 oder 409 als eine alles sjiätere bestimmende Zäsur 
auszuwählen». Seine Behauptungen über die Stellen des Hieronymus entsprechen jedoch dem er-
sten Vorurteil (d. h. sie lassen ihn als dessen Anhänger erscheinen), und was sein sehr behutsam ge-
faßtes Abrücken vom zweiten Vorurteil betrifft, möchte man indes gern auch etwas Näheres über 
diese von mir als eine Kardinalfrage behandelte Angelegenheit lesen und das mit seinen ander-
weitigen Behauptungen abgestimmt sehen. In Rückblick auf diese Sachlage wird sogleich be-
greiflich, nach was fü r einem Maßstabe des Fortschritts auf die Wahrheit zu, die «auf dem halben 
Wege» sein soll, bezeichnet A. Mócsy meine Konzeption als eine «einseitige Antithese». 
Mir scheint, A. Mócsy berücksichtigt nicht gebührend die tatsächlichen historischen Vor-
gänge bei Fragen, wie etwa die des Ausbleibens eines Nachfolgestaates in Pannonién ist, eine Frage, 
die jedenfalls einen auf das Gesamtreich gerichteten Gesichtspunkt beansprucht. Er meint, die 
Ursache dieses Ausbleibens sei einfach die Minderromanisation Pannoniens. Die Unterschätzung 
der Romanisation der «terra dives in omnibus ... et semper habitatio imperatorum» (Exp. mundi 57) 
ist übrigens ein eingewurzeltes und grundlegendes Prinzip in der Anschauungsweise von A. Mócsv. 
Die Barbaren strebten freilich immer nach den reicheren Gebieten, aber nicht auf solche 
Weise, daß diese Erscheinung etwa nach Art einer mathematischen Funktion schematisiert werden 
könnte. Diese ihre Bestrebung hat te zahlreiche Hindernisse politischer und militärischer Ar t . Die 
Veränderungen in den Kräf tefaktoren des römischen Teiles hat ten sich auf die Barbarisation eines 
Gebietskomplexes nach der gegebenen Lage und dem jeweiligen Gewicht der barbarischen Völker-
gruppen verschiedenartig ausgewirkt. Als Pannonién seine Föderaten «bekommen» hatte, war der 
römische Staat noch bei ziemlich guten Kräften, und war auch Pannonién selbst eine militärisch 
kräftige Limesprovinz. Auch die an Volkszahl im Verhältnis zu den pannonisehen Föderaten weit-
noeh kein Zeichen eines absolu ten E n d e s ist . Die 
j ahrhunder te lang f o r t d a u e r n d e n Zers törungen «durch 
Menschenhand und N a t u r k r ä f t e » in den Baudenk-
mälern der S tad t l ießen sich im Laufe der Ausgra-
bungen in grellstem Licht beobachten . Die Zerstörun-
gen gingen selbst im 19. J a h r h u n d e r t «in möglichst 
barbar i scher Weise» vor sich. Ein an t ikes Theater-
gebäude, das u m 1840 noch /mi t den stolzen Bauten 
in Südfrankreieh wet te i fe rn konnte», ist e r s t sei tdem 
versehwunden. Zu obigen ,ч. F . STAEHELIN.: Die 
Schweiz in römischer Zeit . 3. A. Basel 1948, S. 260 —  
261, 2 8 3 - 2 8 4 , 289; G. Т н . SCHWARZ,: Die Kaiser-
s t a d t Avent icum. Bern —München 1964, S. 5, 9—12,  
121 — 124. Wenn es sich in der Provinz Max ima Sequa-
norum, auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, so 
verhäl t , wäre es ein wirkl ichkei ts t reues Verfahren, 
z. B. der sich u m 375 — 390 in viel besserem Stand 
bef indl ichen Stal l t Ca rnun tum im 4./5. J a h r h u n d e r t 
alles Leben abzusprechen, während wir wissen, wieviel 
schwereren Zers törungen sie in den darauf fo lgenden 
Zei ten ausgesetzt war? — Vgl. auch die Bemerkung 
A m m i a n s über die Mauern Autuns , AM X V I . 2. 1: 
carie vetustatis invalidos. In Verb indung mi t dem 
Fußfas sen der äuße ren Heruler u m 488 benu t z t e 
ich in meiner Monographie (S. 347) den Terminus 
«Römertum» in poli t ischem, d. h. n ich t in seinem 
zivilisatorischen Sinn wie e twa auf S. 353, wo von 
den pannonisehen Fes tungen die R e d e ist,, die sich 
im 6. J a h r h u n d e r t in byzant in ischem Besitz befanden. 
26
 Vgl. A. MÓCSY: in R F Suppl . I X (1962) col. 
582: 4 9 - 5 5 ; in E i r ene 4 (1965) 138; in A A r c h H u n g 
21 (1969) 347. 
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aus mächtigeren Westgoten etwa schlendern nur zu dieser Zeit im Raum der römischen Kra f t -
linien herum. 
Die pannonischen Föderaten mitsamt den römischen Heeresgruppen waren s tark genug, 
um andere größere Barbarenscharen abzustoßen. Als aber die römische Zentralregierung geschwächt 
wurde, und sich mit der Zeit den barbarischen Volksgruppen die reale oder virtuelle Möglichkeit 
zu einer verhältnismäßig souveränen Ortswahl geboten hatte, fiel die Wahl naturgemäß immer 
auf die reicheren Gebiete. Das Verhängnis Pannoniens bestand somit darin, daß die größeren sub-
romanisierten barbarischen Völkergruppen in der Periode ihrer verhältnismäßig souveränen Orts-
wahl entweder über Pannonién bereits etwa hinaus waren, oder aber, wenn sie hier einmal er-
schienen, dieses Land doch verlassen hatten, da ihnen im Verhältnis zum von agrar-militärischen 
Barbarensiedlungen schon reich durchsetzten Land auch günstigere Regionen offen standen. 
Thrazien, Illyricum, Italien, Gallien, Hispanien waren gleicherweise als «Durchzugsländer» in bar-
barischem Belange mit gebraucht worden. Infolge ihrer niedrigen Romanisation ? Auf nicht jeder 
«superromanisierten» Region kam eine barbarische Enklave bzw. ein Nachfolgestaat zustande, 
und nicht jede minderromanisierte Region mußte sich damit abfinden, als ein bloßes «Durch-
zugsland» in spätrömischer Zeit zu gelten. 
Das Zustandekommen von dauerhaften barbarischen Enklaven und Nachfolgestaaten 
wurde durch die jeweilige militärische und politische Situation bestimmt. Das Regime Stilichos 
t rachte te im Westen danach, die barbarischen Enklaven aufs Minimum herabzudrücken und die 
untereinander ausgeglichenen Barbaren hinter einem möglichst kontrollierten Kordon zu halten. 
Dazu war Stilicho ja auch im Besitz der nötigen Machtmittel . Zu seiner Zeit ha t ten die Westgoten 
nur am südlichen R a n d Pannoniens ein Siedlungsgebiet erhalten. Auf dem Boden Pannoniens 
wurde kein barbarischer Nachfolgestaat errichtet, da die ethnische Zerstückeltheit seiner Föde-
raten die Ausbildung eines annähernd homogenen romanisierten Barbarenblocks unmöglich 
machte, und das subromanisierte Barbaricum jenseits der Donau schon versiegte. Freilich war 
Pannonién ärmer, war aber doch genug romanisiert. Es kam nicht auf die Minderromanisation an. 
Es darf in der Spätantike kein Gleichheitszeichen zwischen Romanisation und Urbanisa-
tion ohne weiteres gesetzt werden. Noch weniger, wenn man von der Urbanisation die Anwesen-
heit einer reichen, archäologisch erfaßbaren römischen Stammbevölkerung in den Städten als 
Kri ter ium annimmt. Das «Römertum» ha t te sich übrigens in einem mit militärischen und barbari-
schen Siedlungen aufgefüll ten und ein erweitertes Netz von kaiserlichen Domänen umfassenden 
Limes-Bezirk, wie der pannonische Provinzenkomplex war, zwangsläufig «provinzialisiert» (s. das 
recht herrliche und faszinierende Bild der «Villenkultur»). Die Kennzeichen des Römer tums 
lassen sich in der Wirklichkeit wohl auf einer weitaus breiteren Skala registrieren als in der ein-
seitig urbanistisch bedingten, durch die Charakteristika des Haut -Empire geprägten Anschauungs-
weise von A. Mócsy. E r weist wiederholt d a r a u f h i n , daß die S täd te Pannoniens in ihrer Mehrheit 
«nur» Verwaltungs-oder Militärzentren, d . h . keine «lebensfähigen» Siedlungen waren. Es erhebt 
sich aber die Frage, wie viele «echte» Städte das Reich unter solchen Kriterien eigentlich ge-
hab t hat te , und wieweit es berechtigt sei, diesen «künstlichen» Städ ten überall im Reiche die Funk-
tion zu versagen, nicht nur während der Blütezeit, sondern auch zur Zeit eines langsamen Ab-
sterbens die Basen der römischen Zivilisation in einem breiteren Umkreis gewesen zu sein. 
Im Falle der barbarischen Nachfolgestaaten bestimmte die Tatsache und der Zei tpunkt 
der Ankunf t der großen, subromanisierten barbarischen Völkergruppen, inwiefern die «römische» 
Sprache und die römischen Sitten zur Zeit der großen Vermischungen zur Geltung gelangten. 
Mathematische Schablonen dürfen auf diesen vielfältigen und abwechslungsreichen Vorgang nicht 
angewandt werden. Das Fehlen der Übertragung von Sprache und Sitten in größerem Maße weist 
wohl nur auf den Vorübergang mehrerer Völker und auf die Vielfältigkeit der ethnischen Vermi-
schung hin, nicht unbedingt aber auf das Fehlen de r zivilisatorischen Entwicklungsfaktoren des 
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Römertums. Die römische Orientation des Noricums und Pannoniens erwies sich in den späteren 
Jahrhunderten auch trotz des Fehlens der Bevölkerungskontinuität und der sprachlichen Assi-
milation als ein ausschlaggebender Faktor. Die allmähliche Einengung der alten römischen Stadt-
territorien, die Verödung und der Um- und Überbau der kat 'exochen römischen Bauobjekte, ihre 
Benutzung als Quelle von Baumaterial sind Kennzeichen eines Umwandlungsprozesses, der im 
ganzen Reich (die Stadt Rom inbegriffen) unaufhal tsam vor sich gegangen war. Solche Merkmale 
der Auflösung dürfen mithin in Pannonién keineswegs als spezifische Beweise für das Fehlen des 
Römertums im 5. Jahrhunder t bewertet werden. Beim heutzutage sich erschließenden archäolo-
gischen Bild Pannoniens darf man nie außer acht lassen, daß die Hinterlassenschaft des 5. Jahr-
hunderts durch die großen Wirren der darauffolgenden Jahrhunderte in größerem Maße als an-
derswo verzerrt und teilweise vernichtet wurde. 
Wie der rechtliche Aspekt der Romanisation wohl die ganze Sinnesbreite dieses Terminus 
bei manchen Forschern beherrschte, denen die Frage der Verleihung des Bürgerrechts und seiner 
Variationen das Hauptanliegen war, etwa so verhielt es sich auch mit der Urbanisation, die sich 
ebenfalls als ein ziemlich zeitgebundenes Charakteristikum der Romanisation erwies. Um die Vor-
stellungen von A. Mócsy in diesem Belange des näheren zu erkennen, konsultierte ich korrektheits-
halber seine jüngst erschienene Monographie.27 Steht er in bezug auf das spätrömische Pannonién 
auf der Grundlage der Urbanisation und verändert die Charakteristika im Falle Mösiens dem ver-
schiedenen Zeitraum bzw. der anderen Quellenlage gemäß, bleibt er doch in der gleichen Rich-
tung. E r erhebt eingangs Vorbehalte dem Terminus «Romanisation» gegenüber, die" offensichtlicli 
in seiner auf das Inschriftenmaterial beschränkten Quellenbenutzung wurzeln. So ist es recht he-
greiflich, warum er «das Wort 'Romanisation' nur zögernd im Titel dieses Buches gebraucht». 
Er meint, der Begriff sei modern (zwar z. B. im Englischen jahrhundertealt), und deshalb hält er 
es nicht für angebracht, ihn, sei es zu definieren, sei es in den Untersuchungen selbst zu ge-
brauchen. Trotz dieser Schwankung kehrt er zum Terminus im V. Abschnitt zurück, wo er nach 
seinen sonst in ihrem engeren Bereich aufschlußreichen Untersuchungen im epigraphischen Ma-
terial meinte, es sei nunmehr berechtigter, die praktische Gleichsetzung von Romanisation und 
Inschriftenstellung anzudeuten.28 In seiner Zusammenfassung überrascht er uns jedoch mit Äuße-
rungen (S. 252 - 253), woraus ziemlich klar hervorgeht, daß ja auch andere Dokumente der Ro-
manisation in sein Blickfeld gerieten. Die Inschriftenstellung ist letzten Endes eine Frage der Sitte. 
Durch ihre Massenhaftigkeit und durch ihren Informationsreichtum darf man jedoch nicht irregelei-
tet werden, als ob sie ein, sei es auch nur annähernd maßgebendes Bild vom Komplex der Romani-
sation zu geben vermöchten. Um den Repräsentationswert des Inschriftenmaterials in bezug 
der Romanisation zu erhöhen, sucht A. Mócsy auch im Falle der Provinz Moesia Superior einen 
Rückfall in die primitivsten Umstände im 5. Jahrhunder t und eine von der römischen Munizipal-
verwaltung strengst und engst bedingte «Scheinromanisation» anzunehmen (S. 252 — 253). Nie-
mand bezweifelt die Stichhaltigkeit der umgestalteten Rostowtzeffschen These, sie wäre aber für 
die Provinzialromanisation erst dann zutreffend, wenn man die Kul tur der Inschriftenstellung 
gleichsetzen dürfte . Mit einem andersgearteten Titel - der selbstverständlich auch eine anders-
artige Konzeption voraussetzen sollte — wie etwa «Römische Assimilation in der Provinz Moesia 
Superior» hätte die Arbeit von A. Mócsy einen großen Gewinn erzielt. - Man versteht immerhin unter 
«Romanisation» heutzutage insgemein die Verbreitung und das Bestehen der materiellen und geisti-
gen Kultur der Römer bzw. der ihnen unterlegenen, hochentwickelten Völker des Mediterraneums29. 
27
 A. MÓCSY: Gesellschaft und Romani sa t ion in 
der Provinz Moesia Superior . B u d a p e s t — A m s t e r d a m 
1970. 
28
 Vgl. A. MÓCSY: Z u r Bevölkerung in der Spätan-
tike. I n : G. ALFÖLDI,: Bevölkerung u n d Gesellschaft 
der römischen Prov inz Dalmat ien. B u d a p e s t 1965, S. 
212 226, wo er sich d a r ü b e r (S. 214) ähnl ich ausge-
sprochen h a t t e . 
29
 In diesem Sinn f i n d e t m a n den Terminus z. B. 
selbst in der Eneiclopedia Universal U u s t r a d a Euro-
peo Americana . Tom. 52. Madrid 1958, S. 160, s. v. 
«Romanizaeion», «Romanizar». 
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In der Deutung und Bewertung der Romanisation vermochte sich A. Mócsy der Wirkung 
v o n E . Swoboda offensichtlich nicht zu entziehen, der dem Terminus, gerade in pannonischen Be-
langen, einen akademischen Vortrag widmete.30 E. Swobodas Ansichten über die römische Kul-
tur sind von ihren «klassischen», aristokratischen Kriterien und von einer Verfallsidee durchtränkt , 
die seine Konzeption über Romanisation durchaus bestimmen. Bereits von den ersten zwei Jah r -
hunderten der Kaiserzeit, die er aus der vSicht der Romanisation für «charakteristisch» hält, ver-
langt er Rechenschaft über die Verbreitung der aristokratischen römischen Kultur , mit besonderer 
Rücksicht auf die Produkte der geistigen Kul tur und auf den Urbanismus — aufgrund einseitiger 
Bewertung juridischer und epigraphischer Quellen. 
Als ob E. Swoboda den wirklichen Gang der Zivilisationsentwicklung und den Umstand, 
daß die wahren Kriterien der Kultur und des Fortschritts in der Verbreitung der Zivilisations-
güter zu suchen sind, völlig außerachtgelassen hätte. Die Verbreitung dieser Güter im Römer-
reich setzte das römische Bürgerrecht oder die Amtierung in der römischen Verwaltung ebenso-
wenig wie eine vollkommene sprachliche Assimilation, die Inschriftenstellung oder die städtische 
Wohnung voraus. Als Zivilisationsgüter sind meines Dafürhaltens jene Produkte der materiellen 
und geistigen Kultur zu betrachten, durch die das Lebensniveau unmittelbar oder mittelbar er-
hoben wird. Wenn sich der Barbar in den Rahmen der römischen politischen Organisation an 
die Ackerbauwirtschaft und Viehzucht gewöhnt, wenn er deren Technik vervollkommnet undtVaria-
tionen darin entwickelt, wenn seine Verbrauchsgüter an Skala und Menge oder an Quali ä t zu-
nehmen, wenn es sich entweder ihm selbst oder seiner Nachkommenschaft, sei es in «militta», sei 
es in — horribile dictu — Sklavenstand, Möglichkeit zum sozialen Aufstieg, Vermögenserv erb 
oder zur Erlernung eines Handwerks bietet, wenn er Handel treiben kann, wird sich sein Lebens-
niveau selbst dann erhöhen, wenn die verschiedenen Formen der Unterdrückung seitens des Staates 
und die der sozialen Ausbeutung ihn darin mehr oder weniger hindern. Die Höhe des Lebensni-
veaus in seiner subjektiven gesellschaftlichen Qualifizierung ist immer ein von der Zeit und von 
den jeweiligen sozialökonomischen Verhältnissen abhängiges Relativum und zugleich der höchste 
unmittelbare Anspornsfaktor der sozialen Entwicklung. Nach seinem globalen, «gesamtsozialen» 
und historischen Belang ist es wohl ein absolut Bewertbares, das jedoch in der jeweils gegebenen 
Relation der jeweiligen sozialen Wirklichkeit von einem ständigen Antagonismus zwischen Sein 
und Soll begleitet wird. 
Die Romanisation der Provinzen in zivilisatorischem Sinn solchergestalt in Abrede ge-
stellt, vermeint E. Swoboda unter «Romanisation» letzten Endes die Verbreitung und Aufrechter-
haltung der römischen politischen Macht in den Provinzen, die Assimilierung der eingeborenen 
Aristokratie inbegriffen eine alte Deutung der Romanisation. Auch die von ihm angegebenen 
chronologischen Grenzen sind Folge dieser Vorstellung. Er anerkennt eine zivilisatorische Wirkung 
in den Provinzen nur in der unmittelbaren Nähe der städtischen Siedlungen, er erblickt die Kri-
terien dieser Wirkung praktisch in der Inschriftenstellung. Diesen Anschauungen widerspricht 
ja zunächst die historische Realität selbst: die sich jahrhundertelang anhäufenden und die poli-
tische Organisation überdauernden, weitreichenden Fakten der Romanisation. Dieses Phänomen 
wird von E . Swoboda am Ende seines Vortrags (S. 173) nur mit ein paar Zeilen angedeutet, wonach 
die römische Kultur («die griechischen und römischen Gedanken» !) durch die assimilierten (von 
ihren völkischen Wurzeln völlig losgetrennten) Eliten der Provinzen auf uns übergegangen sind. 
«Diese Romanisierung war ein politisches Programm, ihre Wirkung auf uns aber liegt im Kul tu-
rellen.» 
Die Lebensberechtigung eines Terminus wird letzten Endes durch seine praktische Zweck-
mäßigkeit bestimmt. War die Zweiheit Römertum Barbaricum gegeben, und liegt ein Prozeß 
30
 E. SWOBODA: Zur F rage der Romanis ie rung . Kl. 100 (1963) 163—173; vgl. MÓCSY, Moesia, S. 7. 
Aen. V I 851 f . Anz. Österr. Ak . Wiss. Ph i l . -His t . 
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vor, worin sich das Barbaricum der Zivilisation des Römer tums allmählich anglich, um zuletzt 
auf dessen politischen Trümmern seine eigenen Nachfolgestaaten zu errichten, ist dann ein Termi-
nus durchaus angezeigt und berechtigt, der das Wesen dieses Zivilisations- und Assimilationspro-
zesses mit einem einzigen Wor t ausdrückt, d. h. auf die Teilnehmer, auf den Sachverhalt und auf 
den Schauplatz dieses Vorganges in einem hindeutet . Diesem Zweck dient der Terminus «Romani-
sation» am besten, wie fü r die umfassende Bezeichnung des eigenartigen Gepräges der römischen 
Zivilisation in ihren Trägern und Ergebnissen (stellenweise auch f ü r die Bezeichnung des politi-
schen Gefüges) der Terminus «Römertum» im Deutschen eine ähnliche Zweckdienlichkeit ha t . 
Es wäre deshalb ganz sinnlos, die Bedeutung des Terminus «Romanisation» auf politische oder 
urbanistische Vorgänge zu beschränken, die die Sinnesfülle der «Romanisation» zu erschöpfen und 
f ü r sich zu besetzen weder berechtigt noch imstande waren. 
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TURKISH WOODEN SPOONS FROM THE OCCUPATION PERIOD 
IN THE MUSEUM AT SZOLNOK 
( P L A T E S X X V I I - X X I X ) 
Owing to climatological and geological causes, archeologists in Hungary f ind objects made 
of organic substances in exceptional cases only — objects which may considerably contribute to 
our knowledge concerning everyday life. This holds especially for artifacts made from the xylem 
of trees, whose cellulose, hemicellulose, lignocellulose, and lignine substances are easily decomposed 
by bacteria and fungi . 1 Information on every wooden tool is therefore of great importance; it m a y 
in lucky cases make possible not only the reconstruction of the object but also the contemporary 
range of the given tree species or the direction of import of the objects. Especial importance at-
taches to f inds of which several analogous wooden objects may be worked up from a shorter period 
of the age in question, allowing eventually also the clarification of its contingency and appropriate-
ness. 
An a t t e m p t to elaborate botanically the wooden spoons conserved in the archeological 
collection of the Damjanich János Museum at Szolnok sprang f rom these considerations. Every one 
of these objects is in a broken or f r agmen ta ry state (Pl. X X V I I , 1 — 5, Pl. X X V I I I , 1 — 8) found, 
together with a great number of shards and metal objects, in the silt of the river Tisza. The age of 
the findings discovered near the water-gate (cf. Map) indicates t ha t this site was used as a dumping 
ground for waste from the eleventh (a coin f rom the age of Stephen I) to the end of the eighteenth 
century. However, the findings accumulate f rom the end of the f i f teenth century, at taining the 
greatest numbers in the XVI—XVII centuries. At the time of the Turkish Occupation, a Turkish 
pottery existed in the fortress, depositing its faul tv wares (semi-finished products) on the dumping 
ground mentioned above. The types of Turkish ceramics found a t the site were briefly analysed 
by 0 . Soproni in his paper "The Turkish ceramics of Szolnok".2 I t should be noted that besides the 
wooden spoons certain other f inds of organic substances from the site are also deposited in the 
collection of t he Museum, e.g. numerous shoe soles (worked up by A. Gáborjáni3), bone and wooden 
combs of an Oriental character, etc. 
The period of the Turkish finds agrees with tha t of the Turkish occupancy of Szolnok 
(1552 —1685).4 
The f inds were labelled by a serial number in the course of s tudy; their inventory numbers 
and measurements are given in the Notes. The investigations were made in the laboratory of the 
Damjanich János Museum.5 
1
 К . SÁGI, M. FÜZES: A régészeti növény tan a lap-
elemei és n é h á n y módszer tani kérdése. Budapes t , 
1966. (Múzeumi Módszertani Ú t m u t a t ó Füzetek, 5. sz.) 
2 0 - 2 1 . — cf . : D . Fehér : Talajbiológia. B u d a p e s t , 
1954. 287. 
2
 E . SOPRONI: Szolnok török kerámiá ja . J á sz -
kunság, 1956. I . 5 6 - 6 1 . , I I . 1 0 2 - 1 0 6 . 
3
 A. GÁBORJÁNI: A szolnoki hódoltságkori á sa tás i 
lábbel ianyag m a g y a r visele t tör ténet i vonatkozása i . 
E thnograph ia , 1957. L X V I I I . 4. sz. 5 4 3 - 5 7 4 . 
4
 J . KOMÁROMY: Ada tok Szolnok várának tö r t é -
netéhez. A Jászberény i J á s z m ú z e u m É v k ö n y v e . 
1 9 3 8 - 1 9 4 3 . Bp. 1943. 7 1 - 1 0 4 . 
5
 I t is m y agreeable d u t y t o express my t h a n k s in 
this place to Gy. Kaposvár i , C o u n t y Museum Direc tor , 
L. Selmeczi and I . Stanczik, archeologists, and L. Bors , 
schoolmaster , f o r their va luable suppor t ; to J . T ó t h , 
technical ass is tant , for his col laborat ion in the techni-
cal work on t h e slides, and to L. Bagyinszki a n d Z. 
Németh , for t h e execut ion of t h e photographs a n d 
drawings, respect ively. 
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The site f r o m which t h e wooden spoons were exposed, toge ther with o the r f inds f rom a dep th of a b o u t 
100—120 cm, is u n d e r water d u r i n g almost t h e whole year. T h e early a u t u m n season is the mos t su i tab le t o 
conduc t excavat ions on the b a n k s of the river l e f t d ry . With regard, however, to t he great historical impor t ance 
of Szolnok as a ford, f indings n o t only f rom t h e Turkish period b u t also f r o m previous or succeeding t imes can 
also be b rough t to l ight along th i s reach of t he r iver . 
Concerning the composi t ion of the g round , laboratory examina t ions showed tha t , as t he m e a n s of 25 
samples, the wa te ry suspension of t h e average 20 g/100 ml distilled wa te r has a 7.7 p H and 11.5 per cent organic 
subs tance content . The bulk of t h e organic m a t t e r consists of s t ab le dung mixed wi th straw, deposited f r o m 
t h e for t ress dur ing the period of i t s existence. I n t h e continually mois t and airless layer, the prevail ing anaero-
bic bacter ia decompose the more h a r d y organic substances, e.g. lignine, so t h a t ins tead of the oxydizing r a t h e r 
t h e reducing processes come to t h e fore.6 
I n our opinion the re la t ive ly good s t a t e of preservat ion of t he organic f inds found in this layer is due, 
among others, t o t he fac t t h a t t h e low water t empe ra tu r e of t he Tisza slows down the reducing processes com-
bined with t he conserving effects of water ceaselessly moving a n d changing in t he subs t ra te . 
The fortress of Szolnok 
l l l l i l l l l l The s i t e 
Fig. 1. T h e site of the wooden spoons (a f te r Gy. Kaposvár i ) 
Accordingly, the biochemical processes are far f rom having been terminated in the layer 
harbouring the finds. Owing to the selectivity of the species,7 the intensity of the microbiological 
processes is on the decrease in the anaerobic environment, but continues a t its temporary maxi-
mum under the existing conditions. The planned and systematic excavation of the area should 
be done before long, in order to save in t ime the Late Medieval organic findings found so seldom 
in Hungary. 
6
 D . F E H É R : o p . c i t . 2 9 5 , 5 1 6 . 7 D . F E H É R : o p . c i t . 7 8 . 
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The measurements8 of the exposed wooden spoons are rather uniform and, besides some 
smaller differences, their shape is also similar. This fac t will be commented upon later, when dis-
cussing their function and the problems of the pot te ry workshop. I t should be emphasized again 
that every examined item is f ragmentary or a f ragment in itself, thus no precise reconstruction, 
t rue to measurements, can he given. The material contains merely a single whole handle (Fig. 2. 
13), hence also their exact technological description is a difficult task. 
I t should yet he mentioned tha t , according to the external evidence, all 13 wooden spoons 
indicate careful workmanship and skilled hands. However, they are not wares meant for luxury. 
They had not been ornamented with carvings or engravings, the beauty of the pieces derive from 
the f ine pat tern of the selected wood type. The pa t t e rn also reveals t ha t nearly all of them might 
have been of identical size. The spoons can be subdivided into two groups: 1. with the head more 
deeply hollowed (Fig. 2. 1—9) and 2./less so (Fig. 2. 10, 11, 13). One specimen shows bu t a small 
portion of its erstwhile handle (Fig. 2. 12), but its f rac ture surface fails to dovetail with any other 
piece, the same as its cross-section and the pat tern of the growth rings also preclude its connection 
with any other f ragment . 
1. Among t h e spoons with a deeper head, two s u b t y p e s can again be dist inguished. One is character-
ized b y its obtusely rounded end (Fig. 2. 1 — 3), while the o the r — four specimens — by the b lunt ly p ro t rud ing 
apex (Fig. 2. 4—7). T h e quest ion is wha t their func t ion was a n d if it could have been the same for b o t h types 
of spoons in the subgroup . 
I n considering t h e use of t he spoons, t he s ta r t ing po in t s of examinat ion h a v e been the shape, mater ia l 
(see below), and frequency7 of the tool among the other archeological f inds. 
A basic considerat ion is t h a t a spoon ending in a po in ted head along t h e longi tudinal axis of i ts handle 
is unsu i tab le for k i tchen (stirring) purposes (Fig. 2. 4—7), since the food condensing on the b o t t o m of the pot 
canno t be removed b y th is t ype of tool. This assumpt ion seems to be suppor ted b y the fac t t h a t a deeper exca-
vat ion of the head is also unnecessary in the case of a s t i r r ing spoon. And in this, these pieces completely agree 
wi th t h e specimens exhib ing an obtusely rounded head (Fig. 2. 1 — 3). Among the less évaluable f ragments , 
specimens of similarly deeply manufac tu red heads can also be found (Fig. 2. 8, 9), b u t owing to their f r a g m e n t a r y 
s t a t e the i r relegation as to sub type cannot be sat isfactori ly done. Accordingly, t he 9 specimens discussed above 
(Fig. 2. 1 — 9) might h a v e been used for the same func t ion . 
I n deciding t h e question, the fo rmat ion of t he h a n d l e should also be t aken in to considerat ion. Of the 
9 spoons, the shape!, or cross-section, of the handle can be observed for a shor ter or longer section in only 5 
cases (Fig. 2. 1 — 3, 7, 9). I n no case is the cross-section oval or ovoid, as should be expected for a s t i r r ing spoon 
— t h e handles are de l imi ted by f l a t and ovoid planes in a bi la teral s y m m e t r y and also more or less regularly 
grooved. 
The shape of t h e handle suggests therefore tha t i ts sur face was p resumably formed to p reven t turning 
and sl ipping when in use. This is character is t ic r a the r of «table-spoons», since t he handle of s t i r r ing spoons is 
in genera l formed so t h a t t he p lane of the head could be t u r n e d along the longi tudinal axis a t any desired angle. 
Agains t the possibility of having to deal w i th spoons used for measur ing ou t subs tances speak the widely arch-
ing end of the head of b o t h subtypes , i ts d imension (too big to dose out small amount s , and too small for a mass 
of mater ia l ) , and f r e q u e n c y of occurrence (an imported ware of apparen t ly mass consumption ; see later). The 
length of the k n o w n hand les as related to their decreasing cross-section implies t h a t t hey could ha rd ly have 
been longer than 20 cm (cf. Fig. 2. 13) — this, again, speaks against a st irr ing spoon. And the handle of spoons 
8
 The measurements of t he wooden spoons are : 
1. Deeply hollowed spoons: 
Pl . X X V I I . 1. ( Inv . Nr . 67.30.566.4) H e a d frag-
men t , length 7.7 cm, b r e a d t h 3.8 cm. Hand le f r agmen t , 
length 6.3 cm, d iamete r 1.3 cm. 
Pl . X X V I I . 2. ( Inv . Nr . 71.1.1.3) Head f r agmen t , 
length 9.3 cm, b r e a d t h 4.4 cm. Hand le f r agmen t , 
length 8.8 cm, d iamete r 1.7 cm. 
Pl . X X V I I . 3. ( Inv . Nr. 71.1.3.) Head f r agmen t , 
length 8.1 cm, b r e a d t h 4 cm. Hand le f r agmen t , length 
2 cm, d iameter 0.6 cm. 
P l . X X V I I . 4. ( Inv . Nr . 67.30.566.1.) Head frag-
men t , length 8.4 cm, b r e a d t h 3.7 cm. Hand le missing. 
Pl . X X V I I . 5. ( Inv . Nr . 71.1.2.) Head f r agmen t , 
length 7.2 cm, b r e a d t h 5.6 cm. H a n d l e missing. 
Pl . X X V I I I . 1. ( Inv . Nr . 67.30.566.3.) Head 
f r a g m e n t , length 6.4 cm, b r e a d t h 4.9 cm. H a n d l e 
missing. 
Pl . X X V I I I . 2. ( Inv . Nr . 71.1.1.2.) Head f r agmen t , 
l ength 8.8 cm, b r e a d t h 5.1 cm. Hand le f r agmen t , 
l ength 1.3 cm, d iamete r 0.5 em. 
Pl . X X V I I I . 3. ( Inv. Nr . 71.1.51.) H e a d f ragment , 
l eng th 7.5 cm, b r e a d t h 2.7 cm. H a n d l e missing. 
X X V I I I . 4. ( Inv. Nr . 67. 30.566.2) Head f ragment , 
l eng th 2.6 cm, b read th 3.1 cm. H a n d l e f r agment , 
l ength 5.1 cm, d iamete r 1.9 cm. 
2. Less deeply hollowed spoons: 
Pl. X X V I I I . 5. ( Inv. Nr . 71.1.1.4.) H e a d f r agmen t , 
length 7.2 cm, b r e a d t h 2.7 cm. H a n d l e f r agment , 
l ength 7.5 cm, d iamete r 0,8 cm. 
P l . X X V I I I . 6. ( Inv . Nr . 71.1.4.) Head f ragment , 
l ength 3,9 cm, b r e a d t h 1.4 cm. Hand le f r agment , 
l eng th 12.1 cm, d iamete r 0.8 cm. 
P l . X X V I I I . 7. ( Inv. Nr . 71.1.5.2.) Head missing. 
H a n d l e f r agmen t , length 9.6 cm, d iamete r 0.8 cm. 
Pl . X X V I I I . 8. ( Inv . Nr . 71.1.1.1.) H e a d f ragment , 
l eng th 3.3 cm, b r e a d t h 2.7 cm. H a n d l e f r agment , 
l eng th 17.7 em, d iamete r 0.8 cm. 
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used for portioning o u t substances is in general more robust , allowing the ext rac t ion of also set mater ia ls of a 
h a r d e r consistency. W e therefore consider these specimens used for eat ing purposes. 
The shoulders of the spoons a r e also worthy of a t t en t ion . This f ea tu re is évaluable in 5 oases only of the 
9 specimens with a deep ly excavated h e a d (Fig. 2. 1 — 3, 7, 9); in 4 of them, the circumferent ial r im of the head 
is decur ren t in an a c u t e angle on to t h e handle, cont inuing as an edge f r o m the apex of the angle thereaf te r 
(Fig. 2. 1, 2, 7), bu t a similar fea ture can be seen on one of the less in te rpre tab le f r agments too (Fig. 2. 9). This 
specimen also belongs t o the group of hollower heads, together wi th ano the r one of unknown shoulder shape 
(Fig. 2. 8). 
This same shoulder fea ture can b e observed in two cases in also t he o ther spoon type; i t will be discussed 
la te r . 
I t is in one case only of the p re sen t group (Fig. 2. 3) that, the fo rmat ion of the shoulder differs f r o m t h a t 
out l ined above: the c i rcumferent ia l l ine of the head shows an arched t ransi t ion into the handle , t h e n the hand le 
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b e c o m e s s o m e w h a t compressed ly s lender , t h e n a r c u a t e l y b r o a d e n e d a n d aga in m o r e t a p e r i n g . A similar one 
(Fig. 2. 11) can be f o u n d also a m o n g t h o s e w i t h a less deep ly f o r m e d head . 
2. Only 3 e x e m p l a r s belong t o t h e o the r spoon t y p e , t h a t showing a s l ight ly deepened h e a d (Fig. 2. 10, 
11, 13). All of t h e m s u r v i v e d w i t h s t rong ly in ju red heads . However , in t he case of Fig . 2. 10 i t c a n b e es tabl ish-
ed t h a t th is consp i cuous d i f ference is n o t a chance occur rence b u t der ives f r o m a d i f fe rence i n m a n u f a c t u r e . 
The i r m e a s u r e m e n t s a r e m o r e or less ident ica l wi th those of t h e p rev ious g roup . Th i s in itself impl ies a s imilar i ty 
of f u n c t i o n . 
This g r o u p c o n t a i n s t h e single comple t e h a n d l e (Fig . 2. 13), m e a s u r i n g 17.7 c m f r o m t h e apex of t h e 
a c u t e ang le s u b t e n d e d b y t h e spoon neck . T h e hand le b e n d s a w a y in a weak a r c f r o m t h e d i r ec t ion of t he axis, 
a n d t h i s def lec t ion is, w i t h regard to t h e edge of t h e p l a n e s of t h e hand l e , a p p a r e n t l y n o t d u e t o chance. Ob-
serving, however , t h e o t h e r hand le f r a g m e n t s , t h i s a s s u m p t i o n m i g h t a s well b e ques t ioned (Pl . X X V I I . 3 
P l . X X V I I I . 2, 4, 5, 7) a s jus t i f ied (Pl. X X V I I . 1 - 2 , P l . X X V I I I . 6, 8). T h e or igin of t h e a r c h i n g h a n d l e could 
in o u r opin ion be reso lved only b y s o m e f u r t h e r f o r t u i t u o u s f inds . 
Concern ing t h e shap ing of t h e s p o o n shoulders , b o t h fo rms a p p e a r in t h e g r o u p (Fig. 2. 10, 11, 13). 
With respect to the utilization of these spoons, they can be considered identical with the 
preceding one: they are identical as to the characteristic features of measurement, shaping (apart 
from the shallower head), handle and shoulder. Given such short handle, they are u t te r ly unsuit-
able as instruments for cooking a t open fires, the method applied in the period of their usage. 
Concerning material, they also agree with that of the preceding group, and thus one might suspect 
import wares from Asia minor. Therefore also this type could be connected with eating, used for 
more compact types of food frequent on the diet of the Turkish cuisine.9 
Studying the objects by a stereobinocular microscope, it was soon found t h a t they had 
been made from the xylem of an extremely homogeneous wood substance. Our samples were in 
excellent condition already at the t ime of their discovery; their wood could not be injured by 
scratching with a nail, easily done in the case of e.g. present day wares made of pine. At the same 
time, they were rigid, easily cracking, thus indicating the considerable changes enacted in the 
material of the cell walls. I t should be remarked t h a t the cracking of the handle invariably occurred 
in the course of drying. Therefore their s ta te was not merely a specific character but also influenced 
by the physical, chemical, and biochemical conditions of the layers preserving our objects, as well 
as the biochemical changes occurring there. 
All thirteen wooden spoons had been made from the same plant species, hence their de-
scription and identification will he given summarily. 
Cross-section (P l . X X I X . 1, 2). A n n u a l r ing b o r d e r s in t h e sparse ly p o r o u s wood a re obse rvab le only 
where t h e r e are no v a s c u l a r i t y in t h e las t 2 — 4 cellular rows of t h e zone f o r m e d in t h e p reced ing yea r . I n t h e 
sp r ing wood , t h e vessels a r e a r r anged in to s inuous lines of a t a n g e n t i a l d i rec t ion . N o t w i n po ros i t y p resen t . T h e 
wall of t h e vessels a n d f i b r o u s t r aehe ids cons t i t u t i ng t h e p a r e n c h y m e is th ick . T h e f i b rous t r a c h e i d s are m o r e 
or less regula r ly po lygona l . T h e wall of t h e wooden p a r e n c h y m e is th in , a p p e a r i n g usua l ly p a r a t r a e h e a l l y or 
m e t a t r a c h e a l l y . 
Tangential section (Pl . X X I X . 3, 4). T h e m e d u l l a r y r ays a r e genera l ly 1 — 2-seriate , occasional ly also 
3-ser ia te for some cel lu lar rows. Un i se r i a t e ones a re in g e n e r a l 1 — 6 layers h igh , wide r ones m a y ra re ly a t t a i n 
a he igh t of 22 layers . T h e cross-section of ca rd ina l cells is a cons iderably e longated t r i ang le w i t h r o u n d e d angles. 
Vascu la r walls p i t t e d . D i s t e n d i n g m e d u l l a r y r a y s cause a s inuos i ty in t h e long i tud ina l e l emen t s . 
Radial section (P l . X X I X . 6, 6). Ca rd ina l cells sho r t , h igh . I n n e r m e d u l l a r y r ays r ad ia l ly e longated. 
N o to r s iona l t h i cken ing p r e s e n t in t h e x y l e m e lements . T r a c h e a e sea la te ly p e r f o r a t e d , n u m b e r of scales f luc-
t u a t i n g b e t w e e n 5—10. 
Since t h e b o r d e r s of t he a n n u a l r ings a re h a r d l y observable a n d t h e m e d u l l a r y r ays a r e 1 —2-seriate, 
t h e fo l lowing E u r o p e a n species m a y come i n t o cons ide ra t ion : B u x u s s empe rv i r ens L. , P y r a c a n t h a coccinea 
Roem. , P i s t ac i a l en t i scus L. , M y r t u s c o m m u n i s L. , C e r a t o n i a s i l iqua L. , N e r i u m o leander L., a n d Olea eu ropaea 
L . I n w a n t of a to r s iona l t h i cken ing of t h e vessels, t h e P y r a c a n t h a , P i s tac ia , a n d M y r t u s species a r e e l iminated, 
whi le t h e sca la te p e r f o r a t i o n excludes t h e gene ra Cera ton ia , Ne r ium, a n d Olea. 
The material is therefore identifiable as made from Buxus sempervirens L. The slight dif-
ference between its histological description and li terature data 1 0 may derive f rom some arboriform 
9
 L . FEKETE—Gv. KÁLDY-NAGY: B u d a i tö rök 
s z á m a d á s k ö n y v e k . 1550 — 1580. B u d a p e s t . 1962. Cf. 
t he t e r m s «rizs» a n d « ta rhonya» . 
10
 P . GREGUSS: H o l z a n a t o m i e d e r europä ischen 
L a u b h ö l z e r u n d S t r ä u c h e r . B u d a p e s t , 1959. 52 — 54. 
— C . R . METCALFE: a n d L . CHALK: A n a t o m y o f t h e 
d ico ty l edons . Oxfo rd , 1957. Vol. I I . 1 2 3 6 - 1 2 4 1 . 
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variety1 1 used in the manufacture of the findings. Another cause lies in habi ta t differences. For 
a f inal clarification fur ther comparative histological examinations of an ecological basis should be 
made, bu t for the t ime being no suitable comparative material f rom the Mediterranean is avail-
able. 
S U M M A R Y 
As was already stated above, the results of the pedological investigations of the locality 
imply tha t mainly the special conditions of the soil layer in question are responsible for the good 
state of preservation of the organic f inds and thus also for the astonishingly good conservation 
of the wooden spoons. There is also another point of view which should not be neglected in treat-
ing the problem: the egregiously favourable specific characteristics of the boxwood (in Hunga-
rian: «puszpáng») had essentially contributed to the excellent conservation — observable exter-
nally as well as in the microscopic slides — of the f inds. 
According to l i terature da ta , the wood of the box-tree is highly resistant against physical 
and chemical effects; the structure of the tissue is extremely solid and dense.12 All these features 
make the species especially suitable for the manufac ture of objects serving exacting as well as 
luxury purposes. On the use of the boxwood interesting contributions can be found already in 
Homer 's Iliad13 and in Vergilius's and Propertius's14 works. Also Martialis mentions the comb made 
of this wood.15 It is mentioned twice in Schlägli's Hungarian vocabulary; once in the form buxus-
mazalinfa, and once as buxus-mazalin pohar, for commercial wares made from it:16 referring to 
the species or wood of Buxus. Tha t the expression mazalin does not refer only to this species, is 
proven by the coinage subremus-mazala17 of the Schlägli vocabulary. At the same time, Murmelius 
translates Buxus as Puzpan in his dictionary,1 , a concurrently with the translation of Acer as Maza 
len fa,17b apparent ly implying that the terms mazalin, mazalcn, meant in our language the wood of 
some other tree species well employable for carving. The authors of the f ragmentary Gyöngyös 
vocabulary also t ransla te Buxus as pyspank.170 B. Szikszai Fabricius 's Latin — Hungarian Lexicon, 
1 1 W . LAUCHE: D e u t s c h e Dendrologie . Berlin, 
1 8 8 0 . — L . F E K E T E — S . MÁGÓCSY-DIETZ: E r d é s z e t i 
n ö v é n y t a n , Budapes t , 1896. I I . 808. B u x u s semper-
virens L. , I I I . 807—809, also i ts subspecies . A. 
ENGLEB: Syllabus de r P f l a n z e n f a m i l i e n . Berlin, 
Ver lag v o n Gebr. B o r n t r a e g e r . 1903. 151. «. . . Buxus 
semp. , B u x b a u m lief, d a s be s t e Holz zu Holzschni t -
zereien.» 
12
 J . TUZSON: R e n d s z e r e s n ö v é n y t a n . I I . Virágos 
n ö v é n y e k . Budapest , 1926. 287. B u x u s s e m p . L., cit . : 
BÂILLON, Monogr. des Buxacées , Par is , 1859. " . . . an 
evergreen, toxic s h r u b ; i t s wood h e a v y , of a f ine 
s t r u c t u r e , mos t va luab le fo r every k ind or carving, 
for t h e mak ing of f l u t e s , c la r ine t s" . — K . KOLOC: 
F a f a j t á k törzslapjai . B u d a p e s t , 1954. p. 35. 
13
 II . X X I V , 269. — T h e yoke of P r i a m o s ' carriage 
was m a d e of this wood (nvÇtvov Çiyôv). 
14
 A . RICH—0. MÜLLER: I l lus t r ie r tes W ö r t e r b u c h 
der römischen A l t e r t h i imer m i t s t e t e r Berücksicht i -
gung d e r Griechischen, P a r i s —Leipzig 1862. «Buxum. 
B u c h s b a u m . Die A l t e n bed ien ten sich viel dieses 
Holzes, so wie wir, weil es fes t und zur Ve ra rbe i t ung 
geeignet . E s wird gewöhn l i ch geb rauch t , u m verschie-
dene Gegens tände aus B u c h s b a u m zu beze ichnen : z.B.: 
1. E i n e n Kinderkre ise l (Verg. Aen. V I I . 382; l 'ers. 
Sat . I I I . 51.) 
2. E i n e Flöte aus B u c h s b a u m (Ov. Met . X I V . 
537; P r o p . TV. 8, 42). Zwei gr iechische F lö t en von 
B u c h s b a u m werden i m Br i t i schen M u s e u m au fbe -
w a h r t . S. Tibia. 
3. Einen K a m m von B u c h s b a u m (Ov. F a s t . V I , 
229; l u v . X I V . 194). S. Pec t en . 
4. E i n e Tafe l aus B u c h s b a u m , m i t W a c h s über-
zogen, u m d a r a u f zu schre iben (P rop . I I I , 23, 8). 
S. Cera, Tabella.» 
1 5
 MARTIALIS: A p o p h o r e t a , X I V . 2 5 . — c f . К . B a -
logh: Mart ia l is . B u d a p e s t , (wi thou t y e a r of publ . ) 
S t u d i u m R t . 70. " C o m b s were m a d e of si lver, bronze , 
a n d t h e h a r d boxwood . T h e b rush w a s u n k n o w n 
t o t h e R o m a n s . . . " 
1 6 1. SZAMOTA: A Schlägli m a g y a r szójegyzék. A 
X V . sz. első negyedéből . Budapes t , 1894. No. (in: 
H o r t u l a r i u m ) 2219; and No . 1519. 
1 7 1 . SZAMOTA: o p . c i t . 1 8 9 4 . N o . 9 0 3 . — E . GOMBOCZ: 
(A m a g y a r b o t a n i k a t ö r t éne t e . Budapes t , 1936, 21) 
considers t h e p rob lem unsolved, i den t i fy ing t h e spe-
cies provis ional ly as Buxus . H. FINÁLY: A besz-
terce i szószedet , B u d a p e s t , 1892. No. 384.: Sbbiemug, 
m a z a l a vag feië m a l u a m a y b e incorrect.. — I . SZA-
MOTA- GY. ZOLNAI: M a g y a r oklevél-szótár . Budapes t , 
1902 1906. sp. 623.: Duos eyphos de b o n o mazel ino 
( P a n n h . 27/Mm.) f r o m 1171 is our ear l ies t d a t u m for 
t h e use of t h e word mazalin, b u t i t is unce r t a in to 
which p l a n t t h e t e r m re f fe r red . 
17a
 I . SZAMOTA: A Murmelius-féle l a t in — m a g y a r 
szó jegyzék 1533-ból. B u d a p e s t , 1896. No. 1323. 
1 7 b I . SZAMOTA o p . c i t . 1 8 9 6 . N o . 1 3 3 2 . 
170
 J . M E L I C H — I . V E R E S S : A g y ö n g y ö s i l a t i n — 
m a g y a r s zó tá r tö redék . B u d a p e s t , 1898. No. 3406: 
B u x u s a r b o r n o t a semper virens pyspank. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
TURKISH WOODEN SPOONS 2 8 3 
published in 1590, again translates Buxus as " P u s p a n g f a " , mentioning it between the birch and 
cherry trees.18 Also P. Melius Juhász had known the Puxpám; 1 9 and Clusius-Beythe's Nomenclator 
cites the plant,2 0 nor does Albert Molnár's vocabulary omit it.21 J . Lippay submits advices on its 
planting and care;22 Cellarius23 knows it, and S. Diószegi M. Fazekas treat it as a garden plant.24 
I t is striking tha t in early times every mention of the term puszpáng corresponds to Buxus. 
According to G. Bárczi, the plant name puszpáng is the adoption of the Austro-Bavarian 
pukspam deriving from the New High German buchsbaum of identical meaning.25 In spite of this, 
we have to assume that the plant arrived as an ornamental into our gardens during the Hungar ian 
Renaissance a t the latest. There is no doubt t ha t the box-tree must already have been a f requent 
plant in Hungar ian gardens during the Turkish Occupation. This does not mean, however, tha t 
the finds discussed here had been made f rom wood grown in this country ! One can also under-
stand that popular and folk therapeutics also uses the plant, since its leaves contain alkaloids.26 
According to phytogeographical and phylogenetical l i terature data , the box-tree is known 
from the Tert iary, and being an evergreen shrub of the Mediterranean,27 it ranges also in Turkey, 
important f rom the standpoint of our investigation, constituting there extensive woods, of 4 10 m 
high trees, even today. 
Available archeological and archeo-botanical literature do not list wooden spoons, except 
for the f ragments found in the well of the fortress a t Buda.28 However, the wooden spoons publish-
ed by I. Holl are not identified to substance species, and it only transpires f rom their grouping 
tha t they m a y be distinguished, according to their shape, as par t ly "crudely carved stirring spoons 
made of sof twood", part ly "carefully carved table spoons made from good quality wood". The 
possibility is not excluded tha t the table spoons made of "good quality wood" had also been carved 
from boxwood. Their xylotomic identification would be most desirable. 
I t should be noted t ha t this possibility does not change our s tandpoint and would modify 
only the beginning of the period concerning the import of second to third grade raw material wood-
en ware f rom Asia Minor worked up in Europe. 
I t was already mentioned that despite their f ine material, the spoons show no luxus exe-
cution even though they are very carefully made - it is the substance of the selected wood spe-
cies and its exquisite pa t te rn which give an esthetic effect. This sort of execution was but neces-
sary, since the location of the annual rings is well observable on the sections shown in the Plates. 
Accordingly, the spoons were made from branches hardly thicker than the spoon heads, therefore 
from third grade material (thick branches). In the case of 13 such specimens, this indicates a de-
liberate a t t e m p t a t economy. 
And this also implies the valuabili ty of the boxwood spoons, even though the Turkish 
18
 J . MELICH: Szikszai Fabr ic ius Balázs l a t i n -
magyar szójegyzete 1590-ből. Budapes t , 1900. No. 
36 : 15. 
19
 E . GOMBOCZ: op. cit. 39. The p lan ts are cited 
according to t h e recent nomencla ture , among t h e m 
also Buxus sempervi rens L. (Buxus, l ' u x p á m , 8.). 
2 0
 E . GOMBOCZ: o p . c i t . 1 2 8 . C L U S I U S - B E Y T H E : 
Stirpium Nomenc la to r Pannonicus Antverpiae , 1584.  
3. «. . . Buxus , puzpáng.». CLUSIUS, K . : R a r i u m 
al iquot s t i rp ium per Pannon iam. 1583. B u x u s n. 
habet . 
21
 Term. Tud . Közi. , 1879, 321. 
22
 J . LIPPAY: Posoni Kert, I . (1664). 33—34. 
2 3
 CHRISTOPHORI CELLARII : L a t i n i t a t i s p r o b a t a e e t 
exerci ta tae l iber memorial is . . . . , Posonii et Pest ini , 
1800. 25. 
24
 S . D I Ó S Z E G I — M . FAZEKAS: M a g y a r F ü v é s z -
könyv . . . , Debrecen, 1807. 511. 
25
 G. BÁRCZI: Magyar szófe j tő szótár. Budapes t 
1941. 251. 
26
 C. WECHMER: Die Pf lanzens tof fe . Zweite Auflage. 
I I . J ena . 1931. Discussing t h e chemical agen t s of 
Buxus . A. B. VARRÓ: Gyógynövények gyakorlat i alkal-
mazása . Budapes t , 1904. 95. "Cor tex buxi . B u x u s 
sempervi rens ." Discussing t h e therapeut ica l uses of 
i ts brew. — GY. MAGYAR-KOSSA: A hazai gyógynö-
vények h a t á s a és orvosi haszná la t a . Budapest , (with-
out year of publicat ion) , 103. 
27
 M. RIKLI: Das Pf lanzenkle id der Mit telmeer-
länder. 1 9 4 3 - 4 8 . I . 2 3 7 - 2 3 8 . — R . Soó: Fej lődés-
tör téne t i növényrendszer tan . Egye t , t ankönyv . Bu-
dapest , 1953. 331. — R . Soó: A m a g y a r f lóra ós vege-
táció rendszer tani , növényföldra jz i kézikönyve. I I . 
1 9 6 6 . 6 0 9 . — K . KOLOC: o p . c i t . 1957 , 9. 
2 81. HOLL: Mittelal terl iche F u n d e aus e inem 
B r u n n e n von Buda . Budapes t , 1966. 48 — 50, 56 — 57. 
(S tud . Archaeologica TV). 
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merchants imported them in such quantities tha t even commoners had been able to afford them ; 
the Turkish Treasury would hardly have supplied them with such implements. 
I t seems manifest to assume tha t the Turkish occupiers brought the wooden spoons f rom 
their country or t h a t their merchants put them on the market , since the raw material was generally 
to he had in t ha t area. Nor could it be mere chance tha t the spoons came to light at Szolnok, the 
upper limit of navigability of the Tisza. The ships of the Turkish merchants could have advanced 
this far north through the Danube. On the other hand, the box-tree — though long since known — 
might have been a familiar p lan t in the Middle Ages as merely an imported ornamental in Hungary , 
occurring in the gardens of castles and monasteries. At t ha t t ime the gardeners did not allow it 
to grow into a tree, and thus it existed merely as a t r immed shrub, an ornamental plant.29 The 
optimal climatic conditions, allowing the luxurious flourishing of the plant into a tree, were also 
lacking. 
Studying the Turkish account books a t Buda, also "spoons" will be found as listed among 
the imported implements and equipment objects, hut there is no record whether they had been 
made of wood and still less of wha t substance.3 0 According to li terature data , the overwhelming 
major i ty of spoons were still made of wood in the Middle Ages, and the boxwood had been espe-
cially favoured. Thus 19 boxwood spoons are listed in the account book of a citizen of Nuremberg 
in 1508.31 
I t is a fact , however, t h a t there existed extensive woods of the box-tree in Turkey in the 
past centuries ; t ha t their use and commercial value was well-known even in recent times is sup-
ported by the report of the English ambassador a t Constantinople in the last century,32 according to 
which there is hardly anything left of the boxwood forests of Turkey owing mainly to the large-
scale commercial orders made f rom England. The beginning of the extensive exploitation of these 
trees might be p u t to the closer connections of the Turkish Empire with Europe, therefore to the 
Turkish Age. 
According to K. Divald, the wood of this species is most suitable for making carved ob-
jects.33 On the basis of K. Koloc's technical data , this could be taken for granted as regards tree 
species of the Old World. This wood was used for carving purposes already a t ancient times, bu t 
its adoption for such aims flourished mainly after the twelf th century in Europe.34 A great num-
ber of workshops produced wooden carvings in the West: they are all artistic pieces, since their 
masters worked also in ivory. This, too, explains their great value. 
The identical wood substance of the 13 wooden spoons, found hitherto quite eventually 
along the banks of the Tisza (at a stretch of 20 -25 m and a t a t a depth of 100—120 cm) during 
the last few years, implies the statistic probabili ty tha t the use of the spoons made from boxwood 
was rather extensive and t h a t they must have been put on the market in great numbers a t the 
settlement abut t ing on the locality of their occurrence. No spoons made f rom any other wood or 
plant species have as yet been found on the shores of the Tisza below the fortress a t Szolnok. In 
our opinion the indirect l i terature data render it highly probable tha t the 13 spoons discussed herein 
are of Turkish origin; their f requent occurrence, therefore their comparatively low value, indicates 
an origin and production in Asia Minor. 
29
 Z. KÁRPÁTI: Kertészet i n ö v é n y t a n 2. Budapes t , 
1953. 236. 
3 0
 L . F E K E T E — G Y . K Á L D Y - N A G Y : o p . o i t . 1 7 3 . , 
195. 
31
 A. SCHULZ: Deutsches Leben im X I V — X V J h . 
Bd . I . 86. 
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 Fö ld ra jz i Közlemények. I I I . Budapes t , 1875. 
242. 
33
 GY. RÁTH: (editor): Az iparművészet könyve . 
I I . Budapes t , 1905. 170. 
34
 GY. RÁTH: op. cit. I I . 1905. 1 9 2 - 2 0 7 . 
CHRONICA 
J Á N O S B A N N E R 
( 1 8 8 8 - 1 9 7 1 ) 
E r lebte 83 J a h r e lang und widmete sechs J a h r z e h n t e seines langen, re ichen Lebens der ungar ischen 
archäologischen Forschung, der archäologischen Erz iehung und der Museumswissenschaf t . János B a n n e r war 
eine hervorragende Persönlichkeit der ungar ischen Archäologie. Sein Leben u m s p a n n t e beinahe die ganze unga-
rische archäologische Forschung, denn a m Anfang seiner L a u f b a h n lebte noch von den Größen des vergangenen 
J a h r h u n d e r t s József H a m p e l und jene, denen er zule tz t seine re ichen E r f a h r u n g e n weitergab, verl ießen noch 
nicht die Univers i tä t . Mit seiner Tät igkei t schuf er eine archäologische Schule eigenart igen Gepräges, deren be-
deu tsame Wi rkung sich in le tz ter Zeit mi t dieser Bes t rebung en t fa l te te , die Siedlungsgeschichte in geste iger tem 
Maße zu erkennen und sie vor allem durch die Publ ikat ion der B ä n d e der Ungar i schen Archäologischen Topo-
graphie zu helfen. 
Mehrere Generationen archäologischer Forseher fingen, g e m ä ß seiner Lehren und Anleitung, ihre Lauf-
bahn an . Seine archäologische Tätigkeit verewigen große Ausgrabungen, sowie E n t d e c k u n g und Bearbe i tung 
mehrerer Ku l tu ren , eine Reihe von Büchern und H u n d e r t e von Abhandlungen . Seine Ergebnisse s iehern ihm 
weit über die Grenzen unseres Landes reichendes Ansehen zu. 
F r wurde 1888 in Székudvar geboren. E r besuchte das Gymnas ium in Békés. Von Kindesbeinen an 
füh l te er sieh durch die südliehe Gegend der Tiefebene angezogen u n d noch an der Neige seines Lebens kehr te 
er immer wieder mi t größter Sehnsucht zu der geliebten L a n d s c h a f t zurück. 
Berei ts in seiner Kindhe i t a t m e t e J á n o s Banner die Liebe zu den vergangenen Zeiten ein. Als Schul-
junge s ammel t e er bereits die Scherben der The iß -Kul tu r in Povádzug , im K o m i t a t Békés. E b en d u r c h seine 
Wirksamkei t wurde später diese K u l t u r we l tbekann t . Sein Lehrerdip lom erwarb er an der Univers i tä t Kolozs-
vár, aus den Lehrfächern Geschichte und Geographie. 1910 wurde er, mi t dem H a u p t f a c h Völkerkunde zum 
Doktor promovier t . Diese wissenschaft l iche Disziplin betr ieb er, z u s a m m e n mit der Archäologie von seiner Ju -
gend an, m i t größter Begeisterung. Seinen H a n g zur E thnograph ie beeinf lußten vielleicht eben seine Verwandten , 
die der Volkskul tur besondern zugetan waren und ihm eine sehr schöne volkskeramische Sammlung hinter l ießen. 
Er t r enn te sich auch nie von den e thnographischen Forschungen u n d seine volkskundl ichen E r f a h r u n g e n wen-
dete er bei den Bes t immungen seiner spä te ren archäologischen Arbe i ten an. 
N a c h einer kurzen Zeit der Übung , die er in Makó, bzw. in Gyula verbrach te , k a m er 1911 nach Jász-
berény, in diese Kleins tadt im K o m i t a t Szolnok, als Mittelschullehrer und blieb d a zehn J a h r e lang. Die in Jász-
berény ve rb rach ten J a h r e ü b t e n einen entscheidenden Einf luß auf sein ganzes Leben aus, da er daselbs t mi t 
dem Museum in engste Verb indung kam. 1913 h a t m a n ihn nämlich ganz zufällig, abe r vermutl ich wegen seiner 
bekann t gewordenen Liebe dieser Art , m i t der Le i tung des kleinen Museums b e t r a u t . Das Museum be fand sich 
in einem recht pr imit iven Zus tand , er sollte gleichzeitig auch die Sammlung in O r d n u n g bringen. 
Seine weitere L a u f b a h n wurde dadu rch entschieden, daß er bereits im ers ten Sommer nach Kolozsvár 
reisen du r f t e , u m sich im Münzkab ine t t und in der archäologischen Sammlung des Siebenbürgischen Museums 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
286 CHRONICA 
f ü r seine Museumstä t igkei t vorzuberei ten . Hier, in Kolozsvár betrieb m a n , un te r der Le i tung von Béla Pos ta , 
eines Gelehrten von wei tem Gesichtsfeld, die moderns te Museumarbei t in ganz Ungarn. B a n n e r wiederholte vier-
m a l die Sommerkurse in Kolozsvár, wo er nicht n u r die zei tgemäße Museumsdokumenta t ion kennen lernte, 
sondern sich auch in allen Fächern der Museumsarbei t einübte, und gleichzeitig die moderns ten Grabungsme-
t h o d e n studierte. 
Seine Kolozsvárer E r f a h r u n g e n , seine mit, Bé la Pos ta geschlossene F r e u n d s c h a f t wirkten auf sein 
ganzes Leben aus, u n d waren von einer entscheidender K r a f t . Seine Erlebnisse und E indrücke ges ta l te ten 
B a n n e r zu einem b e w u ß t e n Archäologen. 
Es muß al lerdings zugegeben werden, daß J á n o s Banner w ä h r e n d seiner Lehrer- und Museologenzeit 
in Jászberény zur Ausübung archäologischer Forschungen keine en tsprechende Gelegenheit fand . Auch die 
J a h r e des ersten Wel tkr ieges waren n i ch t eben dazu geeignet, u m sich in die Ausgrabungen ent fern terer Gebie-
t en einzuschalten. D a s Verzeichnis seiner Arbei ten von dieser Zeit b e t o n t eher die museumswissenschaf t l iche 
und die e thnographische Sammler tä t igke i t seiner vielseitigen Persönl ichkei t . 
Das Museum wurde zu seiner Leidenschaf t . E r sammel te begeis ter t die Funde , Andenken, schr i f t -
l ichen Denkmäler sowohl der Vergangenhei t , wie auch des alltäglichen Lebens der Jazygen . Banner konzentr ier te 
b e w u ß t in die S a m m l u n g des Museums Dokumente aus der Welt der Gent ry , der Zünf te , der Handwerke r und 
auch der einfachsten Leute , denn er e r k a n n t e schon damals , daß nu r a n h a n d eines volls tändigen Querschni t tes 
das t r eue Bild des lückenlosen gesellschaftl ichen Lebens gewonnen werden kann. Die Veröffent l ichungen Ban-
ners a u s seinen Jászberényei ' J a h r e n bi lden noch immer ein wertvolles Teil unserer e thnographischen L i te ra tu r . 
Nach d e m Sturz der ungar i schen Räterepubl ik , sah er sich gezwungen Jászberény und das Museum 
zu verlassen, es sp ie l ten wahrscheinlich politische Motive mi t . I n J á szbe rény ist das vol lkommen geordnete , 
m i t einer zei tgemäßen Dokumenta t ion versehene, m i t äußers t wertvollen e thnographischen und ortsgeschicht-
l ichen Funden bereicher tes Museum m i t der Tät igkei t Banners ve rbunden . 
1920 b e k a m er in Szeged ein Leh ramt . I n Szeged kommt er gleich mi t dem Museum in Verbindung. 
Fe renc Móra, dieser hervorragende Mensch, Schrif tstel ler und Gelehrte wurde seiner Begeisterung gewahr, 
er e rkann t e in B a n n e r den späteren, t reff l ichen Forscher und deshalb ermöglichte er ihm, in dem Museum ar-
be i ten zu können. B a n n e r lernte zue r s t hauptsächl ich die numismat ische Sammlung kennen und ordne te sie. 
E r w u r d e allerdings der Völkerkunde n ich t untreu, er u n t e r n a h m in der Llmgebung von Szeged e thnographische 
Untersuchungen. A u c h seine Pub l ika t ionen der ers ten in Szeged ve rb rach ten J a h r e n beschäf t igen sich vor allem 
m i t der Völkerkunde. 
Die große Wendung seines Lebens ereignete sich im J a h r e 1924. Banner w u r d e von Árpád Buday , 
der d e m Erbe von B é l a Posta folgte, als A d j u n k t in das neugegründete archäologische I n s t i t u t der Univers i t ä t 
Szeged berufen, (die Univers i tä t Kolozsvár übersiedelte nämlich nach Szeged.) An der Univers i tä t konn te sich 
erst Banners vielseitige Persönlichkeit , sowohl als Pädagoge, wie auch als Organisator der wissenschaft l ichen 
Arbe i t und als Archäologe entfal ten. Endl ich erschloß sich ihm die Möglichkeit , die g länzenden Tradi t ionen von 
Kolozsvár wiederzubeleben. E r k o n n t e nun Ausgrabungen leiten, deren Ergebnisse auf zei tgemäßer Weise 
durchforschen. Mit B u d a y zusammen h a t Banner die Zeitschrif t «Dolgozatok» wiedererweckt . Bereits in Kolozs-
vá r konn te sie ihre Moderni tä t vor a l lem jenem U m s t a n d verdanken, d a ß die ausgegrabenen F u n d e außeror-
dent l ich rasch bearbe i te t , und b innen ein—zwei J a h r e n , womöglich voll u n d ganz schon mitgetei l t wurden ; ent-
weder den ganzen Tex t , oder wenigs tens den überwiegenden Teil m a c h t e m a n auch in einer f r e m d e n Sprache 
der ausländischen Forschung zugängl ich. Banner g e b ü h r t der Haup t t e i l , daß die a l l jähr l ich erscheinenden 
«Dolgozatok» von Szeged, seit E n d e der zwanziger J a h r e n zum bedeu tends t en urgeschichtl ichen Organ Un-
ga rns wurde. 
Banner h a t seine ersten, kle ineren Ausgabiingen im J a h r e 1925 ausgeführ t , diese waren allerdings 
noch n ich t von prähis tor ischem Gepräge , eher nu r archäologisch-technische, siedlungsgeschichtliche Übungen . 
I m L a u f e dieser A r b e i t e n hat er hauptsäch l ich F u n d e der Sarmatenzei t a n den Tag geb rach t . 
Bevor er seine großzügige, sieh jährlich wiederholende Ausgrabungsarbei t begonnen hat te, sammel te 
er, m i t bezeichnender Gründlichkeit , sämtl iche Angaben , die sich auf die Hockerbes ta t tungen im K a r p a t e n -
becken beziehen, ein. Die Zusammenfassung teilte er 1927 in einer g roßen Abhandlung mi t . Dazu h a t er seine 
umfassende e thnographische Kenn tn i s se angewendet , auf dieser Ar t k o n n t e er auf m a n c h e eigenartige Begräb-
n i sa r t en Erk lä rung f inden , die bis dah in unvers tändl ich waren. Seine ausgezeichnete Zusammenfassung be-
n ü t z e n wir noch j e t z t mi t viel N u t z e n . 
Seine e r s t en bedeutenden urgeschichtl ichen Ausgrabungen in den J a h r e n 1926 — 1928, knüpfen sich 
a n Oszentiván, (südlich von Szeged). Hie r bot sich i hm zum ersten Male eine Gelegenheit, komplexe Forschun-
gen bei der Ausg rabung einer Siedlung und eines Gräberfeldes von mehre ren Perioden auszuführen . Das be-
deu t ends t e Ergebnis der Ausgrabungen von Ószent iván ergaben die zu Tage geförder ten bronzezeit l ichen Sied-
lungsobjekte und Gräber . Seine ze i tgemäße Grabungsmethode ermöglichte ihm, die bezeichnenden F u n d e ein-
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zelner Per ioden zu erkennen u n d zu dis t inguiren. E r forschte b e w u ß t die zue inander gehörenden Siedlungen und 
Gräber zugleich durch, denn er erkannte, d a ß n u r deren gemeinsame U n t e r s u c h u n g vom Leben eines Zeital-
ters ein wahrhei tsgemäßes Bild zu geben v e r m a g . 
Die Ergebnisse seiner Ausgrabungen in Oszentiván und die inzwischen von Ferenc Móra durchgeführ-
ten größeren Gräberfeldausgrabungen, ha t t en Banner die Grundlage zu einer größeren, bronzezeit l ichen Abhand-
lung geboten . I n dieser h a t t e er 1931 die Be igaben der Hockerg räbe r der Marosgegend in einem chronologischen 
System zusammengefaß t . Die Haup tzüge seiner Feststel lungen sind noch j e t z t zutreffend, denn er dat ier te 
schon d a m a l s r ichtig die F u n d e der un t e r such t en Gräber in die erste H ä l f t e der Bronzezeit . 
Die wichtigsten archäologischen Forschungen Banners , die a n d e r t h a l b J ah rzehn te lang dauer ten 
(1929 —1944) u n d deren Ergebnisse die Landesgrenze überschr i t ten haben, k n ü p f e n sieh an Hódmezővásárhely. 
Als Folge seiner Vorarbei ten k a m im J a h r e 1928 jene Vere inbarung zwischen dem Archäologischen Ins t i tu t 
der Un ive r s i t ä t Szeged und der Stadt Hódmezővásá rhe ly zus tande , deren Konsequenz war, daß Banner und 
seine Schüler die bedeu tends ten Funde des ungar i schen Neol i th ikums in der U m g e b u n g von Hódmezővásárhe ly 
ausgraben konnten . Die K o s t e n der Grabungen t rug die S tad t . Das Fundmate r i a l kam, nach den entsprechen-
den U n t e r s u c h u n g e n und wissenschaft l ichen Bearbei tungen in die, z u m Wel t ru f gelangende Sammlung des 
Museums von Hódmezővásárhe ly . Die diesbezüglichen Arbei ten bi ldeten wäh rend ander tha lb J a h r z e h n t e n den 
R ü c k g r a t der Tätigkeit des Archäologischen I n s t i t u t s der Univers i t ä t Szeged. Banne r b rach te eine komplexe 
wissenschaft l iche und technische Werks ta t t , a u ß e r d e m eine, die moderns ten archäologischen Neuerscheinungen 
en tha l t ende Bibliothek zus tande , die damals in Ungarn keine ihresgleichen h a t t e n . 
1929 wurden am K ö k é n y d o m b die ers ten Ausgrabungen begonnen u n d fünfzehn J a h r e später die 
le tz ten Ausgrabungen beendet . Die Funde de r The ißkul tu r h a t t e Fe renc Tompa , au fg rund kleinerer Ausgrabun-
gen in Oberungarn , eben n u r abgegrenzt . T o m p a s W e r k s tudierend, e rkann te B a n n e r die Bedeu tung der — im 
Gymnas ium au fbewahr t en — eigenartigen F u n d e und erforschte deren F u n d o r t e . 
B a n n e r war bestrebt n u n die A u s f ü h r u n g größerer Ausgrabungen zu un te rnehmen . Schon die ersten Aus-
grabungen b r a c h t e n — über die typologischen Kennzeichen h inaus — im Z u s a m m e n h a n g mit der The iß -Kul tu r 
derar t viel neue Kenntnisse hervor , die f ü r die ganze ungarische Neol i th ikumforschung neue Perspekt iven er-
öf fne ten . Die F u n d e ermöglichten die Angaben der Siedlungen, der Haus fo rmen , der Lebensweise zu bes t immen. 
Im L a u f e der Ausgrabungen Banners k a m e n Denkmäle r der K u n s t , der Glaubenswelt , der Besta t tungsgewohn-
heiten in solcher Fülle zu Tage, daß sie die Aufmerksamke i t der ausländischen Forschung mi t R e c h t erweckten. 
Die bedeu tends t en Funde de r fünf Ausgrabungen a m K ö k é n y d o m b sind die s. g. Venusse, die verschiedenen 
Altäre, jedoch auch die Res te 28 Häuser gehören zu ihnen. Die Le tz te ren bilden noch je tzt fias R ü c k g r a t unserer 
Kenntn i sse über die neoli thischen H a u s f o r m e n . F ü r die Ausgrabungen Banne r s war bezeichnend gewesen, 
daß er übe r die Funde hinaus , sich immer f ü r die Dokumen te des All tagslebens interessierte, nach ihnen 
forschte u n d so gelang es ihm, der ungar ischen Neol i thforschung e twas ganz Neues zu bieten. 
Als Univers i tä ts lehrer f üh r t e er eine zahlreiche Gruppe seiner Höre r und Schüler ir. die Grabungs-
wissenschaf t ein. Während der sommerlichen Ausgrabungen konn ten diese sich u n t e r seiner Anlei tung die gründ-
lichste P r a x i s aneignen. Fü r eine so ausgezeichnete prakt ische Schulung bot, sich zu dieser Zeit an der Univers i tä t 
Budapes t noch keine Möglichkeit . 
Zwischen den J a h r e n 1931- 1934 se t z t e J ános Banner jene Ausgrabungen fort , welche ihn zur Er-
kenntn is einer völlig neuen K u l t u r , zur K ö r ö s - K u l t u r f üh r t en . Die S t reu funde der Körös -Kul tu r kamen bereits 
f rühe r a n den Tag, aber erst die au then t i schen Ausgrabungen in der U m g e b u n g von Hódmezővásárhe ly haben 
den Beweis f ü r die Selbständigkeit , f ü r die neol i thische En twick lung dieser sehr bedeutenden K u l t u r gebracht . 
Mangels gewisser s t ra t igraphischer Angaben, a n h a n d mi t te lbare r Einzeldaten, h a t Banner anfangs die chro-
nologische Lage dieser K u l t u r leider irrig beur te i l t , und sie als die I I I . Per iode der The iß-Kul tu r bes t immt . 
Später , a u f g r u n d seiner Belgrader Studienreise, als er die S t ra t igraphie von Vinca kennen lernte, h a t er selbst 
seinen f rühe ren , i r r tümlichen S t andpunk t korr igier t . I m Einvers tändn i s m i t Fe renc Tompa h a t Banner als 
erster die Benennung Körös -Kul tu r angewendet . Wir besitzen allerdings von den neoli thischen Ku l tu r en , welche 
der K u p f e r z e i t vorangingen, bis heute noch k a u m unmi t t e lba re s t ra t ig raphische Angaben. 
A n h a n d seines ungewöhnlich großen Fundmate r i a l s und seiner Ausgrabungsbeobachtungen h a t J ános 
Banner in mehreren, großangelegten Abhand lungen seine, den Charakter , die Lebensweise der Körös -Kul tu r be-
t ref fende Vorstellungen mitgete i l t . Diese Auf sä t ze bildeten die Grundlage der spä teren , monographischen Be-
arbe i tung . I n den — auf die Ausgrabungen rasch folgenden — Refe ra t en gab er übe r das F u n d m a t e r i a l einen 
möglichst vollständigen Ber ich t ab. Dera r t w u r d e das von ihm zu Tage geförder te Fundmate r i a l b innen ein— 
zwei J a h r e n f ü r jedermann zugänglich. Alle seine Ausgrabungen kennzeichnenden, beispiellos raschen Fundbe-
richte h a t n u r der Krieg ver langsamt . 
Seine Ausgrabungen brach ten i m m e r neuere En tdeckungen . 1934 g rub er die Ansiedlung von Szakái-
há t aus, wo er die Funde einer jüngeren Pe r iode der Linienbandkeramik, die in den bezüglichen Veröffent l ichun-
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gen noch völlig u n b e k a n n t waren, zu Tage b rach te und bes t immte . Damit, g a b er den Anfang zu der E r fo r schung 
einer neuen kul turel len Gruppe in der Ungar i schen Tiefebene. Seine r icht igen E m p f i n d u n g e n haben sieh immer-
h in e rs t nur drei J a h r z e h n t e später bewahrhe i t e t . H e u t e nennen wir dieses Fundmate r i a l , das in einem großen 
Gebie t der östlichen H ä l f t e der Tiefebene aufzuf inden ist, Szakálhá t -Gruppe . 
Banner b e t r i e b mi t une rmüdl i chem Eifer die Er forschung der U m g e b u n g von Hódmezővásárhe ly , 
ganz bis zum J a h r e 1944. E r h a t t e be inahe sämtl iche bedeutenden F u n d e aller Perioden, Ku l tu r en der Urze i t 
ausgegraben. An m e h r e r e n Orten h a t er die Siedlungsspuren und Gräber der f r ü h e n und mi t t le ren Kupfe rze i t 
g e f u n d e n und ermögl ichte dadurch den Forschern , wicht ige Bes t immungen zu machen. 
Seit der M i t t e der dreißiger J a h r e n wendete sich sein Interesse jener eigenartigen F u n d g r u p p e de r 
Kupfe rze i t zu, die die Forschung als B a d e n e r K u l t u r bezeichnet . Bis dah in war sie in U n g a r n kaum b e k a n n t . 
E s k a m e n bloß ihre S t reufunde vor. A n h a n d der Forschungen Banners is t a m Bodzáspar t eine ihrer g roßen 
Siedlungen bekannt geworden. Außer d e m reichen Formenscha tz der K e r a m i k dieser K u l t u r kamen nicht nur die 
F u n d e des Alltagslebens, sondern auch die der Bes t a t t ungen vor. So k o n n t e Banne r die m i t der Tiszapolgár -
K u l t u r verbundene chronologische Lage wahrnehmen . Die Funde von B o d z á s p a r t l ieferten die Grundlage z u 
seiner später ve r faß ten , großen Monographie . Nach den Ausgrabungen a m Bodzáspar t besuch te er die Museen 
des Landes und b e g a n n ein p lanmäßiges Sammeln der F u n d e der Badene r K u l t u r zu un te rnehmen . Dem in 
Szeged ausgebildeten Brauch gemäß h a t Banner das Badener-Mater ial je eines Museums womöglich in einer 
Lokalzei tschrif t , ode r in einem Zent ra lo rgan bald veröffent l icht . 
Banners Ausgrabungen in der U m g e b u n g von Hódmezővásá rhe ly haben überraschenderweise zwar 
b e d e u t e n d e Funde de r Bronze- und Eisenze i t a n den Tag gebracht , jedoch sie k o m m e n dem R e i c h t u m des Neo-
l i t h ikums und der Kupfe rze i t bei we i tem nicht nahe. Dieses Umstandes wurde er selber gewahr und in einer 
s p ä t e r e n Rücker innerung erklärte dies m i t dieser chronologischen Unsicherhei t , welche die Lage der Körös-Kul-
t u r bedeutete . Desha lb ging er wiederholt an die Er fo r schung irgendeiner Fundste l le , ob er die sehnlich erwar-
t e t e unmit te lbare S t ra t igraphie f inden werde . Obwohl i hm das nicht gelang, h a t er doch eine solche neolithische 
S a m m l u n g zus tandegebracht , die sogar in europäischer Rela t ion k a u m ihresgleichen ha t . 
Während de r Kriegsjahre w u r d e die Ers te l lung der Grabungsbedingungen schwieriger, aber auch un-
ter solchen U m s t ä n d e n vermochte er derar t ige Konzept ionen zu verwirklichen, wie z. B. die siedlungsgeschicht-
liche Durchforschung der Fehértó-Gegend bei Hódmezővásárhely , oder die D u r c h f ü h r u n g jener Ausgrabungen, 
die be rufen waren, d a s Zeitalter der einzigen riesigen Befest igung der Tiefebene, des damals noch zu Hódmező-
vásá rhe ly gehörende Nagy ta t á r s ánc zu k lä ren . 
1936 wurde B a n n e r zum Mitglied der U I S P P gewähl t . Nach B u d a y s Tod ü b e r n a h m er, im J a h r e 1937 
die Le i tung des Leh r s tuh l s und I n s t i t u t s f ü r Archäologie. Von nun an d e h n t e sieh seine Tät igkei t n icht nur auf 
prähis tor ische Forschungen aus, seine wissenschaftorganisator ische Tät igkei t u m f a ß t e alle Zweige der Archäo-
logie der südlichen Tiefebene. Das I n s t i t u t übe rnahm das archäologische Mater ia l mehrerer Museen u m es voll-
s t ä n d i g zu bearbeiten, von der Inventar i s ie rung angefangen bis zur Publ ika t ion . Von den im Laufe seiner letz-
t en Szegeder J a h r e n vorgenommenen Forschungen sind noch die Ausgrabungen von Oszent iván, südlich von 
Szeged zu erwähnen, h ier gelanges ihm, die F u n d e einer neueren K u l t u r in U n g a r n zu entdecken. Der F u n d o r t 
war berei ts f rüher b e k a n n t gewesen, jedoch größere Ausgrabungen n a h m m a n do r t erst nu r zwischen den J a h r e n 
1942 — 43 vor, als d a s reiche Fundma te r i a l der Vinca-Kul tur , oder wie B a n n e r u n d sein Mitarbei ter , Mihály 
P á r d u c z sie nannten , eine f rühe Periode der B á n á t e r - K u l t u r aufgefunden wurde . Bis je tz t ist hier der einzige 
b e k a n n t gewordene F u n d o r t der V inca -Ku l tu r in Unga rn . 
Schon diese eben nur kurz b e r ü h r t e Zusammenste l lung der wesent l ichsten Leis tungen Banners be-
weisen zur Genüge, w a s seine Ausgrabungstä t igkei t in der Umgebung von Szeged und Hódmezővásárhe ly f ü r 
die ungarische archäologische Forschung bedeute te . E r schuf dami t eine de ra r t ige Grundlage, auf die wir noch 
i m m e r bauen können, u n d in einzelnen Fäl len verfügen wir auch heu te n ich t übe r mehr . 
Die Organis ierung der Ausgrabungen , ihre Lei tung, die E i n f ü h r u n g seiner Schüler in diese Arbei ten, 
b i lde ten nur einen Teil, allerdings einen großen Teil von Banners Szegeder Tät igkei t . E r bearbe i te te noch dazu 
die im Laufe der Ausgrabungen au fge t auch ten mannigfachen kleineren und größeren Problemen, außerdem schrieb 
er eine Unzahl von Abhandlungen über die wichtigsten Funde , oder Fundkomplexe , mögen diese die e rs ten 
Pa läo l i th funde der Tiefebene, oder der A l t a r und die Venus von K ö k é n y d o m b , neolithische Häuser , oder d a s 
bronzezeit l iche U r n e n g r a b von Besenyőd, Bronzeschatzfunde , oder die Denkmäle r der Zók-Kul tu r gewesen 
sein. Banners weitverzweigtes Interesse d e h n t e sich jedoch auch auf die P rob lemen der Völkerwanderungszei t 
u n d des Mittelalters aus . Auch während dieser J a h r e n ist er aber der Völkerkunde nicht un t r eu geworden. Manche 
Solche Aufsätze h a b e n die e thnographischen Zeitschrif ten s te t s gerne veröffent l icht . 
János B a n n e r n a h m sich noch Zeit , das Problem der neolithischen F u n d o r t e von Szarvas zu bereinigen. 
Die Abhandlung von Krecsmárik , die noch zu Zeiten des ers ten Weltkrieges, m i t einem unbedeu tenden f r emd-
sprachigen Resümé erschien, hat im Kre ise der ausländischen Forscher, was die Beurte i lung der ungarischen 
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neolithischen Chronologie b e t r i f f t , große Wir rn i s verursacht , obwohl Banner in seinem, auch in f r e m d e r Sprache 
erschienenen Aufsa tz berei ts 1931 die F u n d o r t e der Kőrös -Ku l tu r von denen der L in ienbandkeramik (mittels 
einer beigelegten Landkar te ) genau abgrenzte . 
Die l e tz ten Szegeder J a h r e János Banne r s haben berei ts die größeren Synthesen gezeitigt. Die in unga-
rischer und deutscher Sprache herausgegebene Geschichte Hódmezővásárhe lys ist eigentlich die Zusammen-
fassung der Per iode des Neol i th ikums und der Kupfe rze i t in der südlichen Tiefebene, mi t einem reichhal t igen 
Bildmaterial . Die Funde i m K o m i t a t Békés gaben Banne r die Gelegenheit zur Mit te i lung seiner gesammel ten 
Er fahrungen übe r das s teinzei t l iche Leben. 
Seine wissenschaftorganisatorischo Wi rksamke i t bezog sich nicht nu r auf die Museen, er woll te auch 
eine Konzep t ion verwirklichen, die für unsere ganze Archäologie von größer Bedeu tung gewesen wäre . E r warf 
zuerst den Gedanken der archäologisch- topographischen Forschungen auf und zu deren Verwirkl ichung h a t t e 
er die E r r i c h t u n g eines eigenen Ins t i tu t s vorgesehlagen. Aber zu jener Zeit bot sich dazu keine Möglichkeit . 
Banner begann aber mit bescheidenen Mit te ln die Grundlagen d a z u zu schaffen, Die Verwirkl ichung bl ieb nicht 
aus. An seinem Lebensabend d u r f t e er noch erleben, daß u n t e r d e n wichtigsten archäologischen Aufgaben den 
ersten P la tz die topographische Forschung (wofür er sich soviel bemüh te ) erhielt und er konnte noch die zuerst 
erschienenen drei Bände du rchb lä t t e rn . 
Ebenfa l l s zu seinen le tz ten , in Szeged ve rb rach ten J a h r e n knüpfen sich das Sammeln und die Systema-
tisierung der angehäuf ten ungar ischen archäologischen-wissenschaft l iehen Li tera tur , die Veröffent l ichung der 
ungarischen archäologischen Bibliographie. Die Bedeu tung seines bahnbrechenden Unte rnehmens wird dadurch 
bezeichnet, d a ß die im J a h r e 1954 neu zusammengeste l l te , und sei tdem schon zweimal ergänzte, der ungari-
schen archäologischen F o r s c h u n g eine unen tbehr l i che Hilfe re ichènde Bibliographie völlig auf seiner Arbei t 
beruht . Die n e u e archäologische Bibliographie f ü h r t den N a m e n Banners weiter. 
Die in Szeged v e r b r a c h t e n zwanzig J a h r e u m f a ß t e n die p rodukt ivs te Per iode seines Lebens . Seine 
Energie s t r ö m t e in Über f luß d e n weitverzweigten Teilgebieten der archäologischen Forschung, der Erz iehung, 
der Wissensehaftorganisat ion, de r wissenschaft l ichen Bearbei tung, der Popularis ierung und der Museologie zu. 
Davon zeugen die 160 Aufsä tze , Bücher, Buchbesprechungen , Würdigungen , die alle während dieser Zeit er-
schienen s ind. 
N a c h der Befreiung unseres Vater landes ü b e r n a h m J á n o s Banne r das verwais te E rbe des t ragisch ver-
storbenen Fe renc Tompa: den urgeschicht l ichen Lehrs tuh l der Un ive r s i t ä t Budapes t . E r wurde un te r veränder-
ten U m s t ä n d e n z u m Leiter e ines Ins t i tu t s ande ren Gepräges. Anders war das Vorausgegangene, anders die Bräu-
che, als in Szeged. E r füh l t e sieh an diesem P la t z immer etwas f r e m d , und er sehnte sich stets nach der S tä t t e 
seiner f rühe ren , großen, erfolgreichen Leis tungen zurück . 
I n B u d a p e s t p r äg t e s ich vor allem seine pädagogische Wirksamke i t aus. Zur prakt ischen Forschung 
boten sich i hm hier nur b e s c h r ä n k t e Möglichkeiten, allerdings fo rde r t en die vergehenden Jah ren s t e t s energi-
scher ihre R e c h t e . F r scheute auch jetzt n ich t vo r der Ter ra inarbe i t zurück, und als Ungarn zur Veranstal-
tung des In te rna t iona len Archäologischen Kongresses des J ah re s 1949 aufgefordert wurde, leitete Banner , als 
Präsident des Kongresses, zwei vorberei tende Versuchsausgrabungen selbst. 
Zwischen den J a h r e n 1950—1960 f ü h r t e Banne r m i t jugendlicher Begeisterung, doch schon etwas 
müde, die Ausgrabung einer bronzezeit l ichen, befes t ig ten Teil-Siedlung, in der en t fe rn te ren Umgebung von Bé-
kés. Während der letzten Ausg rabungskampagne vollende er sein 72. Lebensjahr . 
A n f a n g der 50-er J a h r e n konzentr ier te sieh seine wissenschaft l iche Tät igkei t auf die Vorbere i tung 
seiner großen Monographie ü b e r die Badener K u l t u r . Diese Arbe i t b a u t e sich auf seine, das ganze L a n d umfas-
sende, J a h r z e h n t e in Anspruch nehmende Mater ia lsammlung. Außer der Darstel lung der Funde s te l l te er auch 
seine auf dem Gebiet der siedlungsgeschichtl ichen Forschungen erre ichten Ergebnisse eingehend vor. Seine Fol-
gerungen zog er aus dem Mater ia l von 500 F u n d o r t e n . I m Zusammenhang mi t dem U r s p r u n g dieser K u l t u r , hob 
er — entgegen den allgemein angenommenen B e h a u p t u n g e n - vor allem die südlichen Einflüsse hervor , die 
auch die spä t e r en Forschungen bewiesen haben . Der Badener K u l t u r verlieh er eine neue Benennung (Péceler 
Kul tur) , die die ausländischen Forscher wegen des längs t e ingebürgerten Terminus n u r mi t Mühe a n n a h m e n . 
Obwohl Banner m i t seiner neuen Namengebung durchaus recht h a t t e , müssen wir — u m Wirrnisse zu vermei-
den — doch bei der alten B e n e n n u n g aushar ren . 
Die Teilergebnisse d e r bronzezeitlichen Siedlungsausgrabungen bei Békés h a t er mehrmals veröffent-
licht. Die vol ls tändige B e a r b e i t u n g schloß er m i t 80 J a h r e n ab, abe r das Erscheinen seines Werkes k o n n t e er 
n icht mehr er leben. Diese seine le tzte Arbei t e n t h ä l t außerordent l ich wichtiges Quellenmaterial , wir t schaf ts -
geschiehtliche u n d chronologische Angaben zur E r k e n n t n i s der F rühen - und Mittelbronzezeit des südöst l ichen 
Ungarn . 
Außer zahlreichen kle ineren und auch größeren Abhandlungen , h a t Banner die noch jetzt ze i tgemäßen 
F u n d e und Ergebnisse der Ausgrabungen in Csóka (Öokä) von Ferenc Móra, und die in Tószeg von Lajos Márton, 
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herausgegeben. A u ß e r der Bedeu tung dieser, als wicht ige Quelle d ienenden Funde, e rach te te es Banner als seine 
Pf l i ch t , mi t diesen s p ä t e n Veröffentl ichungen, ein Mal der Achtung den einstigen Größen unserer Archäologie 
zu setzen. 
I m Laufe seines langen Lebens h a t J ános B a n n e r aus seinen eigenen Erlebnissen, aus den E r z ä h l u n -
gen äl terer Fachgenossen, auch zwischen vergilbten Manuskr ip ten der Archive forschend, n ich t nu r die gerin-
geren und bedeu tsameren Ergebnisse de r Archäologen, sondern sie auch als Menschen, Kleine und Große, Wohl-
bekann te und Vergessene, samt ihren Erfolgen und Mißerfolgen, mi t ihren menschlichen Eigenschaf ten zusammen , 
k e n n e n gelernt. 
János B a n n e r war der bes te Kenner , ein schier unversiegbarer Born der Geschichte der ungar ischen 
archäologischen Wissensehaf t . Dera r t ige Forschungen bildeten das R ü c k g r a t seiner Be t ä t i gung in den le tz ten 
zwei Jahrzehn ten seines Lebens. Viele kleinere und größere Aufsätze zeugen davon. 
Während seiner Kollegien h a t er uns e r m a h n t , «die unvergänglichen Verdienste jener Männer zu schä t -
zen, die sich mit der Erforschung vergangener Zeiten beschäf t ig t haben . Der Archäologe möge nicht n u r die m i t 
d e m Spaten ausgehobenen Funde der Vergangenheit zu schätzen wissen, sondern auch m i t vers tändnisvol ler 
Kr i t ik die Arbei ten jener Forscher wahrnehmen, die dieses Gebiet vor i hm bearbei te ten, denn die Wissenschaf t 
beginnt nie mit j e n e m Menschen, der sie m o m e n t a n ausübt» . Und an diesem Gebiet leis tete eben J á n o s B a n n e r 
das meiste. Leider, dieser Teil seiner Wirksamkei t bl ieb unvollendet , ein Torso, denn — obwohl er die spannen -
den Kapi te l der Geschichte der ganzen ungarischen Archäologie darzustel len plante , — blieb dieses sein Vor-
haben unverwirkl icht . Und es wird sich vermutl ich n i emand f inden, der dieses Werk , m i t ähnlicher Er lebnis-
ar t igkei t zus tande b räch t e . 
Auch w ä h r e n d seines Budapes t e r Univers i tä t sunter r ich tes h a t er seine f rühe re Vorstellung, ein unga-
risches archäologisches Katas te r in die Ta t umzuse tzen , ebenso die Wicht igkei t der siedlungsgeschichtl iehen 
Forschungen immer z u m Ausdruck gebrach t . Mit ausgezeichnetem pädagogischem Ins t ink t h a t er seinen H ö r e r n 
solche Diplomarbei ten vergeben, die die gründliehe Durchforschung eines kleinen Gebietes Ungarns bezweck-
ten . Nachdem seine Schüler die vo rhandenen Angaben eingesammelt ha t t en , besuchten sie die bekann ten F u n d -
orte, und nach sys temat ischer Begehung der f ü r Siedlungen geeigneten Gebiete, en tdeck ten sie eine Anzahl 
bisher unbekannter , neuer Fundor te . Sie vermochten dadurch von der geographischen U m g e b u n g Da ten zu er-
werben, am F u n d o r t Dokumenta t ionsfundmater ia i zu sammeln. Das d u r f t e n sie selbständig arbei tend selbst be-
s t immen, im R a h m e n des archäologischen Seminars gemeinsam z u m Gegenstand einer Diskussion machen , 
und endlich das Ganze aufgearbei tet , bewerten. D a d u r c h k a m der S tuden t in Lebensnähe m i t fas t jedem Zweig 
der archäologischen Arbeit , sein Sichtkreis erweiterte sich, und le tz ten Endes wurde ein solches F u n d m a t e r i a l 
bekann t , dessen Ergebnisse wir i m m e r mehr benü tzen können. Diese Methode wenden wir auch im R a h m e n 
der archäologischen Topographie an, und dem Vorschlag Banners folgend, nehmen an dieser Arbei t die S tuden-
ten ständig einen regen Anteil. 
Im wissenschaft l iehen Leben beteiligte sich J á n o s Banner n ich t nur als Forscher und Lehrer, sondern 
auch als Lenker de r ungarischen Archäologie. E r w a r der Befürworter , ja der Vorkämpfe r fü r die Zus tande-
bringung eines ungar ischen archäologischen Handbuches . Infolge der Verhältnisse erschien 1954 n u r dessen 
erster Teil, der R e d a k t e u r und Mitarbei ter war er selber. Dieser einleitende Band en thä l t die Aufgaben der p r a k -
t ischen Archäologie u n d die Methodik ihrer prakt i schen Ausübung. Das Werk ist f ü r jeden angehenden Forscher 
besonders von N u t z e n . Die Bearbe i tung der übrigen B ä n d e — mi t A u s n a h m e des schon erschienenen Paläol i th-
bandes, in der Bearbe i tung von László Vértes — sind im Gange. Zwischen 1954—1961 fungier te B a n n e r als 
Präs ident des Archäologischen Haup tkomi t ee s der Ungar ischen Akademie der Wissenschaf ten . E r war Mit-
glied mehrerer wissenschaft l icher Gesellschaften, u n t e r anderen war er J ah rzehn t e lang Ausschußmitgl ied der 
Ungarischen Archäologischen Gesellschaft . Auße rdem war er jahre lang Präs ident der Dugonics-Gesellschaft 
in Szeged. 1958 reg te er an der Un ive r s i t ä t die Herausgabe der «Régészeti Dolgozatok» (Dissertat iones Archaeo-
logicae) an. E r w a r ein stets ak t ive r und geschätz ter Mitwirkender und Vortragender in- und ausländischer ar-
chäologischer Kongresse . Seine A u t o r i t ä t ha t die in ternat ionale archäologische Welt ane rkann t . Die Deu t sche 
Archäologische Gesellschaft und die englische Prehis tor ic Society h a b e n Banner auch z u m Mitglied gewähl t . 
Von seiner populärwissenschaft l ichen Wi rksamke i t dürfen wir vor allem die ze i tgemäße N e u o r d n u n g 
der archäologischen Ausstellungen mehrerer Museen erwähnen. U n t e r anderen sei die äuße r s t erfolgreiche Or-
ganisierung der Archäologischen Ausstel lung in Hódmezővásárhe ly u n d Nyíregyháza genann t . Die Auss te l lung 
in Hódmezővásárhe ly ha t seinen f r ü h e r e n Forschungen die Krone aufgesetz t und war zwanzig J a h r e h i n d u r c h 
die schönste und bes te archäologische Ausstellung Ungarns . 
János B a n n e r s tand uns a n der Univers i tä t n i ch t nur als Lehrer , sondern auch als väterl icher F r e u n d 
nahe. Wir du r f t en u n s sowohl m i t unseren Studienfragen, wie auch m i t irgendwelchen persönlichen P r o b l e m e n 
an ihn wenden. W i r konnten zu jeder Zeit auf seinen weisen Rat , auf seine t a tk rä f t ige Hi l fe rechnen. Diese Ver-
b indung löste sich aber mi t der Beendigung unserer Univers i tä t ss tud ien nicht , sondern se tz te sich bis zu se inem 
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Lebensende f o r t . Das Los der Jugend lag ihm s t e t s auf dem Herzen, denn er blieb in se inem Herzen immer jung . 
Noch an seinem Lebensabend beobachte te er m i t weisem Verständnis die Problemen der Jugend . Nich t e inmal 
der Schat ten irgendwelcher Eifersucht , die das wissenschaft l iche Leben so häuf ig p lagt , k o n n t e sich ihm nähe rn . 
E r f r eu te sich a m meisten, wenn seine Schüler Er fo lge aufzuweisen h a t t e n . Die angehenden Forscher half er o f t 
m i t der gemeinsamen Abfassung ihrer Aufsä tze . 
Wir e r k a n n t e n in J á n o s Banner einen Mann , der den Mut besaß, seine I r r t ü m e r einzugestehen. Wi r 
haben ihn ob seiner Redlichkeit , Fre imüt igkei t i m m e r geschätzt , j a geliebt. 1968, in se inem achtzigsten Lebens-
j ah r zog er sich in den Ruhes t and zurück. Doch dies bedeute te f ü r i hm keine Ras t , sondern ununte rbrochene Ar-
beit . Obwohl er den bedrohenden Schat ten der He rz in f a rk t e füh l te , verblieb er jedoch s te t s ein Opt imist . Bis 
zu seinem le tz t en Atemzug a rbe i t e te er und schmiede te Pläne. 
Zu se inem 75. Gebur t s tag erhielt er, als ein Zeichen der Anerkennung unserer Regierung, die goldene 
Medaille des Ordens der Arbei t . 
Auch m i t seinen unvol lendeten Werken ist sein Leben ein vollendetes Ganze. Sein Lebenswerk erhob 
ihn zu einer g roßen , zu einer hervorragenden Persönl ichkei t der ungar ischen Archäologie. 
Seinen Ver las t be t raue rn wir, sein A n d e n k e n bewahren wir m i t E h r f u r c h t u n d Liebe. Doch über unser 
Leben hinaus bewahren sein Andenken die F u n d e , die die Spuren seiner tät igen H ä n d e aufweisen, und seine 
Werke , mi t denen er die archäologische Wissenscha f t bereicherte. 
N. Kalicz 
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84. Technika i meg jegyzések k é t népvándor l á sko r i f e l i r a t megfej téséhez. (Technische B e m e r k u n g e n 
über die E n t z i f f e r u n g zweier vö lkerwanderungsze i t l i chen Insch r i f t en . ) Dolg. 17 (1941) 161 — 162. 
85. Ü j a b b a d a t o k a t i sza i -ku l tú ra lakáskérdéséhez . — N e u e r e Bei t räge z u r W o h n u n g s f r a g e d e r Theiß-
K u l t u r . Dolg. 17 (1941) 176, 178. 
86. E g y b ronzkor i lelet revíziója. — L a revis ione d ' u n r i t r o v a m e n t o de l l ' e t à del bronzo. A r c h É r t . I I I . 
F . 2. (1941) 2 0 - 2 3 . 
87. Baden i le letek a szabolcsmegyei Vissről . — Finds of t h e B a d e n cul ture f r o m Viss. Fo lArch . 3 (1941) 
2 8 - 4 4 . 
88. Baden i edények a vasmegyei g y ű j t e m é n y e k b e n . I I . — Gefäße der B a d e n e r K u l t u r in S a mmlu n g e n 
des K o m i t a t e s Vas. I I . D u n á n t ú l i Szemle 1941. 3 —16. 
89. A baden i k u l t ú r a emlékei a pécsi város i m ú z e u m b a n . — Denkmäle r d e r B a d n e r - K u l t u r in dem 
Museum der S t a d t Pécs . P é c s sz. kir . város Majo rossy I m r e M ú z e u m á n a k 1940. év i É r t e s í t ő j e 7 — 24. 
90. Pécs sz. kir . vá ros Majorossy I m r e M ú z e u m á n a k 1939 — 40. évi É r t e s í t ő j e . (Mit te i lungen des I . 
Majorossy-Museums der königl . F r e i s t a d t Pécs.) — Rez. — Dolg. 17 (1941) 184—187. 
91. Fol ia Archaeologica I - I I . — Rez. — Dolg. 17 (1941) 1 9 5 - 1 9 9 . 
92. Bib l iographia archaeologica h u n g a r i c a . V. Dolg. 18 (1942) 1 — 98. 
93. A besenyőd i u rnas í r . — U r n e n g r a b in Besenyőd. Dolg . 18 (1942) 105—110. 
94. Ü j a b b á s a t á s a hódmezővásá rhe ly i K ö k é n y d o m b o n . I I . — Eine neue re A u s g r a b u n g in H ó d m e z ő -
v á s á r h e l y — K ö k é n y d o m b . I I . Dolg. 18 (1942) 1 3 8 - 1 4 3 . 
95. Ü j a b b a d a t o k a zók i -ku l tú ra e l te r jedéséhez . I I . — N e u e r e Angaben z u r Verb re i tung d e r Zóker-
K u l t u r . I I . Dolg. 18 (1942) 1 4 5 - 1 4 7 . 
96. Bronz kincslelet és egyéb megf igye lések a hódmezővásá rhe ly i F e h é r t ó p a r t j á n . — Bronzescha tz -
f u n d und ande re B e o b a c h t u n g e n a m U f e r des F e h é r t ó (Weißer Teich) in Hódmezővásá rhe ly . Dolg. 18 (1942) 
1 4 7 - 1 5 0 . 
97. A k ö k é n y d o m b i kőkor i o l tár . — D e r s teinzei t l iche A l t a r von K ö k é n y d o m b . A Szegedi Városi 
Múzeum K i a d v á n y a i I I (1942) 3 — 8. 
98. A d a t o k a ké tosz t á sú baden i t á l ak e l ter jedéséhez. — Angaben zur V e r b r e i t u n g de r zweiteiligen 
Badene r Schüsseln. A r c h É r t . I I I . F . 3. (1942) 7 3 - 9 9 . 
99. Régészet i f e l a d a t o k a Délvidéken. (Archäologische A u f g a b e n in S ü d u n g a r n . ) Délv idéki Szemle 1 
(1942) 4 5 - 6 1 . 
100. A k ö k é n y d o m b i Vénusz. (Die V e n u s v o n K ö k é n y d o m b . ) Délvidéki Szemle 1 (1942) 458 — 463. 
101. Ü j a b b a d a t o k a d u n á n t ú l i b a d e n i k u l t ú r a i smere téhez . — Neuere A n g a b e n zur K e n n t n i s der 
B a d n e r - K u l t u r in T r a n s d a n u b i e n . D u n á n t ú l i Szemle (1942) 345—354. 
102. Das Tisza-, Maros-Körösgebie t bis zu r E n t w i c k l u n g de r Bronzezei t . Szeged, 1943, ,91 p . 
103. Badeni edények a J á s z m ú z e u m b a n . — Badene r Ge fäße im J á s z m u s e u m . A J á s z b e r é n y i Jász-
m ú z e u m É v k ö n y v e ( 1 9 3 8 - 4 3 ) 23—33, 305 — 306. 
104. Te lepülés tö r téne t i k u t a t á s o k a hódmezővásá rhe ly i F e h é r t ó p a r t j á n . — Siedlungsarchäologische 
Forschungen a m U f e r des F e h é r t ó bei H ó d m e z ő v á s á r h e l y . Dolg. 19. (1943) 195 — 202. 
105. A H o r t h y Miklós T u d o m á n y e g y e t e m Alföldi Régésze t i Ka t a sz t e r i In téze te . (Archäologisches 
K a t a s t r a l - l n s t i t u t de r Ungar i schen Tiefebene in R a h m e n d e r Szegeder Un ive r s i t ä t . ) Dolg. 19 (1943) 
2 1 4 - 2 1 7 . 
106. A c sanádvá rmegye i r ég i séggyű j t emény felál l í tása . (Gründung d e r archäologischen Sammlung 
des K o m i t a t e s Csanád.) Dolg. 19 (1943) 217. 
107. Az ú j a b b - k ő k o r i l a k ó h á z k u t a t á s m a i ál lása Magyarországon. — L ' é t a t actuel de la recherche 
des hab i t a t i ons néol i th iques en Hongr ie . A r c h É r t . I I I . F . 4. (1943) 1 - 2 5 . 
108. N é h á n y sopronkörnyék i őskori leletről . (Über präh is tor i sche F u n d e n de r Soproner Gegend.) 
Soproni Szemle (1943) 2 4 8 - 2 5 4 . 
109. A Bácska i M ú z e u m megny i t á sa Zomborban . ( E r ö f f n u n g des B a t s c h k a e r Museums in Zombor.) 
Délvidéki Szemle 2 (1943) 5 6 3 - 5 6 4 . 
110. Gub i t za K á l m á n emlékezete . (Zur E r i n n e r u n g a n K . Gubitza.) K a l a n g y a (1943) 517 — 521. 
111. F.TOMPA—A. ALFÖLDI—L. NAGY: B u d a p e s t az ó k o r b a n . I — I I . ( B u d a p e s t im A l t e r t u m . I —II.) 
— Rez. — Dolg. 19 (1943) 2 2 6 - 2 3 2 . 
112. Bib l iographia archaeologica h u n g a r i c a 1793—1943. Szeged, 1944, 558 p . 
113. Bronzle le tek H ó d m e z ő v á s á r h e l y h a t á r á b a n . — Trouvai l les de l ' âge d u bronze des environs de 
Hódmezővásá rhe ly . A r c h É r t . I I I . F . 5 - 6 ( 1 9 4 4 - 4 5 ) 2 9 - 4 2 . 
114. Az Alföldi T u d o m á n y o s I n t é z e t régészet i f e lada ta i . (Archäologische A u f g a b e n des Wissenschaf t -
lichen Alföld - Ins t i tu tes . ) Az Alföldi T u d o m á n y o s I n t é z e t É v k ö n y v e 1944—45. 107 — 130. 
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115. (mit I . FOLTINY) Ú j a b b ása tások a hódmezővásárhelyi K ö k é n y d o m b o n . — Neuere Ausgrabung 
im K ö k é n y d o m b bei Hódmezővásá rhe ly . FolArch. б (1945) 8 — 34. 
116. Tompa Fe rene ( 1 8 9 3 - 1 9 4 5 ) . (Nekrolog.) Századok 7 9 - 8 0 ( 1 9 4 5 - 4 6 ) 3 0 9 - 3 1 0 . 
117. Allatfejábrázolásos edénydísz Lebőről. — Represen ta t ion of an imal ' s head used as vessel orna-
m e n t f rom Lebő. Magyar Múzeum 2 (1946) 1 — 40. 
118. A szabadművelődés a régésze t tudomány szolgálatában. (Die f re ie Bildung im Diens te der Archäo-
logie.) Szabadművelődési Hí radó 1946. Nr . 20. 
119. A fö ldbi r tokreform és a m a g y a r régészeti ku ta t á sok . (Die Bodenre fo rm und die ungarischen ar-
chäologischen Forschungen. ) Köznevelés 1946. Nr . 21. 
120. őskor i hangszerek a K á r p á t m e d e n c é b e n . — Prehistoric musica l ins t ruments in t he Carpa th ian 
basin . Magyar Múzeum 3 (1947) 1 — 7, 49 — 50. 
121. Szeged és környékének ős tör ténete . (Urgeschichte von Szeged und Umgebung.) Tisza tá j 1947. 
3 5 - 4 6 . 
122. (mit M. PÁBDUCZ) Ú j a b b a d a t o k Dél-Magyarország ú j a b b kőkorához . — Contr ibut ions nouvelles 
à l 'histoire du néol i thique en Hongrie. A r c h É r t . I I I . F . 7 — 9 ( 1 9 4 6 - 4 8 ) 19 — 44. 
123. Bibl iographie archaeologica hungar ica 1 9 4 3 - 1 9 4 6 . A r c h É r t . I I I . F . 7 - 9 ( 1 9 4 6 - 4 8 ) 4 0 8 - 4 1 8 . 
124. T o m p a Fe renc (1893—1945). (Nekrolog.) A r c h É r t . I I I . F . 7 — 9 ( 1 9 4 6 - 4 8 ) 419 — 429. 
125. G. BANDI: Die Schweiz z u r Rennt ierzei t . — Rez. — E t h n o g r a p h i e 59 (1948) 209 — 210. 
126. (mit J . KORKK) Negyedik és ötödik ása tás a hódmezővásárhely i Kökénydombon . — Les cam-
pagnes IV et V des fouilles prat iquées a u Kökénydomb de Hódmezővásárhe ly . ArchÉr t . 76 (1949) 9 — 25. 
127. Adalékok Budapes t ú jabb-kőkorához . — Some da ta concerning the neoli thic age in Budapes t . 
B p R 15 (I960) 9 - 2 5 . 
128. Tompa Fe renc 1 8 9 3 - 1 9 4 5 . (Nekrolog.) B p R 15 (1950) 5 9 8 - 5 9 9 . 
129. Kiegészítés az őskori csontnyílhegyekről szóló t anu lmányhoz . (Ergänzung zur Abhand lung über 
die prähis tor ischen beinernen Pfeilspitzen.) ArchÉr t . 77 (1950) 106. 
130. I smeret len ada tok a «harangalakú edények ku l tú rá jának» magyarországi el terjedéséhez. — Some 
u n k n o w n d a t a concerning the spread of t h e bell-beaker cul ture . ArchÉr t . 77 (I960) 1 0 7 - 1 0 9 . 
131. (mit I . FOLTINY) A h a r m a d i k ása tás a hódmezővásárhelyi K ö k é n y d o m b o n . — T h e third excava-
t ion on the K ö k é n y d o m b a t Hódmezővásárhe ly . A r c h É r t . 78 (1951) 27 — 36. 
132. A nyíregyházi Jósa Andrá s Múzeum rendezése. (Die Verans ta l tung des A. Jósa Museums in Nyír-
egyháza . ) Múzeumi H í r a d ó 1952. I . 18 — 22. 
133. F u n d e der Körös -Ku l tu r von Hódmezővásárhe ly—Bodzáspar t . Ac ta Arch. H u n g . 4 (1954) 1 —8. 
134. (mit I . JAKABFFY) A Közép-Dunamedence régészeti b ib l iográf iá ja a legrégibb időktől a XT. szá-
zadig. — Archäologische Bibliographie des Mittel-Donau-Beekens von den f rühes t en Zeiten a n bis zum X I . 
J a h r h u n d e r t . Budapes t , 1954, 582 p. 
135. Elnöki megnyi tó . (Präsidialeröffnungsrede.) MTA I I . Oszt. Közi . 5 (1954) 455 — 458, 487 — 488. 
136. Research on the H u n g a r i a n bronze age since 1936 and the bronze-age se t t l ement a t Békés—Vár-
domb. P P S 21 (1955) 123 — 143. 
137. Bronzkori házak a békési Várdombon. — Bronzezeitliche H ä u s e r am Várdomb von Békés. Arch-
É r t . 82 (1955) 1 4 3 - 1 5 0 . 
138. Die Péceler Kul tu r . P r o g r a m m e et Discours, Conférence de Budapes t 1955, 88—109. 
139. A la mémoire de Ot to H e r m a n . Acta Arch. H u n g . 5 (1955) 299 — 301. 
140. H e r m a n O t t ó levele P ó s t a Bélához a m a g y a r őskőkor ku ta t á sá ró l . (Ein Brief О. H e r m a n s an В. 
P o s t a übe r die Forschung des ungar ischen Paläol i thikums.) FolArch. 7 (1955) 223 — 225. 
141. Die Péceler Kul tu r . (Un te r Mitwirkung von J . KOREK.) Budapes t , 1956, 289 p. (ArchHung. 
X X X V ) . 
142. Békéscsaba területének t ö r t éne t e a legrégibb időktől a m a g y a r honfoglalásig. (Geschichte des 
Gebietes von Békéscsaba von den äl testen Zeiten bis zur ungar ischen Landnahmeze i t . ) Körös Népe 1 (1956) 9 — 30. 
143. Móra Ferenc levele Pós t a Bélához. (F. Mórás Brief an В. Pós ta . ) MFMÉ 1 (1956) 11 —14. 
144. (mit I . BONA) Die Ausgrabungen von L. M á r t o n in Tószeg. A c t a Arch. Hung . 10 (1957) 1 —140. 
145. Emberábrázo lás egy b ronzkor i tószegi edényen. — Represen ta t ion of m a n on a bronze age vessel 
of Tószeg (Hungary) . Annales Univ. Scient . Budapest inensis de R . E ö t v ö s nom. Sectio hist . I (1957) 19 - 3 0 . 
146. Mit a d o t t Hódmezővásá rhe ly a magyar régészetnek? — W a s b rach te Hódmezővásárhe ly der 
ungarischen Archäologie. MFMÉ 2 (1957) 1 3 3 - 1 5 0 . 
147. Ada tok a régi Borsod megye i régészeti k u t a t á s o k tör téne téhez . — Beiträge zur Geschichte der 
archäologischen Forschungen in dem a l t en K o m i t a t Borsod. HOMÉ (1957) 7 — 13. 
148. Cs. Sebestyén Károly 1876—1956. (Nekrolog.) ArchÉr t . 84 (1957) 2 2 1 - 2 2 2 . 
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149. Cs. Sebestyén Károly (1876 —1956). (Nekrolog.) MFMÉ 2 (1957) 2 5 1 - 2 5 6 . 
150. Menschendarstel lung auf einem Gefäß von Tószeg und die Frage der sogenannten Krötengefäße. 
PZ 36 (1958) 2 4 4 - 2 5 4 . 
151. Römer Flóris emlékezete. (A la mémoire de François Florian R ó m e r . ) RDolg. I (1958) 1—12, 
71 — 75. 
152. Vere Gordon Childe (1892—1957). (Nekrolog.) Ac ta Arch. Hung . 8 (1958) 3 1 9 - 3 2 3 . 
153. V. G. Childe (1892—1957). (Nekrolog.) A r c h É r t . 85 (1958) 56 — 58. 
154. A magya r őskőkorkuta tás tör téne téhez . (Zur Geschichte der ungar i schen Paläol i thforschung.) 
H O M E (1958, 1959) 7 - 1 8 . 
155. Anth ropomorphe Gefäße der The ißkul tu r von der Siedlung K ö k é n y d o m b bei Hódmezővásár -
hely (Ungarn) . Germania 37 (1959) 14 — 35. 
156. Régi k u t a t ó k — új fe ladatok. A gyulai m ú z e u m kilencven éve. (Alte Forscher — neue Aufgaben. 
Das 90jähr ige Gyulaer Museum.) Gyula, 1959, 24 p. 
157. Az őskori fö ldvárak helyzete és f enn ta r t á sukka l kapcsolatos f e l ada ta ink . (Die Lage der prähistori-
schen Burgwälle und unsere Aufgaben in Verb indung mi t ihrer Erhal tung. ) Ép í t é s - és Köz lekedés tudományi 
Köz lemények 1959. 461 -464. 
158. Az V. Nemze tköz i Ősrégészeti és Kora tö r t éne t i Kongresszus H a m b u r g b a n . (Der V. In terna t io-
nale K o n g r e ß für Vor- u n d Frühgeschichte in Hamburg . ) A r c h É r t . 86 (1959) 89 — 91. 
159. «Csehszlovákia őstörténete» kiáll í tás a prágai Nemzet i M ú z e u m b a n . (Die Ausste l lung «Urge-
schichte der Tschechoslowakei» im Prage r Nat iona lmuseum.) A r c h É r t . 86 (1959) 92 — 93. 
160. Rómer F e r e n c Flóris. (Er inner img an F. F . Römer . ) Ar rabona 1 (1959) 7 — 26. 
161. The neoli thic se t t lement on t he K r e m e n y á k hill a t Csóka (Сока). T h e excavat ion of F . Móra in 
the yea r s 1907 to 1913. A c t a Arch. H h n g . 12 (I960) 1 — 56. 
162. (mit I . KUTZIÁN) Angaben zu r kupferzei t l ichen Chronologie des Karpa tenbeckens . Swiatowit 23 
(1960) 341 — 361. 
163. Zu der Veröffent l ichung des ers ten paläoli thischen Fundes in Mit teleuropa. A R 12 (1960) 
7 0 9 - 7 1 4 . 
164. Móra F e r e n c emlékezete (1879—1934). (Er innerung an F . Móra.) MFMÉ 1958 — 59. (1960) 
3 - 6 . 
165. Emlékezés 100 éves m a g y a r régészeti évfordulóra . — E r i n n e r u n g an eine Jah rhunde r t f e i e r der 
ungar ischen Archäologie. RDolg. 2 (1960) 1 13. 
166. A magyarországi ú j k ő k o r k u t a t á s néhány p rob lémája . (Einige P r o b l e m e der ungar ischen Neolith-
forschung.) RDolg. 2 (1960) 15 — 31. 
167. (mit I . KUTZIÁN) AZ Union In te rna t iona le des Sciences Préhis tor iques et Protohis tor iques meg-
bízásából 1959 október 5 - 12. közt Liblicén és Brnoban rendeze t t symposion és a hozzácsat lakozó ni trai kon-
ferencia. ( Im Auf t rage de r U I S P P ve rans t a l t e t é s Symposion, gehal ten in Liblice u n d Brno und die anschlie-
ßende Ni t r ae r Konferenz.) ArchÉr t . 87 (1960) 6 6 - 6 7 . 
168. Az Erkel Fe renc Múzeum legrégibb rit kaságai . (Die äl testen R a r i t ä t e n des Erke l -Museums 'von 
Gyula.) A Gyulai Erke l Ferenc Múzeum Jub i l eumi E v k ö n y v e 1960. 29 — 4.5. 
169. Beitrag zu d e m Vortrag L. Gerős: «Problematik des ungarischen Kuns tdenkmalschutzes» . RDolg. 
2 (1960) 1 0 5 - 1 1 1 . 
170. S. BÖKÖNYI: Die f rühal luvia le Wirbe l t i e r faune Ungarns (vom Neol i th ikum bis zur la Tène Zeit.) 
— Rez. — RDolg. 2 (1960) 113 - 1 1 8 . 
171. J . HARMATTA: A durai p á r t u s pergamen. (Das par th i sche P e r g a m e n t aus Dura.) — Rez. — RDolg. 
2 (1960) 1 2 5 - 1 2 9 . 
172. (mit I . KUTZIÁN) Angaben zu der Chronologie der Kupferze i t Ungarns . Bericht des V. In te rna t . 
Kongr . f ü r Vor- u. Frühgeschichte , Hamburg . 1958. (1961) 49 — 53. 
173. (mit I . KUTZIÁN) Bei t räge zur Chronologie der Kupferze i t des Karpa tenbeckens . Ac ta Arch. 
Hung. 13 (1961) 1 — 32. 
174. Einige P rob leme der ungarischen Neoüthforsehung. L ' E u r o p e ä la f i n de l 'âge de la pierre. Actes 
du Sympos ium, Prague 1959. (1961) 205 — 219. 
175. Ein vergessenes Askos-Gefäß aus Ungarn, l ' a m á t k y Archeologické .52 (1961) 94 99. 
176. Beszámoló az U I S P P á l landó b izo t t ságának prágai üléséről. (Bericht über die P rage r Sitzung 
der s t änd igen Kommission der U I S P P . ) A r c h É r t . 88 (1961) 126—12.7. 
177. A budapes t i egyetem'és a .kolozsvár i régészeti iskola. — Die B u d a p e s t e r Univers i tä t und die ar-
chäologische Schule von Kolozsvár. RDolg. 3 (1961) 44—47. 
178. Opponensi vélemény GÁBORI MIKLÓS: A késői palaeolithikurn kérdései Magyarországon c. kandi-
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dátusi értekezéséről. (Gutachten über die Kandida turd i sse r ta t ion M. Gáboris : Die Fragen des Spätpaläol i thi-
k u m s in Ungarn. ) RDolg . 3 (1961) 92—111. 
179. H o m m a g e à Béla Pos t a (1862—1919). A R 14 (1962) 856 — 858. 
180. Pos ta Béla születésének százados ünnepe 1862—1962. (Hunder t j ah r f e i e r des Gebur t s tages Von 
B. Pos ta . ) Budapes t , 1962, 148 p. 
181. Pos ta Béla (1862 aug. 22. —1919. ápr . 16.) (Er innerung an B. P . ) ArehÉr t . 89 (1962) 239 — 240. 
182. J . NEUSTUPNY: P ravëk Öeskoslovenska. — Rez. — ArehÉr t . 89 (1962) 116—118. 
183. N. KALICZ: Északkelet -Magyarország kora-bronzkora ós kapcsola ta i . (Frühbronzezei t Nordost-
ungarns u n d ihre Verbindungen.) — Rez. — RDolg. 4 (1962) 24—28. 
184. He rman O t t ó helye a m a g y a r őskőkorkuta tás tö r téne tében . — O t t ó Herman , der ers te Forseher 
des ungar i schen Paläol i th ikums. H O M É 1959 — 61. (1963) 7 — 13. 
185. D i á k m u n k a t á r s a régi gyulai múzeumban . Gulyás János kolozsvári segédarcheológus emlékezete. 
(S tuden tmi ta rbe i te r im al ten Gyulaer Museum. Erinnerung an J . Gulyás.) A Gyulai Erkel Fe renc Gimnáz ium 
É v k ö n y v e 1962/63. 65 — 68. 
186. Emlékezés Pós t a Bélára, születése száz éves forduló ján . (Er inne rung an В. Posta , anläßlich sei-
nes h u n d e r t j ä h r i g e n Geburtstages.) RDolg . 5 (1963) 17 — 28. 
187. B. Pos ta und die d r i t t e Zichy-Expedi t ion. Ac ta Arch. H u n g . 15 (1963) 409 — 426. 
188. Opponensi vélemény BOGNÁRNÉ DR. KUTZIÁN IDA: A magyarországi rézkor kronológiá ja c. 
k a n d i d á t u s i értekezéséről. (Gutachten ü b e r I . В. K u t z i á n s Kand ida tu rd i s se r t a t ion : Die kupferzei t l iche 
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N Á N D O R F E T T I C H 
(1900-1971) 
Mit dem Ableben von Nándor F e t t i c h ist eine n a m h a f t e Persönl ichkei t der ungarischen Archäologie 
aus unseren Reihen geschieden. Eine schaffensfrohe, von T a t k r a f t du rchdrungene Persönlichkeit , d ie m i t ihrer 
impuls iven Erscheinung und unermüdl ichen Energie in der Arbe i t uns immer ein Vorbild war. N ich t s k a n n auf 
seine unbezwingbare Arbe i t sk ra f t besser ein Lich t werfen, als jene Episode der 30er J a h r e als er von einem 
schweren Rot lauf niedergeworfen, das Manuskr ip t seines Buches über den S k y t h e n f u n d von Gar tschinowo 
une r schü t t e r t weiter dikt ier t h a t . Mit ihm schied von uns ein vielseitiger Mensch dahin , der mi t h o h e m Interesse 
und fleißiger Arbeit sich weit und breit be tä t ig t e . — Noch als ganz junger Mann ver faß te er — a m E n d e der 
20er J a h r e — bereits sein W e r k «Bronzeguß u n d Nomadenkunst» . Josef Strzygowski, dem Nándor Fe t t i ch vie-
les ve rdanken kann, weil er der jenige war, der seine Augen auf eurasiat ische Perspek t ive gelenkt h a t t e , sagte 
ihm e inmal : «Sie sind deshalb ein guter Aichäolog, weil Sie auch ein hervorragender Musiker sind». U n d in der 
Ta t : sein Wesen war von einer Vielseitigkeit durchdrungen, die ihm einen wei ten Ausblick und die nö t ige Sicher-
heit gab . Seiner Tät igkei t s tel l t die beigefügte Bibliographie ein würdiges Andenken . 
I n seinen f remdsprachigen Arbei ten u n d Übeise tzungen hielt er sich s t r eng an der ungarischen Form 
des N a m e n s Nándor fest und deu te t e s te ts m i t g röß tem Stolz auf die Photographie seines Großva te r s hin, der 
in der T r a c h t eines ungar ischen Kleinadeligen von dem P h o t o a p p a r a t fes tgeha l ten wurde. Das pannonische 
U n g a r t u m , dessen K u l t u r v o m ant iken Geist durchdrungen war , s t and als Idea l vor ihm. Mit Stolz gedachte 
er seiner Erz iehung in Szombathely (Steinamanger , Savaria). Leidenschaf t l iche Liebe verband ihn m i t dem Na-
t iona lmuseum und er be t r ach te t e es fü r eine große Ehre , daß er do r t arbei ten konn te . Man ha t ihn des öf teren 
an verschiedene Univers i tä t ska theder berufen , doch verließ er nie das Na t iona lmuseum, das in seinen Augen 
als die Hochbu rg der ungar ischen K u l t u r galt,. 
Seine Univers i t ä t s jahre beendete er als klassischer Philologe und las bis zum Ende seines Lebens die 
Klassiker in ihrer Originalsprache. Auch die Archäologie der Völkerwanderungszei t t r ach te te er m i t großer 
Hingebung zu einer derar t exak ten Wissenschaf t zu entwickeln, wie dies die klassische Philologie darstel l t . 
I m Dienste dieses Zieles u n t e r n a h m er zahlreiche solche In i t ia t iven , von denen die jüngere Genera t ion nicht 
mehr weiß, daß sie von ihm ausgegangen sind. E r begann ganz un ten , bei den Grundlagen: bei der Ausarbe i tung 
der Methode der Mater ialmit te i lung. Durch diese erreichte er — die formellen Beschreibungen we i t aus überra-
gend — berei ts das Unerre ichbare : seine Beschreibungen, mit, den vom Objek t gegebenen Pho tos u n d Zeich-
nungen haben das Originalstück ersetzt . H ie rzu gehörte noch, d a ß er gegen das Ausschneiden der P h o t o s und 
dadurch der Beraubung der Gegenstände von ihrer R a u m w i r k u n g g e k ä m p f t h a t . I m Dienste dessen s t anden 
auch seine analysierenden Zeichnungen, die bis zu dem heutigen Tage u n ü b e r t r e f f b a r e Beispiele dars te l len (z. B. 
gerade seine prächt igen Zeichnungen über den Fund von Gartschinowo oder über die permischen Bronzen). 
Auch seine Neuerung, im Sinne derer er bei den wichtigeren Gegenständen die technischen Beschreibungen mi t 
Pho tos der Rück- und Sei tenansicht begleitet ha t , soll hier e rwähn t werden. Ü b e r einen gewissen P u n k t hinaus 
verspür te er jedoch den Mangel, daß es ungenügend ist, den Arbei tsgang der einstigen Kuns t schmiede m i t den 
Augen des Philologen zu verfolgen: m a n m u ß sich auch das Gewerbe selbst aneignen. 
D e m jungen Fet t ich sind zahlreiche vorbildliche und unvergängl iche archäologische Arbei ten zu ver-
danken . So zeigen z. B. die Beschreibung des Schatzes I I von Szilágysomlyó, die über die formellen Ähnlichkeit 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
300 CHRONICA 
t en weit hinaus erfolgte Aufzählung seiner Parallelen, die Bearbei tung der Chronologie des Schatzes (Auslegung 
der Wetzspuren) usw. usw., die «Hohe Schule» der archäologischen Methode. E r ha t auch die Fragen der Chro-
nologie weiter verfeinert . Als erster zog er ganz scharf den Schluß der Doppelda t ie rung: d. h. d a ß der Gegenstand 
eventuel l Jahrzehn te f r ü h e r hergestellt worden ist, bevor er in die E rde ge langte (hierfür sprechen z. B. die s tar-
ken Abwetzungsspuren) . Dieses scheinbare unbedeu tende Motiv wandte er in den historisch-archäologischen 
Fragen of t mit g r o ß e m Erfolg an. Beispielsweise k a m er m i t der doppel ten Chronologie des landnahmezei t -
lichen Grabes von Benepusz ta zum Ergebnis , daß m a n die vergoldeten Silberbeschläge noch in der Urhe ima t 
hergestellt hat, obwohl der e twa sechzigjährige Mann bere i ts hier in der neuen Heimat b e s t a t t e t worden ist . 
Sprechen wir über sein wissenschaftl iches Interesse , das ein enormes Gebiet umgefaßt hat , so kann 
auch seine um den germanischen Tierstil I I en t fa l te te grun<liegende Tät igkei t nicht u n e r w ä h n t bleiben. Mil 
prächt igen (von Zeichnungen begleiteten) Analysen h a t er die orientalischen Steppenelemente der Zahnschni t t -
m u s t e r und der germanischen Tierornament ik nachgewiesen. Auch in seinen späteren Arbei ten ist er immer 
wieder zu dieser F r a g e zurückgekehr t und ha t un ter a n d e r e m die «ausgebrei tete Perspektive» der germanischen 
Tierornamentik en tdeck t , nämlich, daß die Tierpaare eigentlich doppelseitige Darstel lungen je eines Tieres sind. 
Fett ich h a t f r ü h erkannt,, d a ß die Probleme unserer einheimischen Archäologie zwischen unseren be-
schränk ten Staatsgrenzen nicht gelöst werden können und wandte sich mi t großem Interesse bereits in seiner 
Jugendze i t der Archäologie Eurasiens zu. Nach Westen u n d Norden wurde er durch die Erforschung der ger-
manischen Tierornament ik ge führ t und er verfolgte in diesem Interesse auch die in den skandinavischen Spra-
chen verfaßten Facha rbe i t en mit s tändiger Aufmerksamke i t . Der Osten h a t sich ihm wiederum mit der For-
schung der Steppenvölker aufgetan . E r h a t auch die russische Sprache erlernt und von der Mitt e der 20er J a h r e 
an suchte er zweimal die Sowjetunion auf , von wo er i m m e r mit einem reichen, sich auf die ungarische Urge-
schichte beziehenden Material zurückgekehr t ist. E r h a t eine s tändige Verb indung mit den sowjetischen Archäo-
logen ausgebaut, als dessen Erfolg unsere archäologische Bibliothek mi t — heute nicht m e h r e rha l tbaren — 
wertvollen Büchern, Studien reicher wurde . Auch seine Bibliothek ha t er dem Nat ional inuseum vermacht . 
D u r c h das S tud ium der sowjetischen Fachl i te ra tur w u r d e er nicht, nur von neueren Ausgrabungen, F u n d e n 
in Kenntn is gesetzt , sondern es haben sich auch seine archäologischen Methoden in bedeu tendem Maße ver-
fe iner t und auch sein s tarkes wirtschaftsgeschichtl iches Interesse ha t s ich zu dieser Zeit in ihm ausgebildet . 
Obwohl er sich in d e n letzteren J a h r z e h n t e n seines Lebens einer anderen R i c h t u n g zugewandt ha t , ist es den-
noch unleugbar, d a ß in den Zeiten nach H a m p e l der in ternat ionale hohe R u f der Archäologie der ungarischen 
Völkerwanderungszei t durch die Energie und Begabung von Nándor F e t t i c h begründe t wurde. Lange Zeit 
h indurch War er im Ausland der einzige ungarische R e p r ä s e n t a n t dieser Spa r t e und es m u ß bemerkt werden: 
ein höchst würdiger Rep rä sen t an t . 
Auch als Ausgräber ha t er neue Methoden e ingeführ t , die langsam allgemein verpf l ichtend geworden 
sind. Mit anderen Forschern zusammen war er zum Beispiel Meister der genauen Grabbeschreibungen und der 
authent ischen Gräberfe ldpläne. Seine Bestrebungen r i ch te ten sieh auch auf komplexe Frei legungen, so h a t er 
das berühmte Gräberfe ld I I von Kenézlő mi t Lajos Bar tucz , der großen Persönlichkeit der ungarischen Anthro-
pologie gemeinsam erschlossen. Nándor Fet t ich s t r eb te bei der Mitteilung d e r Grabungen s te t s aid 'Vollständig-
kei t zu. Er wandte sich nicht nur mi t der größten Sorgfal t den schönen Gegens tänden zu. sondern bau te seine 
Folgerungen auf au then t i sche Grab komplexe auf . Seine Inven ta r und sein Depot waren damals m u s t e r h a f t 
geordnet . Er h a t t e in der F ü h r u n g des Grabungs tagebuches nie Res tanz u n d ver langte auch — worin er mit, 
g u t e m Beispiel vorangegangen ist — daß alle Objek te in die I n v e n t a r b ü c h e r eingezeichnet werden. Diese In -
ven ta rbücher sind auch bis zu dem heut igen Tag in der ganzen ungarischen Archäologie a m brauchbars ten . 
Sein unvergeßliches Verdienst, ist die Schr i f t le i tung und das «Am-Leben-Erhal ten» der Serie Archaeo-
logia Hungarica. U n t e r riesigen Schwierigkeiten — m i t dem E inkommen der einen N u m m e r die Kosten der 
nächs ten deckend — erschienen die übe r die grundlegenden F u n d g r u p p e n der ungar ischen Archäologie ge-
schriebenen Bände . E s s tand klar vor ihm, daß unsere Archäologie nu r so aus ihrer Isoliertheit he rvor t re ten 
kann , wenn sie ihre Ergebnisse in Wel t sprachen bekanntgibt , . Aus diesem Grunde erschienen die Bände de r 
Hungar ica in zwei Sprachen. Auch f r e m d e Verfasser haben in der Serie mit, ihren Arbei ten R a u m bekommen. 
Die Publikat ionsprinzipien, die er f ü r sich ausgearbei te t ha t , brachte er auch in den B ä n d e n der Serie zur Gel-
t u n g und hob d a d u r c h die Publ ika t ionen des Na t iona lmuseums auf ein europäisches Niveau . Diese Prinzipien 
h a t er — als P r i v a t d o z e n t an der Univers i t ä t — auch den zukünf t igen Genera t ionen der Archäologen — übergeben. 
Im G r u n d e genommen war er ein analysierender und ana ly t i scher Forseher u n d dazu gesellte sich 
auch seine zu bewundernde analysierende Zeichenbegabung. Sich mit den ungarischen Taschenpla t ten befas-
send erlernte er a u c h die Goldschmiedekunst und von der landnahmezeit l ichen Ornament ik sowie im allgemeinen 
von den archäologischen Denkmälern inspiriert , wurde er selber zu einem bedeu tenden Goldschmied. Außerdem 
h a t er m i t großer Willenskraft u n d Leidenschaf t gema l t und gezeichnet. S te t s schwebten ihm hohe Ziele vor 
Augen, auch Goethes Faust, ha t er i l lustr iert . E r spiel te auf mehreren Mus ik ins t rumenten und sein regelmäßiges 
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Musizieren dahe im hat, die anspruchsvol ls ten bürgerl ichen Tradi t ionen a m Leben gehal ten. Diese Tradi t ionen 
ver t r i t t er auch bewußt : er m a c h t e seine Wohnung , in der n a m h a f t e ungarische Maler und Bi ldhauer durch 
ihre Werke das «Heute» repräsent ie r ten mi t klassischen Musikins t rumenten, Barock- und Biedermeiermöbeln, 
orientalischen Teppichen gehaltvoller . 
Die Fähigkei ten eines de ra r t begab ten Menschen, — da dies ja mi t unserem Menschendasein einher-
geh t — h a b e n natürl icherweise auch ihre Grenzen. H a t auch seine analysierende K r a f t nicht immer m i t den, 
durch edlen Ehrgeiz heißersehnten, großen Synthesen und mi t dem Labyr in th der symbolischen W e l t fert ig 
werden können oder konnte er auch in seinen spä t en Arbei ten n ich t immer die Verb indung zu der l ebenden un-
garischen Archäologie f inden, stellen die unvergeßl ichen Werke seiner Jugendzei t unwiderruf l ich seiner außer-
ordent l ichen Persönlichkeit ein würdiges E p i t a p h . 
Das Lebenswerk von Nándor Fe t t i eh h a t sich in die heimische und eurasiat ische Archäologie einge-
bau t und das Andenken seiner Persönlichkeit lebt im Herzen seiner einstigen F r e u n d e und Mitarbei ter weiter . 
Gy. László 
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I. Jakabffy 
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ON T H E STATE OF NTJBIOLOGY 
On the occasion of: Kunst und Geschichte Nubiens in christlicher Zeit. Hgg. von E . DINKLER. Vlg. Aurel 
Bongers, Reckl inghausen, 1970. 383 pp., 50 figs, 347 Pis. 
The archaeological work done under the aegis of the U N E S C O to rescue the archaeological a n d ar t is t ic 
monumen t s of Nub ia can be regarded, as fa r as i ts physical p a r t is concerned, as completed . 1 However , all this 
work — wi th in t h e limits necessarily determined b y the n a t u r e of science itself — will have been real ly accom-
plished only when scient i f ic publ ic opinion can be m a d e ful ly acquain ted with t h e mater ia l discovered. As a 
result of pre l iminary repor ts , and then, in recent years, of the more and more f r e q u e n t publ icat ions of detailed 
excavat ion elaborat ion, our originally schematic Nub ia p ic ture h a s been rendered more and more sub t l e by the 
increase of t he n u m b e r of d a t a on the pas t of Nubia , and thus i t h a s become clearer a n d clearer t h a t we a re being 
witnesses of t h e b i r th of a new branch of knowledge, viz. Nubiology. 
The volume ent i t led K u n s t und Geschichte Nubiens in christl icher Zeit (made very a t t r a c t i v e also on 
account of i ts beau t i fu l p r in t ing technique and make-up) , comprising the t ex t and rieh i l lustrat ions of t h e reports 
and lectures given on the occasion of the Essen exhibi t ion of t he F a r a s frescos, renders a n excellent oppor tun i ty 
for the appraisa l of t he s t a t e of the branch of knowledge being abou t to take shape. Besides an in t roduct ion 
(by Pro f . Dinkier) , the vo lume contains twen ty - four studies. A considerable p a r t of these were del ivered as lec-
tures a t t he Essen session, while a smaller p a r t of t h e m consists of t he expanded tex ts , supplied wi th no tes and 
il lustrations of t he r emarks m a d e in the discussions following t h e lectures. Among these twen ty - fou r studies 
— on the basis of the t endency and not the measure , of the e laborat ion thereof — t en can be r ega rded as ex-
cavat ion reports , as publ ica t ions of t he more i m p o r t a n t results of discoveries compara t ive ly well k n o w n already 
f rom pre l iminary communicat ions, 2 or reviewed in their essentials now for t he f i rs t t ime . 3 The sub jec t s of three 
more s tudies a re t aken f r o m his tory or churcli h is tory , while t w o o ther ones deal wi th t ex t f indings a n d ques-
tions of epigraphy; and one discusses specific historical and economic questions of t h e development of settle-
ments . E igh t s tudies deal w i th the questions of t he development of Nubian a r t in t h e Christ ian age, a n d t rying 
to sum u p the character is t ic fea tures and relations thereof raising also iconographie problems, and one of them 
appraises t he relations of t h e a r t of Nubia and Eth iopia . 
As def ini te ly shown b y the very title of t he volume, t he themes of the s tudies are accura te ly defined 
in space and t ime. They deal wi th such historical, archaeological, a r t historical a n d epigraphic relat ionships 
of the land of t he E g y p t i a n and Sudanese Nubia, t h e limits of which are given in t ime b y the official adopt ion 
of Christ ianity, viz. the middle of the 6th cen tu ry ( though f r o m the methodological po in t of view i t would be 
more correct to stress the deve lopment of the Chris t ian kingdoms in connection wi th t he said t ime limit), and 
the Tslamization of the te r r i to ry , t h a t is to say t h e period of d iscont inuat ion of the Christ ian s t a t e format ions , 
or the 15th cen tury . 
The in t roduc tory s t u d y of Professor Dinkier enti t led Plan und Zielsetzung der Nubien-Tagung sums 
up pa r t ly consciously and p a r t l y unintent ional ly a n d in a mos t ins t ruc t ive manner a t t h a t , all such difficult ies 
and contradict ions, which are still to be overcome b y the discipline of Nubiology. The two following of his re-
marks are mos t no tewor thy in our opinion: «. . . jeder von uns bere i ts eine vorläufige Konzept ion herumträg t» 
1
 Na tura l ly , a p a r t f r o m such terri tories as h a v e 
no t come u n d e r water , like Qasr Ibr im, see J . M. 
PLUMLEY: Qasr I b r i m 1969. J E A 56 (1970); or South-
ern Nubia . 
2
 Musawwarat es-Sufra p re l iminary reports : K u s h 
10 (1962) 170 — 202; EAZ 3 (1962) 8 5 - 8 ; EAZ 4 (1963) 
7 .7 -9 ; EAZ 6 (1965) 47 — 53; F . HINTZE: Musawwara t 
es-Sufra Vorber ich t 1 9 6 3 - 1 9 6 6 . W Z H U 17 (1968) 
6 6 7 — 8 4 ; F . H I N T Z E — U . H I N T Z E : A l t e K u l t u r e n i m 
Sudan. Leipzig 1966. Aksha : H . DE CONTENSON: 
Aksha. Vol. I . : L a basi l ique chrét ienne. Paris 1966. 
Sonqi Tino: G. VANTINI—S. DONADONI: Gli scavi 
nel Diff di Sonqi Tino. R e n d . Pon t . Acc. R o m . Arch. 
Ser. 3 , 4 0 (1967—1968). Sunnarti, Tangur : P . GROSS-
MANN: Deutsche Nub ien -Un te rnehmung 1967. AA 
83 (1968) 720 — 38. Arminna West: K . R . WEEKS: 
The Classic Christ ian Townsi te a t A r m i n n a West. 
N e w H a v e n - P h i l a d e l p h i a 1 9 6 7 ; B . G . T R I G G E R : T h e 
Late N u b i a n Set t lement a t A r m i n a West . Publ icat ions 
of t h e Pennsylvania-Yale E x p . t o E g y p t 2. 1967, etc. 
3
 Abda l l ah Nirqi, K u l u b n a r t i , Mirgissa, Sai, Don-
gola, Kageras , U k m a Es t , Sonqi Sud, Ku lb . 
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(p. 7) and «der Archäologe ha t berei ts bei Beginn des Grabens eine Vorstel lung davon, was zu f inden möglich 
sein könnte» (p. 8). N a m e l y in these methodological observat ions fo rmula t ing essentially t h e one and the s ame 
f a c t in two different w a y s and character iz ing (unfor tuna te ly) well a cer ta in p a r t of the works unde r t aken b y 
t h e Nub ian campaign, we can, as a m a t t e r of fact , recognize one of t h e mos t impor t an t dangers th rea ten ing 
Nubiology. I t is t r u e t h a t such danger is almost regulary t o be expected to crop up whenever the m o n u m e n t s 
of a culture, t ha t h a d been known f r o m d a t a insuff icient even for t h e prel iminary generalizations, become a t 
once more numerous b y leaps and bounds , and it is u p t o science to conf ron t itself somehow not only wi th 
t he mater ial bu t also wi th the earlier in terpreta t ions . I n such a case — speaking with some general izat ion — 
we can bu t choose at. t h e most be tween two working hypotheses . The f i r s t one is t o f i t t h e newly discovered 
ma te r i a l — as far as possible — wi th in t he f ramework of the pre judices indicated by Professor Dinkier. The 
asser t ion of the m e t h o d could, f i rs t of all, be observed in t he earlier p h a s e of the Nub ia investigations, where 
t h e discontinuity of t h e Nubian cul ture was a conception generally accepted, and where t h e historical a n d ar-
chaeologica] main per iods (the Meroitic, t he X-Group a n d the Christian one) were still ful ly separa ted f r o m each 
o the r even from the e thn i c point of view. The other possible hypothesis — the one which is def ini te ly more his-
torical and, thus, m o r e diff icult to follow, b u t containing the promise of real results — is t he assumpt ion of the 
cont inu i ty of the N u b i a n cultures. Such hypothesis — touching pe rhaps a t the f i rs t glance, only quest ions of 
deta i l — means more t h a n the mere judgement of t he relat ionship t o each other of the historical main periods 
following one another , since — as we feel — the inves t igat ions regarding the internal relat ionships of t h e ar-
chaeological m o n u m e n t s also receive th rough the s a m e a much g rea te r significance. T h a t t he predominance 
of looking for in terna l relationships m i g h t possibly r ende r t he spirit of invest igat ion too posit ivist ic for some 
t ime, by a t t r ibut ing a somewhat too i m p o r t a n t role t o t he internal , «independent» deve lopment of the cu l tu re 
in quest ion (such p re jud ice could h e observed even in t h e s tudy of Professor Adams on church architecture4) . 
And yet , the pa th of fered by this second hypothesis is def ini te ly the more passable pa th . It. will be much easier 
to f i t gradually in to t h e general pic ture , formed thereby all t h a t we h a v e got to know abou t t h e influences af fec t -
ing Nubia f rom outs ide (in the b roades t sense of the word) , instead of r a t h e r wait ing unt i l our preconcept ions 
and prejudices will h a v e been gradual ly dissolved and the i r impossibil i ty will be proved by the existing monu-
ments . I n final conclusion, Professor Dinkier, on his p a r t also str ives t o give up to a cer ta in degree the spir-
i t of the saying tha t «der Archäologe h a t bereits bei Beginn des Grabens eine Vorstel lung davon, was zu f in-
d e n möglich sein könnte» — by add ing t h a t : «wir t r e iben Provinzialarchäologie, u m F a k t e n f ü r die Geschichte 
des Gebietes an der südöst l ichen Grenze des einstigen I m p e r i u m R o m a n u m zu sammeln» (p. 8) (such historical 
a n d geographical localizat ion can, in fac t , hardly exhaus t the character is t ics of the cu l ture of a te r r i tory not 
belonging to the I m p e r i u m , and the per iods whereof, examined here, do not coincide with t h a t of the I m p e r i u m 
Romanum) , and, even to a greater degree, by fixing t h e t a sks of f u r t h e r investigat ion. The quest ions held mos t 
i m p o r t a n t to be solved b y fu tu re invest igat ions are being summed n p b y in three points , viz.: 1. Die Frage nach 
der geschichtlichen E ino rdnung der nubisehen Kuns t . 2. Die Fragen nach den kirchen- und theologiegeschicht-
lichen Voraussetzungen. 3. Die F r a g e nach der re la t iven und absolu ten Chronologie der Denkmäler (p. 10). 
These tasks have def in i te ly been fo rmu la t ed by a methodology desiring t o get rid of i ts pre judices . Bu t t he care-
fu l ly formulated t a s k s in regard of de ta i l s appear to be more object ive t h a n these quest ions: wha t was t he rela-
t ionsh ip of monophys i t i sm and d iophysi t i sm in Nubia ; can we look for , and expect to f ind , the concrete pro-
ject ions of such re la t ionship in a rch i t ec tu re as well as in t h e other fields of a r t ; how was t h e ecclesiastical l i tu rgy 
in Nubia ; how were t h e training and organization of t h e Nub ian monks? (p. 10). I t is p e r h a p s unnecessary t o 
a d d to these quest ions t he fact t h a t invest igat ion in chronology, in ecclesiastical his tory a n d the history of a r t 
c a n n o t even be imagined without su i tab le invest igat ion going into t h e his tory of events, economic and social 
h is tory , as well as «state» history (hav ing here in mind invest igat ions of such a charac ter as defined in the i r 
t r e n d by Professor A d a m s in a series of excellent s tudies , 5 looking a t t h e mat ter mainly f r o m the direct ion of 
«social» relationships if we might be allowed to generalize in such a way ; or as Prof . Trigger in respect of eco-
nomic history6). W i t h o u t these, we o u g h t to count wi th such dis tor t ions as appear again and again in t he com-
menta r ies on the cu l t u r a l hist ory of Copt ic Egypt , focussed on a r t . W e hope t h a t the — p e r h a p s rat her acciden-
ta l — word order K u n s t und Geschichte in the t i t le of t h e volume u n d e r examinat ion will b y no m e a n s be-
come in fu ture charac ter i s t ic of t h e spir i t of Nubiology, but. we shall be given the o p p o r t u n i t y to g rade and 
enumera t e the resul t s of the invest igat ions as follows: Geschichte u n d Kunstgeschichte . 
The s u m m a r y of the results of t he German excavat ions of Musawwarat es-Sufra, fo rmula ted by P ro -
4
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5 0 0 - 1 4 0 0 A . D . J A R C E 4 (1965) 87—139. 
5
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fessor F. Hintze and Mrs. Hintze, is very s ignif icant f r o m t h e viewpoint of t h e notions of Nubiology, as a histor-
ical b r a n c h of knowledge. A p a r t f rom s c a n t y t races of N o b a set t lements, Musawwara t has fu rn i shed exclusively 
Meroitic monument s , such ones, as are of decisive i m p o r t a n c e both in regard to quan t i t y a n d qual i ty f r o m the 
viewpoint of the h is tory and culture of Meroe. Since, however , it seems t o be proved m o r e and more t h a t the 
Nub ian «principates» of t h e X-Group per iod were successor s ta tes emerging f rom the Meroi t ic kingdom,7 and 
the Chris t ian kingdoms were bui l t on the premises of such successor s ta tes , N u b i a inves t iga t ion relat ing t o the 
Chris t ian period becomes less and less imaginable wi thou t us ing the resul ts of Meroitic s tud ies . 
The designat ion of t he monumenta l s t ruc tures of Musawwara t — owing to the lack of t races in settle-
m e n t — has been unclar i f ied u p to the l a tes t t imes. E v e n in 1967, t h a t is t o say in a t ime w h e n the m a j o r p a r t 
of t he German excavat ions was already known , Shinnie t h o u g h t t h a t «the n u m b e r of representa t ions of e lephants 
in t he sculptures suggests t h a t this an imal played an i m p o r t a n t pa r t a t Musawwara t es -Suf ra ; the large en-
closures m a y have been designated to herd t h e m in, the r a m p s being for the i r convenience s ince they could more 
easily negot ia te t hem t h a n t h e y could steps».8 By analysing of the ma te r i a l on archi tec ture , archaeology and 
epigraphy, Professor H i n t z e arrived a t t h e conclusion t h a t t he temples a n d other s t ruc tu re s of Musawwara t 
served the purpose of a pi lgrimage centre. W i t h i n and a r o u n d them, large crowds of pi lgr ims gathered a t the 
festivals of Apedemak, Sebiumeker, A m o n - R e and Arespuphis . The Essen s t u d y of P ro f . H i n t z e and Dr . U. 
Hin tze — as compared wi th t he prel iminary repor t s publ ished so far and in ce r ta in points also wi th Prof . Hin tze ' s 
earlier chronological s tudies 9 — includes t h e Grosse Anlage, t h a t had t aken shape in t he course of t he architec-
tura l ac t iv i ty of n ine-hundred years, wi th in t h e f ramework of a considerably ref ined chronological proposit ion. 
Besides clarifying of t h e eight main periods of the his tory of construct ion ranging f r o m Aspe l t a (593 — 568) 1o 
the la te phase of the k ingdom (3rd century A. D.), the a u t h o r s make very i m p o r t a n t s t a t e m e n t s regarding the 
charac ter of the a rch i t ec tu re and sculpture o rnamen ta t i on of the Grosse Anlage, inasmuch as they appraise 
everything, wherein Meroit ic archi tecture a n d a r t seem to d i f fe r definitely f r o m con tempora ry Egyp t i an archi-
tec ture and a r t . Such a dis t inct ive character is t ic is furn ished , f i rs t of all, b y t h e ground p l a n of the Grosse An-
lage, un ique in the Nile walley, viz. the t emples built on p o d i a — surrounded b y a gar land of chapels — the en-
trances of which can be approached on r a m p s . The accura te chronology of t h e construct ion mak ing use of ter-
races and podia, and in general the beginnings of the deve lopmen t of this t y p e of temples in Meroi t ic archi tecture , 
are still quest ions to be clarified. In the case of Musawwarat , a n d on the basis of t he historical a n d archaeological 
evidences, the au thors p lace t he first appea rance of the said t y p e into t he f i f t h period. This period precedes in 
any case t he reign of A r n e k h a m a n i (235 — 218), and is l a te r t h a n the age of Aspe l ta . On t h e basis of a stele, re-
lating to t h e period of Aspel ta , the t ime of construct ion of t h e analogous Meroe City Sun T e m p l e was da ted by 
Shinnie — a f t e r Gars t ang — as being to t h e 6th century B . C.10. Wi thou t hav ing any possibil i ty, for the t ime 
being, t o refer to a n y d a t a on the history of Meroitic a rch i tec ture , we nevertheless have a so r t of th inking t h a t 
the da tes of the bui lding of t he Musawwarat Grosse Anlage a n d tha t of t h e Meroe City Sun Temple cannot be 
placed so much a p a r t f r o m each other. I t is also a sign of d i s tance f rom the spir i t of E g y p t i a n archi tec ture t h a t 
the walls of the temples a re wi thout relief o rnamenta t ion . T h e «Dreikopf» o rnamen ta t ion of t he portals m u s t 
also be apprec ia ted similarly, jus t like t h e combinat ion of t h e column a n d t h e m o n u m e n t a l s t a tue , t h e ar-
chitectonical role of t he e lephan t and lion s t a t u e s (the h u g e e lephant s t a t u e s ar ranged a t t h e commencement 
of the ramps , the column sha f t s resting on elephant or lion figures, etc.). The drawn reconstruct ions prepared 
by Dr. Priese visualize t he line of development of the Meroi t ic temple a rch i tec tu re ama lgama t ing Egyp t i an in-
fluences wi th significant — or even p r e d o m i n a n t — non -Egyp t i an effects. 
There are also two essays in the vo lume on the chu rch excavat ions carried on b y t h e Dutch Mission 
in Abdallah Nirqi (about 4 kilometres nor th of A b u Simbel on t h e west bank) . Of these we shal l review f i rs t H. D. 
Schneider's s tudy, ent i t led Abdallah Nirqi — Description and Chronology of the Central Church, while van Moor-
sel's essay describing the frescos of the church , will be discussed among the s tudies dealing wi th ar t . 
The church is a t t a c h e d to the n o r t h e r n wall of t he ci tadel of the town , medium size in Nub ian relat ion. 
According to the classification of Adams,1 1 i t s ground p lan is one of the types character is t ic of t he 8th century , 
7
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r y of a r t : L. TÖRÖK: L a t e Meroitic E l emen t s in the 
Coptic A r t of Uppe r E g y p t . Ac ta ArchHung 23 (1971). 
— T h e p a p e r s o f W . Y . ADAMS, F . H I N T Z E , I . S . 
KATZNELSON, J . LECLANT, P . L . SHINNIE a n d B . G . 
TRIGGER wr i t t en on the occasion of the In te rna t iona le 
Tagung f ü r meroi t ische Forschungen, Berl in 5 —12. 
Sept. 1971. are in th is respect of great impor tance 
(as well as t he discussions of the Tagung), too; bu t 
s ince t he Tagung was held a f t e r I h a d wr i t ten this 
rewiew, I could no t ment ion the resul t s in m y article. 
8
 P . L. SHINNIE: Meroe. A Civilization of the Sudan. 
L o n d o n 1967. 94. 
9
 Studien zur meroi t ischen Chronologie und zu 
d e n Opfertafeln aus den P y r a m i d e n von Meroe. 
Ber l in 1959; Die Inschr i f t en des Löwentempels von 
Musawwara t es Suf ra . Berlin 1962. 
1 0
 SHINNIE: M e r o e 8 1 — 3. 
11
 J A R C E 4 (1965) 115, 129. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24. 1972 
308 CHRONICA 
i.e. t he classical Chris t ian period. W e are of opinion t h a t t he c h u r c h by fu rn i sh ing a considerable quan t i ty of 
f rescos and archaeological small f inds , is in teres t ing also because i t shows t h e relationships of t h e small town 
wi th F a r a s in a well ana lyzable way. T h e reviewer stresses this r epea ted ly because h e feels t ha t in f u t u r e it would 
be worth-while to p a y a t t en t ion also t o t h e regional character is t ics of Nub ian archi tec ture a n d a r t in general. 
We guess tha t just l ike t he church — a m o n g others — of Abda l l ah Nirqi refers t o t h e role of t h e adminis t ra t ive , 
economic and art ist ic cent re of Faras , in t h e same w a y we shall b e able in the f u t u r e to conclude f r o m the mon-
u m e n t s of other terr i tor ies to the role of o ther centres as well. I t would be i m p o r t a n t to see clearly in w h a t 
ways t h e cultures of t h e certain k ingdoms differ or agree, especially as regards t h e relat ionship of t he cultures 
of N o b a t i a and Alodia, since in the case of these two kingdoms we can perhaps coun t with decisive e thnic differ-
ences as well.12 On t h e basis of the ceramics found in the chu rch and of the analys is of the bu i ld ing periods of 
t he church , Schneider also gives a detai led chronology, and he considers t h a t t h e nor thern wal l of the church 
b e c a m e p a r t of the ci tadel wall by t he end of t he 12th cen tury . I n the area of t h e citadel of Abda l l ah Nirqi, 
t he se t t l ement as well as the certain p a r t s of t he se t t lement ou t s ide the citadel, wi th two churches and p a r t 
of t h e cemetery of t he se t t l ement (cemetery 249) were excavated b y a Hunga r i an expedition a t t h e t ime follow-
ing t h e act ivi ty of t h e D u t c h mission there . 1 3 Before the appea rance of the detai led publication also of the H u n -
gar ian excavation, I should like to r e m a r k here only t h a t — in t h e knowledge of t h e da ta thereof — I suppose 
t h a t n o t only the age of t he construct ion of the ci tadel is too la te w i t h Schneider, b u t also the a p p r o x i m a t e da t ing 
of t h e two other churches of t he se t t l emen t t o t he 11th cen tu ry . (In fac t no excavat ions were carried out b y 
t he D u t c h mission in these.) We are similarly convinced t h a t Schneider da tes t h e a b a n d o n m e n t of the town 
too late , when he places the same in to t h e 15th century . This d a t e is suppor ted nei ther by a rch i t ec tu ra l nor b y 
small f inds . The o ther two churches of t he se t t l ement had also been buil t m u c h earlier than t h e 11th century. 
H e r e we must r emark t h a t f r om the viewpoint of t he f u r t h e r invest igations, i t is to be considered as a very 
i m p o r t a n t fact — appea l ing no t only in the case of Abdallah Nirq i bu t general ly — t h a t w i th in a small set-
t l emen t at the same t i m e two, th ree or even more churches were funct ioning. 
Schneider also publishes t he t e x t of t he Coptic stele, secondarily bui l t in to the n o r t h e r n wall of t h e 
citadel , preserving t h e memory of t h e presbyteros Theodorake. I t s original p lace is brought b y h i m into con-
nect ion with a domed s t ruc tu re joining the south-eas tern corner of the church, bui l t on the original floor level 
of t h e same, discovered b y the H u n g a r i a n expedit ion. As t he stele was m a d e in the 10th cen tu ry , this would 
m e a n t h a t neither t he church could be da ted to t he 8th cen tu ry wi th full ce r t a in ty . The H u n g a r i a n expedit ion 
did n o t f ind any t race of burial14 in t h e domed s t ruc ture , b u t i t f ound in the surroundings of t h e church o ther 
bur ia ls t h a t can be a d j u s t e d to t he age of t he stele.15 Thus we p resume t h a t i t is no t absolutely necessary t o 
br ing t h e burial of p resby te ros Theodorake into connection wi th t h e domed s t ruc tu re . 
Professor J. Vercoutter gives a review on the work of t h e French mission carried on in th ree different 
sites. T h e church wi th a special g round p lan (in t he middle of t h e accessory naves wi th a nor thern a n d a southern 
accessory apsis each), bui l t in the per is ty le hall of t he Aksha t emple , had a l ready been known t o us f rom H. d e 
Contenson 's book.16 N o w Prof . Vercou t te r publishes two f u r t h e r f inds f rom t h e si te of the church , viz. a door 
lintel s tone with t he n a m e of Andreas , b ishop of Faras , and a g r a n a r y vessel suppl ied with a Copt ic magic t ex t . 
Unfor tuna te ly , bo th inscriptions can b e seen only on the pho tog raphs of t h e objects . The d a t i n g of the lintel 
s tone b y the name of bishop Andreas (who, in all probabi l i ty , is identical wi th t he bishop w h o died in 90317) 
fu rn ishes fur ther he lp t o the per iodizat ion of the Nub ian s tone-cu t t ing ar t . I n Mirgissa the F r e n c h expedit ion 
excava t ed a «caravansary». This s ta t ion , s i tua ted a t an i m p o r t a n t point of t h e nor th-south commercia l rou te 
was very likely used b y the caravans before they tu rned to t he K o r o s k o — A b u H a m e d desert rou te , going round 
Bat.n el-Haggar, t h a t is to say up to t h e beginning of the classical Christian per iod . The interest of the f inds of 
Aksha can be compared ra the r wi th t he m o n u m e n t s excavated in S ai. We a re expect ing much f r o m the f u r t h e r 
excavat ions and publ ica t ion of the Sai excavat ions, because this se t t l ement — where a cathedral a n d f ive churches 
were ascertained b y Professor Vercou t te r ' s expedi t ion — used to be an episcopal seat up to t h e 11th century. 
F o r t u n a t e l y enough, in Sai, s i tuated be tween the second and th i rd cataracts , t he re isn ' t any obs tac le to fu r the r 
excavat ions either. 
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The Dongola excavat ions of the Polish archaeological expedi t ion thoroughly prove t he enthus ias t ic 
description of A b u Salih as regards the capi tal of t he uni ted k ingdoms of Nobat ia -Makur ia . Professor Micha-
lowski reports on t he cathedral wi th a basic a rea of 29.5 m by 24 m. T h e ground p lan of t he cathedral a l though 
in a richer, f ive-naved var ie ty — a n d the capitals of i ts 16 columns a re in close re la t ion wi th the F a r a s ca thedra l 
of bishop Paulos . On the basis of t he analogy, Professor Michalowski da tes the cons t ruc t ion of the Dongola ca-
thedra l also t o a b o u t the tu rn of t he 7th and 8th centuries, and presumes that the th ree-naved basilica, appear-
ing in traces u n d e r it, could h a v e come into being a b o u t the middle of the 6th c e n t u r y . The pieces, picked ou t 
f r o m among the small f inds, a re also very interes t ing, especially one of them, viz. t h e small bowl wi th curious 
painted o rnamen ta t i on relat ing t o an early period (550 — 650), in t h e subsequent ly scratched-in an imal decora-
t ion of which we can still feel t h e characterist ics of t he late Meroitic graf f i t i (e.g. on t h e walls of the Musawwa-
r a t Lion Temple) , or certain K a r a n o g ceramic ornamenta t ions . 1 8 New evidence for relat ions with Coptic E g y p t 
is the beaut i fu l b ronze censer (fig. 136). The a l ready published t e r r a c o t t a «tabernaeulum» seems to be unique 
for the t ime being.1 9 
The o t h e r work of t he Polish expedit ion in Dongola is reviewed by S. Jakobielski. Abou t 35 met res 
south-east of t h e cathedral , the excavat ion of a church, wi th a central ground plan, was s tar ted . P r o m the pa r t s 
which have come to light u p t o now, we can conclude not only that, t h e rare Creek cross-ground p lan repre-
sented by Tami t , Sonqi Tino and Aksha was to be found also in Dongola, — and t h a t , as shown b y the s tyle of 
t he capitals of columns, a l ready f r o m about t h e midd le of the 7th cen tury , — but, also t h a t this cent ra l church 
itself was also establ ished above the remainders of a n earlier building. F r o m the remainders of t he earlier build-
ing for the t i m e being it cannot y e t be ascertained clearly, whether t h e y originated f r o m a p rofane bui lding 
of the pre-Chris t ian period or f r o m a church of t he 6t,h century. W e a re looking f o r w a r d to the f u r t h e r excava-
t ions with g rea t interest . The curious ground p lan , together with i t s relatives, can also be very likely ranged 
w i t h the 6th c e n t u r y Egyp t i an «tetraconchos» g round plans (Abu Mena l 9 a , Hermopolis) . 
Professor Donadoni gives a detailed descript ion of the smal l church excavated in Sonqi Tino 
(in the a rea be tween the 2nd and 3rd ca ta rac ts ) on the le f t bank. A m o n g the questions, raised 
b y the church P r o f . Donadoni underlines t h a t t he age — the 10th cen tury — of the fresco,2 0 ex-
cava ted a t t h e western concluding wall of t he ma in nave ( t h a t is opposi te t o the a l t a r !), repre-
sent ing king Georgios, son of Zacharias, unde r t he pa t ronage of Christ , con t rad ic t s to the la te r da t ing of 
t h e church t y p e according to A d a m s . Regarding the func t ion of t he unusua l — b u t not unique — rooms (op. 
t h e Abdal lah Nirq i citadel church, Arminna West ) , Professor Donadoni presumes t h a t they served as accom-
moda t ion for t h e diaeon of the church , or one of t he rooms was p e r h a p s the xenodoeh ium of the pilgrims. This 
plausible exp lana t ion is the more interest ing as it, draws our a t t en t ion t o the quest ion, wha t could the life of 
t h e Nubian pr iests be like. As f a r as I know — a p a r t f r om the few monaster ies (as for instance Ghazali,21 Kas r 
el-Wizz,22 F a r a s «Potteries»23) — the re are ha rd ly a n y archi tectural d a t a regarding the way of living of the 
clergy, tha t is, t h e d a t a of this charac te r have so f a r no t been utilized t o any considerable extent . At any rate , 
i t seems for t h e t i m e being that t he accommodat ion of the diacon a t t a c h e d to the c h u r c h is everywhere a ra the r 
l a te occurrence (e.g. in the case of Sonqi Tino one ol the rooms in t h e «diacon a p a r t m e n t » can be approached 
on ly f rom the u p p e r floor, t h rough the ceiling, s imilarly to certain rooms of the la te living houses of Ikhmind i 
a n d Meinarti). 
The concessionary area of t he Scandinavian mission — on the work of which Professor Säve-Söderbergh 
repor t s — was s i t ua t ed in a length of about 60 ki lometres on the eas te rn bank, f r o m the Egyp t i an border to 
Gamai. The n o r t h e r n p a r t of t he a r ea (from F a r a s immedia te ly towards t he south) is more suitable for agricul-
t u r a l uti l ization. Thus , on account of the se t t l ements being inhabi ted even to this day , i t afforded less possibil-
i t ies for archaeological invest igat ion than the sou the rn pa r t . The l a t t e r is already t h e region of t he second cat-
a rac t , where t h e se t t lements were s i tuated r a t h e r in t he islands. I n t he immedia te surroundings of Faras, 
t h e expedit ion examined three churches, the c o m m o n interest of which is t ha t the re is no t race of a n y settle-
m e n t in their v ic ini ty . Two of t hem, viz. the F a r a s East, Riverside Church and the F a r a s Eas t Desert, Church, 
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are a l ready well known f r o m the works of Mileham, Clarke, Dunbar , Gr i f f i t h and Monnere t de Villard.21 Thus-
excavat ions were carried on only for t h e clarif ication of t he a rch i tec tura l his tory of Serra East, Southern Church. 
The church of signif icant dimensions, wi th basilical g round plan can b e dated back to t he t imes a b o u t 600. 
The re are no traces wi th in it to indica te t h a t it h a d undergone the u sua l middle-of-9th century recons t ruc t ion 
(into «type За» of Adams) , explained b y Adams wi th supposed sec ta r i an changes. F r o m all this, t he a u t h o r 
draws the conclusion t h a t by the t ime in quest ion the church had a l r eady been out of use. This, in itself me-
chanistic, s t a t ement is suppor ted , on t he one hand , b y t he upper age l imit of the ceramic finds, and , on t h e 
o the r hand, by the fac t t h a t in the vic ini ty there were still other churches, which could serve be t te r t he inhabi t -
a n t s of the Serra E a s t se t t lement . I n the knowledge of this new invest igat ion of t h e Serra Eas t church and 
the other two near-by churches of Fa ra s , we mus t again raise the ques t ion how is th is general Nubian en igma 
to be explained, viz.: a solitary church s i tua ted equal ly f a r f rom se t t l emen t s and cemeteries? W h a t was t he 
role of these churches? Might they h a v e been places of pilgrimage ? (This possibility is no t excluded e i ther b y 
t he circumstance t h a t there were n o t even «pilgrims' accomodations» beside them, because, in a given case, 
t he church itself can serve as an accommodat ion for pilgrims, see Be th lehem) . 
Sahaba is s i tua ted south of t h e churches ment ioned above. U n d e r the 8th c e n t u r y basilica, represent -
ing the bulk of the building, there a p p e a r two earlier per iods of cons t ruc t ion as well. The , according to Adams , 
s ignif icant reconstruct ion phase in to t h e «type За» was here carried t h rough , t ha t is t o say a sanc tua ry - t r ibune 
was buil t and the doors leading f r o m the sanc tuary to t he sacristy were walled up. L a t e r on, a burial s t r u c t u r e 
was a t tached to the sou thern wall of t h e church. Among the cons t ruc t ions of the even later periods, the long 
room joining the sanc tua ry wall, opening into t he sacris ty, which elsewhere used to he an organic part, of t h e 
ground plan of the church (in the 9 th t o 13th centuries), deserves our a t t en t ion . W e w a n t to remark a b o u t t h e 
capi ta l of column shown on fig. 197 t h a t — irrespect ive of minor differences or iginat ing f rom the d a m a g e d 
s t a t e thereof — it exact ly agrees wi th t he capi tal of t h e Faras column,2 5 dated by I . Ryl-Preibisz convincingly 
t o t he X-Group period.26 Thus, this capi ta l can hard ly be given a place in t h e construct ion periods of t he S a h a b a 
church. Perhaps, it can be connected with the unexpla inable bui lding remainders u n d e r the basilical g round 
plan, or what is even more likely - it was b rough t f r o m somewhere in the vicini ty and was bui l t in to t he 
church (cp. p. 227: «in the vicini ty of the church were t he remains of some buildings of unknown purpose»). 
The Tinonaman church (on the western bank of the Shirgondi island), preserved in a very b a d condi-
t ion, originates presumably also f r o m the 8th century . I t was sur rounded by a wall bu i l t of stone, wi th two bas-
t ions on the southern(!) side. Similar church sur rounding walls a re also found elsewhere in Nubia.2 7 I n our 
opinion, most of these are of late origin and their existence is explained by the protect ion against the repea ted 
inroads of the nomads f rom the eas tern desert, jus t like t h a t of the «enclosures», surveyed similarly by t h e Scan-
dinavian expedit ion in the vicinity of Abka (eastern bank) . 
The Scandinavian expedi t ion has f u r t h e r collected valuable d a t a on t he h is tory of the se t t l emen t , 
regarding the te r r i tory examined. There are no se t t l ements in the n o r t h e r n par t of the concession, in t he vic ini ty 
of Fa ras and Serra p resumably on account of the nearness of F a r a s a n d Serra, and the lack of fer t i le l and — 
and there is no se t t l ement (a r a t h e r curious fac t , indeed) even in t h e neighbourhood of the cemetery beside 
Shirfadik. The cont inui ty f rom per iod of the X-Group through Chr is t ian i ty up to t he Is lam can be observed 
in this cemetery, too. Certain X - G r o u p and Christ ian burials are pract ica l ly impossible to be dis t inguished 
f r o m each other, and Christ ian graves are of ten used again for burials of t he Mohammedan rite. I n t h e environ-
m e n t of Debeira the se t t lements before the 6th cen tu ry appear on t h e eastern bank , while the later, Chr is t ian 
se t t lements are confined to the wes tern hank . (According to Adams reason for this is t h a t in the beginning of 
t h e Christian period the Nile changed its course. I t would be great he lp to know in how long a section of t he 
Nile this assumpt ion holds good, if a t all.) The ne twork of se t t lements is denser in t h e vicinity of Askheit and 
Sahaba. In the New Kingdom for t ress on the Gebel of Sahaba, t races of a se t t l ement f rom the late Chris t ian 
period can be found. (Very likely, t h e popula t ion of t h e vicinity used to look for r e fuge here. The phenomenon 
is consonant wi th t h a t of the typ ica l r idge-set t lements of the la te Chris t ian period.) Between Haifa Degheim 
and Abka there is a whole series of refuges wi thout any traces of set t lement: («enclosures» with dry layed s tone 
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walls surrounding a reas of about 200 m e t r e s by 200 met res ) . I n their m a j o r i t y (Sites 244, 168, 278, 279) Chris-
t ian period ceramics were found, while in the refuge, m a r k e d Site 142, t he re were X - G r o u p ceramics (in our 
opinion, the ground p l a n of the refuge in question does n o t belong to a t y p e identical w i t h t h e previous ones). 
W e h o p e to hear aga in a b o u t these re fuges in fu ture . T h e y are really character is t ic m o n u m e n t s of a per iod of 
N u b i a n history, h a r d l y known in its detai ls! 
The se t t l emen t s of the islands a re no t of the vi l lage type but r a t h e r farm-like, viz. they consisted of 
single houses, the s aq iya and the piece of cult ivated l and . — From a m o r e detailed examina t i on of these f a rms 
we could definitely f i n d ou t much more a b o u t the agr icu l tura l life, proper t y relations, e tc . of the lato Chris t ian 
period, than we now can f r o m the a lways approximate a n d estimated d a t a of village and «urban» settlements.27® 
From the v e r y scanty text ma te r i a l of the a r e a Professor Säve-Söderbergh m e n t i o n s the stele wi th 
a h a d Greek text . T h e stele was m a d e in 1158/9 and eternal ized the m e m o r y of the b i shop Martyrophoros . I n 
Säve-Söderbergli 's opinion, Mar tyrophoros mus t have b e e n counter-bishop of Faras, because , in cont ras t t o the 
then official diopliysite fa i th , he was a monophysi te . Howeve r , the a r g u m e n t s (euchologion mega, Maria Eleusa, 
Maria Galact ro t rophousa , etc.) t h a t could be raised in f a v o u r of this a s sumpt ion — viz. t h e official diophysi t -
ism a n d the «counter-bisliopric» in F a r a s — were tho rough ly and convincingly r e fu t ed b y Professor K r a u s e 
jus t a t t he Essen conference (see infra). Martyrophoros m i g h t have been a bishop elsewhere, not only in Faras . 
And i t is hardly necessary to hold h im for a «counter-bishop» on account, of his monophys i t e belief. 
Professor Dinkier in his excellently documented lecture (with P . Grossmann's f i n e archi tec tura l draw-
ings which we were able t o admire p a r t l y in an earlier publ ica t ion on t h e excavations28) r epo r t s on t he investi-
ga t ions carried on in t h e islands Sunnarti, Tangur a n d Kulb, in the region of Batn el-Haggar. H e describes one 
late (12th to 13th cen tu ry ) church f r o m each of the t h r e e islands. The process of the d iscont inuat ion of Chris-
t i an i ty is excellently demons t ra ted here again by the f a c t t h a t the a l t a r s were preserved in situ, toge ther with 
several objects of use of t he church ( f ragments of p a r c h m e n t ; just like in the Abdal lah Ni rq i citadel church, 
where, similarly t o Dongola for example , t he bronze censer also was l e f t in the church.2 9) I n the islands there 
were refuge-like for t i f ica t ions . Among these , t h a t of t he is land of Sunnarti has been k n o w n t o us f rom a n earlier 
publ icat ion. 3 0 More in teres t ing is t h a t of t he island of Kulb, the area of which was densely bui l t in, a n d there 
was also an oven in i t . The s t ra t igraphie conditions of r o o m No. 102 ( f r o m above downwards : clay, m a n u r e 
fodder , ashes, m a n u r e a n d fodder, ashes, m a n u r e layers), as well as the a b o u t twenty vessel f r agmen t s supplied 
wi th scratchings (most ly wi th monograms of Christ and M Ï X A H V ) po in t t o f r equen t a n d las t ing use. Professor 
Dinkier raises the possibi l i ty of the for t hav ing been a monas t e ry . The reviewer does n o t see any a r g u m e n t in 
f avour of such assumpt ion , he ra ther supposes tha t t h e p lace might h a v e been an "admin i s t r a t i ve cen t re" , in 
which case, if we choose, we can even regard the building consisting of r o o ms Nos 17 to 25 (judged only on the 
basis of the ground p lan) as a «palace». 
Prof . Ch. Maystre (Swiss expedi t ion) publishes a r epor t on three churches, s imilar ly f rom the t e r r i to ry 
of Batn el-Haggar, b u t f r o m the eastern b a n k . Among these the Kageras church is pe rhaps t h e most in teres t ing 
one, on account of t h e for t i f ied sur rounding wall and t h e composite g r o u n d plan the reof . W e are wai t ing for 
f u r t h e r detailed publ ica t ions thereon, as well as on t he churches excava ted in Ukma a n d Songi Sud, since the 
d a t a publ ished in t he said volume — especially the g r o u n d plans — tell us less about t h e p resumably m o s t in-
teres t ing and character is t ic s t ructures , t h a n we would h a v e desired to k n o w . 
The da t a or ig inat ing f rom the excavat ions in t h e island of Kulubnarti are being f i t t e d into the general 
p i c tu re of the h is tory of Nubia by Professor Adams, on t h e cus tomary h i g h level known f r o m his o ther works. 
The purpose of t he excava t ion of K u l u b n a r t i (Batn e l -Haggar) was t o h e l p Nubiology to complete t h e u p to 
now v e r y scanty no t ions on the O t t o m a n age. The place used to be the res idence of an O t t o m a n official of lower 
rank . T h e houses of t h e se t t l ement in t h e southern corner of t he island, inhab i t ed most ly be tween 1100 a n d 1600 
have furnished f u r t h e r d a t a for the appra i sa l of the earl ier known la ter -age dwelling h o u s e types (Turmuki is-
land, Abkanar t i , Meinar t i , Serra, etc.), especially in respec t of the so-called uni t house. T h e nucleus of t he Ku-
lubnar t i «castle» was also a unit, house, which, in the course of time, was bu i l t ou t into a for t i f ica t ion , and in which 
the s ta t ioning of a mi l i t a ry garrison was also ensured. The original unit house had stood t h e r e already in t he t imes 
preceding the O t t o m a n conquest . 
Among t h e numerous in teres t ing observations, m a d e by Professor Adams, we would like t o under-
line he re one, as be ing a decisive a r g u m e n t in favour of cont inui ty in t h e cont inui ty-discont inui ty deba te . I n 
cemetery No. 21-S-2, in a vaul ted grave, da ted by the ce ramic grave goods to the la te Chr is t ian period, there 
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was a n in tac t «bed burial». A b o u t th i s way of bur ia l , f r equen t ly occurring a m o n g the Meroitic en tombment s , 
the general opinion h a s been so f a r t h a t i t does no t occur in t h e Chr is t ian period. 3 1 — The resul ts of the inves-
t igat ions carried on in K u l u b n a r t i a r e summed u p a n d generalized b y Prof . A d a m s as follows: 1. Ku lubna r t i 
and i ts environment h a v e been cont inuously inhab i t ed f rom t h e 11th century u p t o modern t imes , 2. bu t the 
se t t l ement units thereof follow a f t e r one another in intervals be ing in proport ion t o t h e «exhaustion» of certain 
places (exploitation of t he ferti le soil, accumulat ion of garbage). 3. P a r t of the changes of the t y p e s of Nubian 
dwelling houses come abou t as a resu l t of the changes of the «social environment»; «but m a n y r e f l ec t nothing 
more t h a n the p e n d u l u m swings of fashion». 4. The la te Christian dwelling house t y p e «may re f lec t a local need 
for defense, but its inspira t ion came u l t imate ly f r o m the castle a rch i t ec tu re of E u r o p e and the L e v a n t . . . castles 
are, a long with cathedrals , t he pr inc ip le m o n u m e n t s of Medieval civilization, a n d m a n y of t hose in Europe, 
like t h e Nubian u n i t houses, a re m o r e distinguished for ingenui ty t h a n for pract ical i ty». 5. T h e topographie 
posi t ion of the K u l u b n a r t i castle — similarly to t h e Turmuki , K a s a n a r t i and Meinar t i for t i f ica t ions — points 
to t he robber knight role of the O t t o m a n age N u b i a n «rulers». 6. T h e ridge se t t l ements are charac ter i s t ic in the 
medieval phase of t h e his tory of N u b i a n set t lements . 7., 8. Organized Christ ianity survives till t h e 15th century, 
and f r o m the t imes be tween t h e 15th and 19th centur ies there are , as a m a t t e r of fact , no de f in i t e traces for 
the popu la r practice of the M o h a m m e d a n fai th. I t is doubtless t h a t t h e rulers ( t h a t is the ruling layer , or more 
correct ly class) were Mohammedans , b u t «. . . t he general popu lace had no fa i th o the r than folk superst i t ions 
and pract ices surviving f rom the Chr is t ian past». 9. T h e very s c a n t y character of t h e monuments f r o m the Otto-
m a n per iod can be explained n o t b y depopulat ion, b u t ra ther b y economic s t agna t ion . — Among A d a m s ' con-
clusions those conta ined in poin ts 3 — 4 and 7 — 8 a re felt to some e x t e n t disputable b y us, a t least u n t i l we shall 
be able t o generalize our conclusions f r o m a larger mater ia l of m o n u m e n t s ; n a m e l y we shall b e ab le to write 
an en t i re history of Nub ian a r t . 
These are t h e studies of t h e volume to b e regarded more or less as excava t ion reports. F r o m among the 
three s t r ic t ly historical and cul tural-his tor ical s tud ies we are go ing to review f i r s t Professor Michalowski's lec-
ture ent i t led Open Problems of Nubian Art and Culture in the Light of Discoveries at F aras ; in wh ich h e enumer-
ates all such questions to which t h e f inds of F a r a s h a v e so far g iven an answer, a n d raises a few o t h e r problems, 
the answers to which he expects f r o m the fu r the r analysis of t h e F a r a s m o n u m e n t s in par t icular a n d f rom the 
fu tu r e work of Nubiology, in genera l . The m a j o r resul ts of t he w o r k done so f a r h a v e been as follows: l . T h e 
Christ ian religion h a d spread in N u b i a already before the official conversion; this is shown by N o r t h e r n Nubian, 
X - G r o u p period bur ia l s of Chris t ian ri te, the brick church wi th romboida l g round p lan found u n d e r the Faras 
palace as well as i ts relat ionship t o t h e «Southern Church» and t h e «Riverside Church». 2. Monnere t de Villard's 
list of kings has been completed w i t h t he da ta of Georgios I, Zachar ias I I I , Georgios I I I , and Moise. 3. The dis-
covery a n d evaluat ion of the F a r a s list of bishops; t h e recent comple t ion thereof w i t h Marianos ( + 1037), known 
f rom t h e Qasr I b r i m stele. 4. F r o m t h e iconographie analysis of t h e Faras frescos i t becomes c lear t h a t a t the 
tu rn of t h e 10th a n d 11th centur ies ( inaugurat ion of bishop J o h a n n e s ) the Melki te r i te was in t roduced in the 
ca thedra l (?).32 5. T h e wall pa in t ing periods on the basis of the d o m i n a n t colour re la t ions are: violet style, begin-
ning of t h e 8th cen tu ry to the midd le of the 9th cen tury ; whi te : midd le of the 9 t h century to t h e beginning of 
the 10th century; red-yellow: f r o m t h e beginning to the end of t h e 10th cen tu ry ; «multicoloured»: beginning 
of t he 11th century t o the 12th c e n t u r y ; f inally a f t e r 1175 da rk colours, «more r igid composition». — The most 
i m p o r t a n t open ques t ions are: T h e Dongola church wi th «granite columns» shows a great s imi la r i ty with the 
Fa ras cathedral of b i shop Paulos ( abou t 707 A. D.) . Might t h e idea of the F a r a s ground plan n o t h a v e come 
f r o m Dongola, the cap i ta l of the un i t ed kingdoms? (The reviewer feels that t he relat ionship b e t w e e n the archi-
tec ture of Northern a n d Southern Nubia , and the connection of t h e former with E g y p t i a n ar t answer the ques-
tion in t h e negative, a t least as f a r as th is problem can be judged a t all today.) — W h a t is the t r u t h in respect 
of t he relationship be tween the me lk i t e and monophys i t e sects, a n d the pr ior i ty of one or t he o t h e r of them? 
Professor Michalowski, besides t h e a l ready well k n o w n iconographie arguments , 3 3 raises the role of t h e Eucho-
logion mega text; according to h im, t h e appearance of t h e same on cert ain stelae m u s t be connected w i t h the mel-
kite r i te — although i t be t rue t h a t t h e question «is complicated b y t h e fact t h a t some bishops h a d Copt ic stelae 
with a f r agmen t of t h e t rans la t ion of th is formula, e.g. bishop T h o m a s (862), while others, Ignat ios fo r instance, 
had s te lae with two formulae in Greek: Ev%o\0yiov Méya and a t e x t typical for Copt ic stelae». — W h a t is the 
relat ionship between t h e Greek, Copt ic and Old N u b i a n languages? According to Gr i f f i th , the F a r a s inscriptions 
31
 W . B. EMERY: E g y p t in N u b i a . London 1965. 
208. 
32
 T h e detailed r e fu t a t i on of t h i s assumpt ion see 
later, in the lectures of M. KRAUSE and P . P . VAN 
MOORSEL. 
33
 The i r origin see K . WESSEL: Zur Ikonographie 
der kop t i schen K u n s t . I n : Chr i s t en tum am Nil. 
Reck l inghausen 1964. 234; Id . : Die ä l t e s t e Darstel-
lung de r Mar ia Eleousa. A t t i del VI. Congr . In tern , di 
Arch. Chr is t iana , 1962. C i t t à del Va t icano 1965. 207 — 
13. 
Acta Archaeologica Academiae Seientiarum Hungaricae 24, 1972 
CHRONICA 313 
in t he Copt ic language are signs of a Coptic Diaspora.3 4 I t appears t h a t this view is no longer t enab le today.3 5 
(As regards this ques t ion, i t is hardly worth-while to m a k e any assumpt ions as long as all t he t e x t s discovered 
dur ing t h e last ten yea r s are not published, and unti l t h e t ex tua l m o n u m e n t s known so fa r do no t receive their 
more comple te in te rp re ta t ions in the l ight of the new ones. I refer here only t o the W a d i es-Sebua inscription 
da ted b y Griff i th to t h e beginning of t h e 8 th century (period of bishop Paulos!). On this basis, Gr i f f i th main-
ta ined a l ready in 1913 t h a t in the beginning of the 8 th cen tu ry the in t roduct ion of the Old N u b i a n language 
in t he l i tu rgy mus t h a v e been urged r a t h e r energetically; or t h a t it was a l ready ac tua l ly in t roduced. The person 
of t h e wr i t e r of the t e x t is not indifferent e i ther : «Peter, pr ies t of Christ of Pachoras . . . of t h e Cross of Pacho-
ras».36) — W h a t was t h e order of the «officiai», t ha t is governmenta l h ierarchy; w h a t was t he func t ion of the 
subord ina tes of the epa rcha ; how were t h e y represented ( t h a t is to say, jus t w h a t official r anks h a v e to be re-
cognized in certain representat ions)? I n w h a t connection was N u b i a n Chris t ian a r t wi th t he con temporary 
E g y p t i a n Coptic a r t ; w i th Byzant ine a r t , a n d with E t h i o p i a n art? By whom were t he F a r a s f rescos painted? 
Some of t h e m o s t impor tan t quest ions raised b y Pro f . Michalowski are being answered in the very 
same vo lume by P ro f . Krause.'s s tudy ent i t led Zur Kirchen- und Theologiegeschichte Nubiens ; neue Quellen und 
Probleme. 
Professor K r a u s e doubts to t he u t m o s t the s t a t e m e n t of Eu tych ius , pa t r i a r ch of A lexandr i a (933 — 
940), according to which the Nubians would have become converted to t he monophys i t e fa i th only in 719. Adams 
tr ied t o br ing a character is t ic turning po in t in the deve lopment of N u b i a n church a rch i tec ture in to ha rmony 
with th is s t a t emen t of Eu tych ius , by in te rpre t ing as a consequence of t he shi f t ing f r o m the d iophysi te r i te t o 
t he monophys i t e one t h e f ac t t h a t «in the 8 th century wholesale changes were carried out , t he effects of which 
were t o enlarge t he ha ika l and to screen i t f r o m the view of the congregation by m e a n s of brick par t i t ions (hi-
gab)».37 B u t was t he re such liturgie difference between t h e diophysite and monophys i t e sects as m u s t have nec-
essarily l e f t a t race in t h e ground plans of t he churches? The liturgie differences be tween the two sects are as 
follows: «sie be t re f fen die Beschneidung; verschiedene Fas tengewohnhei ten , die Verwendung bzw. Nichtver-
w e n d u n g des Myrons bei der Taufe, das Be t re ten des Al täre mi t Schuhen, das Kreuzschlagen m i t zwei bzw. 
e inem Finger , das K n o t e n von qurban du rch Frauen u. Mädchen s t a t t durch Priester , das Schneiden bzw. 
Nichtschneiden des Opferbro tes bei seiner Konsekra t ion , die verschiedenen Bl ickr ichtungen des Diakons nach 
Osten bzw. Westen, das Aufbewahren bzw. N i c h t a u f b e w a h r e n der Host ie , die D u r c h f ü h r u n g bzw. Nichtdurch-
f ü h r u n g der Waschung a m Epiphanius tag u n d schließlich die verschiedene Kle idung der Mönche»38 F r o m all 
this i t becomes unambigous ly clear t h a t be tween the l i tu rgy of the two sects there is no such difference which 
would involve differences in the ground plans . And besides, all such d a t a as re la te to the consecrat ion of t he 
N u b i a n bishops, show t h e Coptic pa t r i a rch of Alexandr ia t o be the supreme au tho r i t y of t he N u b i a n Church 
and t h a t u p to the P r imis consecration document of t h e yea r 13 7 2.39 The change of sect in F a r a s a t the t u r n 
of t h e 10th and 11th centuries presumed 'by Professor Michalowski is excluded b y the fac t t h a t Georgios I I 
media tes in the yea r 1000 between the E th iop ian king a n d Philotheos, (Coptic) pa t r i a rch of Alexandr ia . U p to 
now i t h a s been held t h a t t he following c i rcumstance was also among the a rgumen t s of the p resumed change 
of sect, i.e. t h a t b ishops Aaaron (952 972) and Pet ros I (976 — 999) bore t he t i t le «metropoli tan of Pachoras», 
while the i r successors, Johannes and t h e n Georgios ( f l 0 9 7 ) are indicated as «orthodox bishops» on the Greek 
inscript ions of the ca thedra l . The «metropoli tan of Pachoras» is based on the erroneous t rans la t ion of t he Greek 
inscript ion, viz. on t h e Aaron stele a n d the Petros stele theres t a n d s èmax. ptrpcQonoXtc, Пахтдад and t h a t 
does n o t mean me t ropo l i t an a t all. As regards the ep i the t «orthodox» i t was s imply claimed a n d also used by 
the digni tar ies of b o t h sects.40 
The Coptic l i turgie ms (see note 38) edited b y Assfalg furnishes indisputable a rgumen t s t o the effeot 
t h a t t h e iconography of t he Madonna E leusa and Galac t ro t rophousa is def ini te ly rooted in Coptic, monophy-
site legend-t radi t ion (Ihe archetype of t he l a t t e r is a t t r i b u t e d by the Coptic legend to St. Luke !). B u t as these 
two iconographie types , f requent ly quoted as a rguments , do not prove t he adherence to t he d iophysi te sect, 
similarly the presence of the Evxohóytov /tèya or certain p a r t s thereof do no t p rove i t ei ther. F r o m t h e sectarian 
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point of view the t e x t is indifferent . I t s special ty lies r a t h e r in the fac t t h a t it appears , in full f o rm more fre-
quen t ly on the g raves tones of dist inguished persons, while otherwise it appears in abbrevia ted f o r m . 
W e must fu l ly agree with t he convict ion of Professor Krause regarding t h e question of sects also be-
cause i t logically relieves t h e archaeological and ar t historical invest igat ions on N o r t h e r n Nubia of a constant ly 
d i s tu rb ing uncer ta inty . I t has also to be bo rne in mind w h a t he says a b o u t the Christ ianization of N u b i a before 
the off ic ia l conversion. However , as r egards this point , we shall have some reservat ions as long as we shall no t 
get t o know f rom deta i led publications t h e Christian f inds f r o m Nubia previous the middle of t h e 6 th century . 
Here we deem hut one r e m a r k necessary, i.e. the fac t of some E g y p t i a n Chris t ian l amps coming to light f r om 
the l ayer of Meinarti d a t e d between 500 a n d 550 does n o t necessarily p rove of the Christ ian f a i t h of the popu-
lation. I f this were so, t h e n we ought to infer Chris t iani ty on the basis of qu i te a n u m b e r of f inds f r o m the Qustul 
and B a l l a n a tumuli.4 1 
G. Vantini dea ls wi th the j o u r n e y to Baghdad of king Georgios (Kirki) in t he year 836, in his s tudy 
ent i t led Le Roi Kirki de Nubie à Baghdad : Un ou deux voyages'1. The descr ipt ions of the journey t h a t had be-
come necessary because of the se t t l ement of the bak t p a y m e n t , as well as of t he even t s following it , differ f r o m 
each o t h e r in the va r ious sources in such a way t h a t t h e quest ion can be raised, whe the r or n o t Ki rk i visited 
B a g h d a d on one or oil t w o occasions (at t h e second t i m e as a prisoner)? The ques t ion — as s t ressed b y Vant in i 
himself — cannot be decided on the basis of the sources known a t present . W i t h o u t going here i n t o t he details 
of t he question, we r e m a r k t h a t the Arabic sources, men t ion ing the two journeys, a re very confused. W e should 
ra the r d e e m necessary t o underl ine a n o t h e r m o m e n t u m of Ki rk i ' s journey, viz., t h a t his journey t h r o u g h E g y p t 
and Syr ia was a sort of t r i umpha l procession of the monophysite ruler for t he E g y p t i a n and Syr ian monophysi-
tes.42 I f we can t rus t t h e Christian sources (Severus of Ashmunein , A b u Salih, Barhebraeus a n d Michael t he 
Syrian), t he khalif nego t i a t ed with Ki rk i as a pa r ty of equa l rank . Such a p ic ture is r a t h e r t roubled b y the f ac t 
t h a t t h e king had to wa i t two full m o n t h s before he was received b y the khalif a t all. I feel t h a t th i s la t te r de-
tail is of historical i m p o r t a n c e too. 
The elaborat ion of the t ex tua l f i n d s of the N u b i a n archaeological campaign lias been r a t h e r lagging 
behind as compared w i t h t h a t of the o the r f inds. This d iscrepancy — in respect of the quan t i t a t ive propor t ion — 
appear s also in this vo lume . Of the t w o s tudies dealing wi th the inscript ions or t ex tua l f inds t h e f i rs t one in 
succession, the work of S. J akobielski, r epo r t s on the pre l iminary phase of t he elaborat ion of the F aras inscrip-
tions. T h e short analys is accompanying t h e na tura l classification of t he t ex tua l m o n u m e n t s (inscriptions and 
tex ts carved in stone, d r a w n or pa in ted on walls of buildings, wr i t t en or scra tched on ceramics), discovered 
in F a r a s , also suggests what, significant results can be expected f r o m Jakobielski ' s fu r the r elaborat ions. His 
p re l imina ry remarks on t h e propor t ion of the languages, viz. Greek, Coptic and Old Nubian, used in the in -
script ions, as well as t hose on the cha rac te r and rules of t he mixed (Greek and Coptic) occurrence of the said 
languages in certain t e x t u a l monument s , refer to very important : historical quest ions. The s t a t e m e n t s on t he 
condi t ion of the Coptic language are especially interest ing. Whi le in general the Greek texts are g rammat ica l ly 
very defect ive and show t h e influence of Old Nubian, t he Coptic t ex t s are always correct . The dialect of the t e x t 
is t h r o u g h o u t Sahidic, even when in E g y p t the Bohairic dialect h a d a l ready been ful ly adop ted even by the 
language of the l i turgy. F r o m this f ac t Jakobielski d raws the conclusion t h a t a t t he t ime when t h e Egyp t i an 
l i turgie dialect shif ted over f rom Sahidic t o Bohairic, t h e l i turgie language of the Nubian monophys i t e church 
sh i f ted over from Sahidic Coptic to Old Nub ian . For t h e explana t ion of t he correctness of the Copt ic inscrip-
tions h e offers not less t h a n two possibilities. On of t h e m is that, this language was never spoken b y the broader 
circles of the people, b u t i t «was always t rea ted as t he official language, imposed b y the adopted ecclesiastical 
rite» (p. 31). The o the r one is t h a t in N u b i a n society in general there were also smaller Coptic communi t ies pres-
ent, consisting of re fugees f rom religious persecutions (assumpt ion of Gri f f i th ; t he reviewer would like to see 
more d i rec t demons t ra t ive d a t a as regards this assumption) . — Greek, on t he other hand , was a spoken popular 
language, shown also b y i ts mixing w i t h Old Nubian and i ts internal , g rammat i ca l distortions, easily explained 
by th i s circumstance. T h e s t u d y also conta ins the new, more accura te reading of an inscription, published al-
ready earlier;43 the ana lys i s of the said inscript ion renders possible to establish t he yea r of the accession of Geor-
gios I t o the throne in t h e year of 856, 859 or 866. 
The textual f i n d s of the German expedit ion (see above Pro f . Dinkler ' s s tudy) arc discussed by D. G. 
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Müller. Among t h e th ree more coherent and fairly well analy/.able t ex tua l f inds — one Coptic , one Greek and 
one Old Nubian, f r a g m e n t s of texts wr i t t en on parchment . — and the twelve small, not ana lyzab le Old Nubian 
text, f r agments , f o u n d in the Kulb for t (Coptic) and in t he Sunnar t i church ruin, the most, s ignif icant one is 
pe rhaps the Coptic manuscript , originating f r o m the K u l b «fortification». It, is very likely that, wi th in the walls 
of t he s ame a legal d o c u m e n t had been preserved, which recorded the donat ion of landed p rope r ty to a monas-
tery . (Professor 1 l inkler in his s tudy reviewed above uses t h e presence of this document as an argument, in favour 
of t he assumpt ion t hat. K u l b was eventual ly a monas t e ry (p. 270). However , the presence of such a documen t 
can be na tu ra l no t only in a monas tery , b u t in the admin i s t ra t ive centre, p resumed above b y the reviewer, or 
in a refuge, where t h e possessions and documents of t h e monas te ry were brought, for shel ter in war t imes !) 
Professor Trigger's s tudy, ent i t led The Cultural Ecology oj Christian Nubia, cannot be ranged a m o n g 
any of t he groups of themes formed wi th a certain obviousness by the s tudies of the volume, such as: certain 
repor t s and analyses of archaeological mater ia l , h is tory, tex ts and epigraphy, history of a r t . However , we be-
lieve i t gives equally m u c h to the scholars of all sectors of our discipline (in spi te of t he pessimist ic r emark to 
be read a t the end of t he s tudy, i.e.: «it is incalculable h o w much informat ion about poli t ical and economic or-
ganiza t ion has been lost th rough the fa i lure of archaeologists to explore t h e se t t l ement p a t t e r n of m a j o r sites, 
such as Fa ras and Qasr Ibrim» . . .). 
I t is no t easy to review the far- reaching considera t ions of this s t udy . The reviewer would ra the r dwell 
on a few of Professor Trigger 's f u n d a m e n t a l points of principle, the absence of which has been deplorably conspic-
uous in a pa r t of t h e archaeological elaborat ions on N u b i a made so far . I t is t rue t h a t these are r a the r such 
po in t s of view as can b e formed only b y t h e invest igat ion of a large n u m b e r of Nubian se t t l emen t s and s imulta-
neous historical research. The observation of such poin ts of view, however, j u s t in interest of t he f u t u r e synthesis , 
would h a v e been compulsory in the excavat ion of every se t t lement , all and sundry . The d a t a required for t h e 
appra i sa l of the economic existence of t h e single se t t l ements , the «sett lement pat tern», and the whole of t he 
N u b i a n kingdoms m u s t be looked for in t he following fac tors : na tu ra l env i ronment , which since 1899 in Nub ia 
has n o t been identical wi th the historical na tu ra l env i ronment . Wi th in this f r ame , we m u s t examine the dis-
t r i bu t ion of the fer t i le land in the Nubian Nile valley. Fo r tuna t e ly , the d is t r ibut ion of t he good product ive lands 
has hard ly changed in the course of 5000 years, but f u r t h e r special invest igat ions are required. For example, 
a b o u t Fa ras we know t h a t it was an «island» in its golden age, bu t nobody has carried ou t any geomorpholog-
ical invest igat ion in th is respect so far . Impor t an t are t he investigations regarding the q u a n t i t y and f luc tua t ion of 
precipi ta t ion. Trigger in contrast (о general ly accepted opinions44 — main ta ins t h a t the f luc tua t ion of precipi-
t a t ion has not changed in a greater degree since 3000 B . C.(?). The m a j o r changes lasting for longer periods in t he 
water level of the Nile can he reconstructed ra ther well, a l though not, as accura te ly as requi red . I t can be said in 
general t h a t for the per iod of 642 — 731 water-levels unde r t h e average and for t he period of 722 — 821 water-levels 
above the average a r e characterist ic. Thereaf te r , up t o 921 water-level was again low, in t he period of 922— 1011 
higher, in the period of 1022—1121 low a n d a f t e r 1121 we know again a b o u t h igher water-levels of t he Nile f r o m 
E g y p t i a n records. — The accumulat ion of sand as f r o m the Meroitic t imes (and na tura l ly , pr ior to t h a t too !) 
was a significant f a c t o r in the his tory of set t lements . T h e accumulat ion of sand at, the cer ta in places depends, 
however , ra ther on local, t h a n on general factors. As for t he fauna and the f lora, according to Trigger, the gen-
eral p ic tu re of these has been modif ied by m a n very l i t t le since the Meroit ic period (a l though in this respect 
f ina l conclusions canno t yet be made at all, because only a very small part, of the vegetable and animal f inds 
have been elaborated so fa r in an exper t manner . The elaborat ion can still br ing surprises; for example the gar-
bage of one of the kit chens of Arminna West, showed that, in the late Meroitic age the m e a t of t he crocodile was 
consumed4 5). I t is also educat ive to quote , in brief, wha t Trigger says a b o u t t h e factors inf luencing the «forms 
of existence». This, it is not indifferent f r o m the viewpoint, of the complet ion of the s t a t e m e n t s regarding the 
commerce of Nub ia t h a t in the f r amework of the Egypt o-Nubian t rade agreement of the yea r 652 Nubia offered 
slaves against l inen and horses ( tha t is, part, of the i m p o r t s — in certain t imes eventual ly t h e whole of the im-
por t s ! — cannot be pointed out with the help oj the means oj archaeology!). Inves t iga t ion has paid so fa r l i t t le 
a t t en t ion to the epidemics — al though, according to Trigger, they could no t have been less f r equen t in Nub ia 
t h a n in Egyp t , where be tween 542 and 600, and a f t e r 1348 about 20 — 25 percent of the popula t ion fell regularly 
vict im to epidemics. — Af te r the general ecological exposit ion, Prof . Trigger displays t he use of his method 
t h r o u g h the descript ion of the various set t lement per iods of Arminna Wes t . Collating t he set t lement his tory 
of A r m i n n a West, w i th t h a t of Meinarti , excavated and published with similar care, he is just i f ied in s ta t ing 
t h a t «both sites clearly par t ic ipa ted in cer ta in general t rends t h a t were common to t h e whole region, but, in 
o the r ways their his tories were qui te different» (p. 378), and the reason for this m u s t be looked for in the radi-
44
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cally different geographical ( I should unde r s t and here «microgeographieal») and , consequently, economic prop-
erties of the two se t t lements . 
As Trigger 's s t u d y deserves special a t t en t ion on accoun t of the methodology expounded a n d i l lustrated 
therein, t he s tudy of Professor Adams deserves t he same a t t en t i o n for t he help rendered by it t o t h e whole of 
invest igat ion in Nubiology. I t is unnecessary to explain in detai l w h a t po t t e ry means for the archaeologist in 
general . And I a m sure it is equal ly unnecessary to discuss in deta i l — as it is general ly known — w h a t Professor 
Adams ' act ivi ty in t he field of t he typological and historical classification of N u b i a n po t t e ry m e a n s for Nubio-
logy. I n the present, volume Professor A d a m s sums u p the resul ts of his ten y e a r s ' work, as regards po t te ry . 
His s tudies discussing the N u b i a n pot te r ' s c r a f t in the Meroitic48 and the Christian4 7 periods, publ ished in 1964 
and 1962, respectively; his p a p e r analyzing t h e results of t he excavat ions of t h e F a r a s Kilns (1961);48 his work 
in m a n u s c r i p t enti t led «Field Manual of Chris t ian Nub ian P o t t e r y Wares» (1963), and his reports on t h e Meinarti 
excavat ions 4 8 carried out by h im, closely connected wi th his previous works, conf i rming and re f in ing these, 
have been real «handbooks» for all those who carried ou t excavat ions in Nubia , a n d even for all those, in general, 
who h a v e dealt wi th quest ions of Nubian h is tory in the Meroitic and Christ ian periods since t he appearance of 
these works. The lecture ent i t led The Evolution of Christian Nubian Pottery, publ ished in the E s s e n volume, 
is an organic cont inuat ion and , in certain details , a correction of these, and at t he s ame t ime also the i r summary . 
The p o t t e r y of the period indicated in t he t i t le is described in fou r main classes. The f i rs t one is «Family D,» 
comprising Hand-Made Wares , the second one is «Family N», comprising Wheel-Made Wares, the thi rd one contains 
the impor ted goods, viz. Aswan Wares, «Family A », and f inal ly t he fou r th one is t he class of the Glazed Wares, 
«Family G». 
As compared wi th t he earlier studies, we can f ind here new s t a t emen t s a n d details f irst of all in the anal-
ysis of t he imported ceramics summarized u n d e r the n a m e of Aswan Wares. The presence of E g y p t i a n imported 
ceramics in the cont inuous line of Nub ian po t t e ry is demons t r a t ed b y Adams in four main s tages . The f irst 
one is t h e period preceding t h e 6th century , no t def ined more closely, falling, in t he Nubian relat ionship, in the 
second half of the cul ture of X-Group , and in the E g y p t i a n relat ionship, in t he emerging classical Coptic cul-
ture.5 0 The second s tage can be placed roughly between the years 500 and 750; t he main bulk of t h e impor ted 
mater ia l of this period is imi ta ted t e r ra sigillata, or var ian ts of t h e same. F r o m the end of this per iod we can 
count t h e quick rising of t h e level of t h e genuine wheel-made N u b i a n wares. Paral lel ly with this phenomenon 
it appeal 's t ha t the impor ted goods represent a cont inuously lower level, viz.: «here we observe an interest ing 
change of relationship: t he Aswan po t te ry , which in earlier centur ies had served as a model for t h e Nubian 
product , now seems to follow r a t h e r t h a n to lead the deve lopment of southern wares» (p. 120). Final ly , the 
four th group, mater ia l to be da ted be tween the years 1050 and 1150, with its very large q u a n t i t y a n d mass-
product character , represents pract ical ly t he bulk of the N u b i a n p o t t e r y of the period (the phenomenon is pre-
sumably connected wi th t he des t ruct ion of the Fa ras ovens). A f t e r 1150 impor ted po t te ry is one of t he four 
main groups, «Family G», t h a t is the glazed po t t e ry . — I t appea r s not only f r o m the description b u t also f rom 
the a t t a ched excellent illustrat ions that, the impor ted po t t e ry f r o m the 5th cen tury to the 12th cen tu ry and then 
in respect of the. glazed p o t t e r y u p to the end of the Middle Ages played a very impor t an t pa r t as regards Nu-
bian ceramics. The correct unde r s t and ing of the details of this fac t , and consequent ly , the accura te da t ing of 
the impor ted po t t e ry and the local po t t e ry connected with it (or the i r direct prac t ica l archaeological serviceable-
ness) a re rendered di f f icul t b y t he fact, t h a t impor ted po t t e ry , as mater ia l f r o m systemat ic excavat ions , is 
not k n o w n enough to us f r o m its own sources, b u t only — or ma in ly — f r o m i ts Nub ian occurrence. (This is 
not t h e case with glazed po t t e ry , which, fo r tuna te ly , can be da ted more accurate ly on the basis of t he archaeolog-
ical discovery of i ts place of m a n u f a c t u r e — Fostat .5 1) Thus, t he re is still qu i te a lot to be done also in this 
field (bu t this would not be t he task of Nubiology b u t t h a t of Coptology! ) — a n d Nubiology is still faced with 
all t he tasks enumera ted b y Professor A d a m s a t t he end of his s t udy . Among these there are r a t h e r diff icult 
quest ions, as for example : «we have no idea w h a t m a n y vessel fo rms were used for . . . we need to know more 
about w h a t foods were eaten a n d wha t l iquids drunk . . . . we also need to know about the use of oils . . . wha t 
f u r t h e r pa r t po t t e ry migh t have played in t he social and economic scheme . . .», etc. And these, as a m a t t e r 
of fac t , are strictly and ful ly b u t the problems of po t te ry ! 
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 A n In t roductory Classification of Meroitic 
Po t t e ry . Kush 12 (19*64) 126 73. 
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 An Indroduc to ry Classification of Christ ian 
Nub ian Pot te ry . K u s h 10 (1962) 2 4 5 - 8 8 . 
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 K u s h 9 (1961). 
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 First, of all: Sudan Ant iqui t ies Service Excava -
tions a t Meinarti, 1963 — 64. K u s h 13 (1965). 
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 The elaborat ion of the Coptic p o t t e r y of the 
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M. J. Plumley reviews p a r t of t he mater ia l of a r t b rough t to l ight in the course of t he Qasr Ibrim 
excavat ions , including archi tectonic s tone carvings, stelae, a very in teres t ing f igured wood carving and some 
p o t t e r y (Some Examples of Christian Nubian Art from the Excavations at Qasr Ibrim). Cer ta in decorat ive carv-
ings can be da ted b a c k to the f i r s t construct ion period of t he Qasr I b r i m ca thedra l (6th t o 7th centuries?). 
As such, in fac t j u s t like a great p a r t of the early s tone carvings of Faras , t hey raise t h e quest ions regarding 
t h e origin of Ear ly Chr is t ian Nubian a r t . Here also, j u s t like in Faras and several o ther places, t he stylistic re-
la t ions with U p p e r E g y p t are s t r iking a t the f i rs t glance, especially in respect of Phi lae . However , not un t i l 
we do see the ques t ions of da t ing of t he Nubian m o n u m e n t s unambigously answered, anil also not until t h e 
E g y p t i a n m o n u m e n t s b e arranged in reliable chronological order, can we po in t ou t unambigous ly t h a t the origin 
and inspira tor of t h e N u b i a n a r t of s tone carving m u s t be seen in the s tone carving a r t of Phi lae, and, in gener-
al, in t h a t of U p p e r Egypt . 5 2 The judgement of the independence or the «import» charac te r of the Nubian Chris-
t i an s tone carving a r t depends in m a n y respects also on t h e s t a t e of the knowledge of la te Meroitic and X - G r o u p 
per iod Lower N u b i a n a r t . The published stelae th row light on the character is t ics of t he s tone carving ar t , a n d 
in genera l of the a r t , of a much later per iod. Out of t he seven steles f ive a re accurate ly da ted (1037, 1073, 1110, 
1125, 1132). All of t h e m belonged to graves of bishops. J u s t therefore t h e very low s tone cu t t ing level of t h e 
o rnamen ta t i on of t h e stelae is even m o r e striking; and so is the ske tchy w a y of represen ta t ion of the decora-
t ive mot ives seen on t hem, in which t h e original f o rms (for example the niehe motive, f igs 104 and 105) can 
h a r d l y be recognized a n y more. The reviewer sees t h e signs of the stylistic m a r k s and f in ishing of these stelae, 
po in t ing to a «declining» ar t , no t ewor thy not only in respect of the a r t of s tone carving, b u t also because i t 
seems t h a t a concrete parallel is being also offered t o th is decline by the charac ter of t he pa in ted or inaments 
of p o t t e r y in the f ie ld of t he «late Christian» goods. (Tha t is qui te na tura l . ) On the o the r hand , these ceramics 
are in general da ted t o a la ter t ime (13th to 14th centuries?)!5 2 3 The f r e q u e n t represen ta t ion of the bird f igure 
wi th spread wings, a n d t h e appearance of i ts represen ta t ion on various objec ts (stone carving, ceramic vessels) 
in Qasr Ibr im (figs. 109—113) is indeed, striking. I n con t ras t to Professor Plumley 's def in i t ion , the reviewer 
sees in this f igure r a t h e r an eagle t h a n a pigeon.53 The eagle f igure of t he Coptic grave stelae, ment ioned as par -
allels, migh t also r ende r help in t h e in te rpre ta t ion of one p a r t of the N u b i a n occurrences, inasmuch — as we 
feel — the former ones seem to be def ini te ly in connection with the idea of «personal ascension». 
I n the field of t he elaborat ion of the Faras frescos, invest igat ion seems to h a v e ar r ived a t a t u rn ing 
poin t through K. W e i t z m a n n ' s s tudy , ent i t led: Some Remarks on the Sources of the Fresco Paintings of the Ca-
thedral of Faras. Since t h e wall paint ings of the Fa ras ca thedra l were discovered by the Polish expedit ion, these 
wonder fu l works were recorded by t h e invest igators of t h e his tory of eas te rn Christ ian a r t as one of the bes t 
«utilizable» m o n u m e n t s in this field, because these f rescos can be dated accura te ly . As a resul t of the ac t iv i ty 
of Professor Michalowski and his collaborators, the re la t ive and absolute chronology of t h e wall paint ings is 
now available.54 W e i t z m a n n analyzes t h e character is t ic ma in periods of t he F a r a s pa in t ing , viz. i ts «violet p e -
riod» of the 8th and 9th centuries, i ts «white style» of t h e 9 th to 11th centuries and its 11th 12th century char-
acteris t ics in order t o be able to appra ise their re la t ionship to the three earlier main sources of eastern Chris-
t ian a r t , viz., Alexandr ia , Syria-Palest ine (Jerusalem) a n d Constantinople. The separa te examinat ion of t h e 
inf luence of these t h r ee a r t centres is rendered necessary by the fac t t h a t in respect of t he t imes preceding t h e 
11th a n d 12th centur ies we can hard ly speak of a un i form «Byzantine art» (this fac t is fo rgo t t en by m a n y even 
now in t he invest igat ion of Coptic a r t as well as in t h a t of Fa ras — not to go f u r t h e r in to t h e sphere of interest 
of Byzan t ine art55). T h e m o n u m e n t s of t he f i rs t period of the pa in t ing of F a r a s (6th cen tu ry — f i r s t half of t he 
9th century) reflect t h e t radi t ions of Coptic wall paint ing. The explanat ion of t he phenomenon is obvious, viz.: 
N u b i a n Chris t iani ty or iginates f rom E g y p t , its admin is t ra t ive and spir i tual connection wi th t he Coptic church 
is p e r m a n e n t . The t h e m e s of the second period («white style», second half of the 9th c e n t u r y — beginning of 
the 11th century) a n d several ma rks of i ts style, including the diagnostic «double-line fold-system», a l ready 
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show the predominance of o the r sources. We i t zman n succeeded in point ing out t he influence of Pa les t ine here. 
While t he f i rs t two periods are so definite, showing the results of decisive outer influences, the th i rd one points 
to more independent ar t is t ic aspi ra t ions a n d the development of local stylist ic marks , in which the inf luence 
coming f r o m the a r t of Cons tan t inople canno t be accurately measured , viz.: «the m o n u m e n t s are f a r too scarce 
to draw a general conclusion as to t h e impact, of Byzant ine a r t on t h e latest phase of the fresco paint ing in Faras . 
Yet t h a t i t can be traced a t all should be no surprise, since t he 12th century is t he period in which t h e a r t of 
Byzan t ium had reached its f a r thes t expansion» (p. 333). — The role of the sources of these three pe r iods is, of 
course, no t so exclusive, does no t assert itself so clearly. The second style, de termined by the Syro—Palest inian 
circle, contains also such elements, as suggest f r o m t ime to t ime an Egyp t i an in termediary , and in all t he three 
periods numerous «independent», or compara t ive ly «independent», aspirat ions m a y also be imagined. The re-
sults of Wei t zmann ' s analyses, the abundance of which canno t be quoted here, are of great i m p o r t a n c e not 
only f r o m the viewpoint of t he judgement of t he different F a r a s styles, iconographie types and p ic tu re sources, 
b u t also because they show t h a t — as it is fo rmula t ed by W e i t z m a n n — «Nubia's a r t was no t p roduced in iso-
lation, b u t . . . it ref lects in each phase the s a m e general t rends which can be observed in neighboring E g y p t as 
well as in Syria—Palestine» (p. 335) — t h a t is, t he a r t of Fa ras f i t s in to the process of the development of eastern 
Christian a r t and corresponds to the regulari t ies of this deve lopment . 
The frescos of the F a r a s ca thedra l — just like in general t he Nub ian frescos known so f a r - do no t 
show such themat ic connections wi th each o ther , as would pe rmi t t o conclude t he existence of an «iconographie 
programme». The dif ferent representa t ions a re arranged as if d i f fe ren t p ic ture p la tes were hanging side b y side. 
I t has already become clear f r om, among others , the analysis of t h e sources of t h e different styles t h a t among 
the three possible ways of appearance of t he said p ic ture types , viz. «fresco pa in t ing proper wi th its own tra-
dition; min ia ture pa in t ing for na r ra t ive cycles; icon pain t ing for individual scenes or figures» (p. 338) the last 
one dominated . This phenomenon does n o t po in t t o t he di f ference in r ank be tween Fa ras — N u b i a —, and 
those places, where complicated iconographie p rogrammes a p p e a r : «even in Rome, where t he re exist-
ed grea t basilicas like Old S. Peter ' s , S. Pau l ' s or S. Maria Maggiore, with well-organized programs including 
extensive nar ra t ive cycles, a church like S. Mar ia Ant iqua has a g rea t number of panel-like frescoes which have 
all characterist ics of being copied f rom icons» (p. 338). And this is such a phase in the development of the re-
lat ionship between l i turgy and iconography, in which «the walls a re covered wi th images which t ake t he place 
of and are actually mean t t o be icons, to be worshipped a t cer ta in days of the year» (p. 338). Thus t h e icono-
graphically «whimsical» a r r angemen t side b y side — without a n y internal relat ions — of the f rescos of the 
Nubian churches has to be considered as t h e consequence of a preceding period wi thou t fresco o rnamenta t ion . 
I t is, therefore, unnecessary t o emphas ize how impor t an t this a ssumpt ion is in respect of the other ear ly churches 
of Nubia, and also regarding the components of t he origin of N u b i a n Christ ian a r t in general. 
Wei tzmann ' s s t u d y is favourab ly completed by P. du Bourguet's lec ture enti t led La peinture murale 
Copte : Quelques problèmes devant la peinture murale Nubienne, complet ing t he themat ic and stylist ic parallels 
between the Faras and the E g y p t i a n Coptic pa in t ing wi th a few very interest ing examples. P . d u Bourgue t 
begins Iiis lecture with t he summar ized chronology of Coptic wall pa in t ing and icon paint ing. This can be of 
interest first of all for the invest igators of Copt ology, since he gives in m a n y respects more plausible time-lim-
its — according to our convict ion — t h a n it is cus tomary in general ; and assumes a very sober s t andpo in t 
in the da t ing of the early m o n u m e n t s (e.g. Bawit).56 We m u s t of course no t expect, f r om this short, lecture a 
thorougher exploi tat ion of the great possibili ty la tent ly implied in it, viz.: t he a t t emp t of the more accura te 
dat ing of the badly da tab le Coptic wall pa in t ings by s ta r t ing ou t f r o m the be t t e r datable , related N u b i a n monu-
ments. 
P. P. van Moorsel's lecture renders help to t he clar i f icat ion of a m u c h broader circle of p rob lems than 
the quest ion contained in its title, viz.: Die stillende Gottesmutter und die Monophysiten, inasmuch as it raises 
fu r the r — and in respect of t he l i terary source mater ial even more convincing — arguments in f a v o u r of the 
already reviewed s t andpo in t of Professor Krause , viz.: t ha t the p ic tu re type of t he Madonna Galac t ro t rophousa 
lias no th ing special to do wi th the differences existing between the diophysi te and monophysi te sects. The de-
tailed appraisal of t he evolut ion of the p ic tu re type, and its con tempora ry reflect ions in ecclesiastic l i terature, 
leads van Moorsel to t he following conclusion: «Vor allem werden wir bei unserer künft igen Arbe i t die Hilfe 
der schon seit längerer Zeit interessier ten Koptologen, aber auch die der Kenne r der byzant in ischen Kuns t 
brauchen; ich kann mir k a u m vorstellen, d a ß die nubische K u n s t f ü r sie uninteressant wäre. F i n d e t m a n in 
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Nubien doch einige Zeugnisse byzant in ischen Einf lusses , die teilweise aus der gleichen Zeit dat ieren können, 
d a Byzanz von Ikonoklas ten he imgesucht wurde. H i e r könnte Nubien dazu bei t ragen, eine peinliche Lücke 
ein wenig auszufüllen» (p. 288). 
P. P. van Moorsei is f u r t h e r represented in t h e volume by a n o t h e r s tudy of his, viz.: Die Wandmale-
reien der zentralen Kirche von Abdallah Nirqi. The excellently i l lustrated shor t s tudy describes the frescos dis-
covered and de tached b y the Du tch mission. Among these four or iginate f r o m the f i r s t period of t he church , 
t h e second half of t h e 8th century, a n d are, as such, in close connection (in a n a t u r a l way , cp. t he aforesaid 
a b o u t Abdallah Nirqi) wi th the con tempora ry frescos of Faras . The o the r seven de tached frescos can be da ted 
t h r o u g h their analogies wi th the F a r a s frescos f rom t h e 10t,h century. I n t h e opinion of t h e reviewer, two a m o n g 
t h e Abdal lah Nirq i f rescos deserve a more special a t t e n t i o n . One is t he p a r t to be seen on fig. 43, represent ing 
a ho ly equestr ian, in t he a t t i re of some Nubian official of high rank; a n d the other is t h e fresco f r a g m e n t t o b e 
seen on fig. 39. On t h e lat ter , in an a m p h o r a and before t he feet of t he horse of a m o u n t e d saint , the re is a 
naked , bearded mascul ine figure, w i th t he inscript ion K Y P I A E C O N . . .ДА. . . above i t . 5 ' 
We men t ion f inal ly Professor Leclant's lecture , enti t led L'art Chrétien d'Ethiopie. Découvertes récentes 
et points de vue nouveaux. On the basis of this s t u d y we can appreciate t o w h a t a s igni f icant degree the investi-
ga t ion of Abyssinian a r t , hardly accessible up to n o w for the history of a r t , has a d v a n c e d during the las t few 
years ( thanks f i r s t of all just to the ac t iv i ty of P ro f . Leclant) . Bu t however interest ing a n d educat ive this dis-
t a n t , and perhaps n o t pnly geographically dis tant , t e r r i t o ry of the eradia t ion of «Byzantine» ar t be, w h a t was 
i m p o r t a n t this t ime, was only to convince the inves t iga tors of Nubiology: t he Christian a r t of Eth iopia did real ly 
n o t s t and in direct connect ion wi th t h e con temporary Nub ia . At least th is is the impression of the reviewer — 
a l though the a u t h o r formula ted this f ac t more subt ly a n d less definitely, viz. : «On aura é t é peu t -ê t re f r a p p é d u fa i t 
que la documenta t ion récemment recueillie et les é tudes menées concernan t l ' a r t chré t ien d 'Eth iopie fassent 
appa ra î t r e si peu de connexions avec la Nubie», (p. 296). 
The technical level of p r in t ing of the volume is in keeping wi th t he impor tance of the studies and t h e 
r ichness of the no t ions contained there in . And the per fec tness of the i l lustrat ions — especially the colour p la te 
of Professor A d a m ' s s t u d y — mus t evoke the admi ra t ion of every reader of the volume. T h e reviewer feels t h a t 
it is unnecessary for h im to sum u p w h a t has been said so far about t h e scientific s ignif icance of the volume. 
I n s t e a d of doing so, h e expresses his hopes t h a t the Essen studies will f u r t h e r help the inves t iga t ion in Nubio logy 
in accordance wi th t h e significance thereof , and t h a t t he invest igat ion in Nubiology will become — within 
reasonable t ime — as successful as i ts commencements , summed u p here, are promising. 
L. Török 
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K. Bakay —IV. Kalicz—K. Sági: Magyarország Régészeti 
Topográfiája III. Veszprém megye régészeti topográfiája. 
Devecseri és sümegi járás (Archäologische Topographie 
Ungarns 3. Archäologische Topographie des Komi-
t a t s Veszprém, Kreise: Devecser und Sümeg) Hrsg. : 
K . B a k a y . Budapes t , Akadémia i Kiadó , 1970. 289 
Seiten, 30 Lichtbi ld tafe ln , 38 Textabbi ldungen , 4 
Kar tenbe i lagen . Mit deu tshsprach igem Vorwor t . 
Als d r i t t e r Band der Re ihe f ü h r t das Buch die 
archäologischen Denkmäler der Kreise Devecser und 
Sümeg, K o m i t a t Veszprém, von der Urze i t bis zum 
E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s vor Augen. Die Verfasser 
und ihre Mitarbei ter e r s t r eck ten ihre auf Vollständig-
keit b e d a c h t e Mater ia l sammlung auch auf die Gelän-
debegehungen der behande l t en 69 Gemeinden, u m 
die F u n d o r t e mi t gebührender Genauigheit registrieren 
zu können . Während ih re r Arbeit en tdeck ten sie 
auch r e c h t viele neue F u n d o r t e . Die Mater ia l sammlung 
wurde a m 1. Mai 1968 abgeschlossen. Die F u n d o r t e 
je Dorf w u r d e n auf T e x t k a r t e n dargestel l t . Zu der 
Brauchba rke i t und der e infachen H a n d h a b u n g der 
grundlegenden Reihe bzw. des Bandes t ragen das 
Fundor t - u n d der chronologische Regis ter (S. 271 — 
274), sowie die Verzeichnisse der Or t snamen (S. 276 — 
278) u n d der historischen Personen (S. 279) bei. 
Die ungar i sche und die in terna t ionale archäologische 
Forschung , die bereits n a c h dem Ersehe inen das 
ersten B ä n d e auf diese R e i h e von g r o ß e m Belang 
a u f m e r k s a m wurden, n a h m e n a u c h den neuerschienenen 
3. B a n d f reundl ich auf . Obwohl auch der 4. Band 
gerade g e d r u c k t wird, w ü n s c h e n wir alle, d a ß diese 
das ganze Land umfassende Reihe in beschleunigtem 
Gang erscheinen möchte . E i n so großangelegtes Werk 
ähnl iehen Charakters wie dieses wurde in den soziali-
s t ischen L ä n d e r n noch n i rgends vorgenommen. Es 
Wäre wünschenswert , w e n n diese Reihe in größerer 
Auf lagenhöhe erscheinen würde . Obzwar die Ansprüche 
noch keineswegs befriedigt s ind, ist der e rs te Band 
der Re ihe doch schon vergr i f fen . Die archäologische 
Topographie Ungarns wird jedem — besonders aber 
dem i m Karpa t enbecken tä t igen — Archäologen 
als H a n d b u c h dienen, babe i wird sie bei ih re r Arbei t 
auch all denen eine gute Hi l f e sein, die sich mi t der 
Geschichte der kle ins ten topographischen Einhei t , 
des Dorfes, also m i t der Geschichte ihres eigenen 
Dorfes befassen. E i n e n wertvollen Beis tand leisten 
die Bände , so selbst der 3. Band, auch der Or tsnamen-
forschung. 
W i r wollen noch auf einige unrichtigerweise unter-
laufene Fehler des 3. Bandes hinweisen. Die 5. Abbil-
d u n g auf der Tafel 29 ist umgekehr t klischiert . Von 
dem F u n d o r t 51/9 in Somlószőlős, wo den Verfassern 
nach awarenzeit l iche Funde aus einem nicht awa-
r ischen Gräberfeld z u m Vorschein kamen, erhal ten 
wir b loß eine r e c h t unklare Besehreibung. Dabei 
scheint dieser F u n d o r t doch f ü r die t r ansdanub i sche 
slawische Forschung recht bedeutend zu sein. Der 
Burgwal l in K a m o n d , F u n d o r t 23/8, ist unserer An-
sicht nach von tü rk i schem Ursprung, was die während 
der Geländebegehung gesammel ten balkanisehen (bos-
nischen) Scherben bezeugen. 
E s ist zu bemängeln , daß in diesem B a n d die 
N a m e n der Lek to ren — von den f r ü h e r e n Bänden 
abweichend — n i c h t e rwähnt wurden, obwohl ihre 
Bemühungen bei d e n Übe rp rü fungen und Berichti-
gungen eines Werkes solcher A r t n ich t zu unter-
schä tzen sind. 
Schließlich m ö c h t e n wir zur Bebi lderung des Ban-
des bemerken, daß hier im Gegensatz zu den beiden 
f r ü h e r e n Bänden die E in fügung der gezeichneten 
Tafe ln in den Tex t als eine Neuerung gilt. Auch dami t 
is t die H a n d h a b u n g des Bandes er leichter t . Die 
Ausführungsweise der Landka r t en s t i m m t mi t der-
jenigen der f r ü h e r e n Bände überein, wodurch die 
Übers i ch t erst je nach Komi ta ten , danach auch das 
ganze Land be t re f fend ermöglicht wird. Die Ausfüh-
rung ist unter den gegebenen Möglichkeiten die beste. 
I m ganzen genommen bildet der Band ein würdiges 
Ket tengl ied der f u n d a m e n t a l e n Werke der Archäologie, 
die dazu bes t immt sind, daß viele Genera t ionen der 
Archäologen sie m i t g roßem Nutzen du rchb l ä t t e rn sol-
len, auch wenn sie die Geschichte unseres Landes und 
Volkes schreiben werden . 
I. Erdélyi 
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J. Makkay: A kőkor és a rézkor Fejér megyében (Die 
Steinzeit und Kupferze i t im K o m i t a t Fejér) . Fe jé r 
megye tör ténete (Geschichte des K o m i t a t s Fejér) 
I, 1. Chef red : J . Fitz, R e d . : J . Makkay. Székesfehérvár 
1970. 48 Seiten mit 31 Abbildungen. 
E i n e mehrere J a h r t a u s e n d e umspannende Periode 
der Urgeschichte eines heut igen Verwal tungsdis t r ik tes 
auf a l lgemein vers tändl iche und zugleich dem heut igen 
S tand der heimischen prähistorischen Forschung 
angemessene Art und Weise kurz zusammenzufassen 
bi ldet eine Aufgabe, d ie vom Autor n i c h t nur eine 
g ründ l iche Kenntnis des einschlägigen archäologischen 
Mater ia ls und großes Fachwissen, sondern auch stilisti-
sche Gewandthei t e r fo rder t . Die vorl iegende Studie 
wird j eden Leser davon überzeugen, d a ß J á n o s Mak-
kay ü b e r all diese Vorausse tzungen in hohem Maß 
ve r füg t und die sich se lbs t gestellte A u f g a b e erfolgreich 
und zufriedenstellend zu lösen ve rmoch te . 
Die Einleitung e n t h ä l t eine knappe Beschreibung 
der bezeichnenden geographischen N a t u r m e r k m a l e 
des Komita tsgebie tes , u n t e r H e r v o r h e b u n g jener 
Regionen , die in prähis tor ischer Zeit die Verbindungs-
wege oder die na tü r l i chen Grenzen zwischen den 
verschiedenen Zivilisationen in sich schlössen (bei-
spielsweise das Sió- u n d Sárvíz-Tal). 
I m Zuge seiner wegen der ger ingen Zahl der 
ve r fügba ren Funde in engen Grenzen gehal tenen 
Auseinandersetzung m i t dem Paläo- und Mesoli thikum 
(S. 11/7/—14/10/) geh t der Verfasser kurz auf das in 
Csákvár und Sárrét i m Komi ta t F e j é r erschlossene 
F u n d m a t e r i a l des Moustérien- , Solutréen- unci östli-
chen Grave t t ien-Typus ein und e r w ä h n t die das hi-
s tor i sche Bild e rgänzenden al tpaläol i thischen Sied-
lungsspuren von Vértesszöllős, um anschl ießend einen 
Überb l ick über das i m Komitat einstweilen noch 
feh lende mesolithisehe Material zu geben. 
E i n e n wesentlich größeren R a u m n i m m t die 
Beschäf t igung mit de r Jungste inzei t ein (S. 15/11/— 
36/32/). Wenn auch die f rühes ten neol i thischen Fun-
de, au f die man im K o m i t a t stieß, bere i ts der voll 
en t f a l t e t en Linienbandkeramik-Kxiltur angehören, un-
t e r s t r e i ch t der Autor d ie maßgebliche Bedeu tung der 
südl ichen Einflüsse u n d e rwähnt in diesem Zusammen-
h a n g auch die auf westungar ischem Gebie t in Medina 
( K o m i t a t Tolna) z u m Vorschein ge langten f rühes t en 
neol i thischen Funde, d ie in der E n t f a l t u n g der ganzen 
l inienbandverzier ten Ke ramik eine Schlüsselstellung 
e innehmen. Die Beschre ibung der g roßen P f a h l b a u t e n 
u n d de r eine höhere S t u f e der jungsteinzei t l iehen Le-
b e n s f o r m repräsent ierenden Funde einer in Sukoró-Tó-
radű lő erschlossenen Siedlung aus der Zeit der Noten-
k o p f k e r a m i k gibt d e m Verfasser Gelegenheit , ein 
ebenso lebendiges wie authent isches Bild der wirt-
schaf t l ichen und ku l t i schen Verhäl tnisse der Jung-
steinzeit, zu entwerfen und gleichzeitig die innerhalb 
des K o m i t a t s zutage geförder ten neol i thischen Gräber 
und anderweit igen O b j e k t e kurz zu veranschaul ichen 
(Aba-Angyihegy, Lovasberény-Gubadomb, Bicske-
Galagonyás usw.). 
Die f rühes ten neoli thischen F u n d e des K o m i t a t s 
Fejér , die sich der ä l t e ren L in ienbandkeramik-Kul tu r 
zureihen lassen, ge langten in Aba-Angyihegy zum Vor-
schein. I n historischer Sicht ist das hier angetroffene 
Fundma te r i a l vom Vinca A T y p u s bedeutsam, vor 
allem die auf Abb. 12 wiedergegebene F rauens t a tue t t e . 
Die N o t e n k o p f k e r a m i k und das archäologische 
Material des Zselizer Typus , die wei tere Vinca-Ein-
flüsse erkennen lassen, sind berei ts aus mehreren 
F u n d o r t e n bekann t . Wie aus der F u n d s t ä t t e n k a r t e zu 
ersehen ist, f anden diese Einflüsse vornehmlich über 
die von den Flüssen Donau , Sió und Sárvíz bezeichnete 
Linie im K o m i t a t F e j é r Eingang. E r h ö h t e Beach tung 
verdienen sie im jungsteinzei t l ichen Material von 
Bicske, in der En twick lung des «Bicske-Typus», der in 
der Ents tehungs- u n d Anfangsphase der Lengyel -
K u l t u r eine übe raus wichtige Rol le spielte. Zur 
E n t f a l t u n g t rug lau t Makkays Ansicht das Eindr ingen 
aus d e m Süden e in t ref fender neuer Volkselemente 
entscheidend bei. 
Nach der zusammenfassenden Übers icht über die 
En twick lung und die relat ive Chronologie der Lengyel-
K u l t u r wendet sich der Autor einem neuen histori-
schen Zeitalter, der Kupferze i t zu. 
Zunächst gibt M a k k a y eine Aufzäh lung der fü r die 
Balaton- und Ludanice-Gruppe bezeichnenden Merk-
male, u m anschließend ein anschauliches Bild jener 
grundlegenden wir tschaf t l ichen und gesellschaftlichen 
W a n d l u n g zu en twerfen , die nach der Ackerbau trei-
benden, mi th in an den Boden gebundenen Lebens-
weise der jungsteinzeit l ichen, ansässig gewordenen 
Völker die zur Viehzucht und Weidenwir t schaf t 
überwechselnde nomadis ierende Lebensweise der K u p -
ferzeit mi t sich b rach te , und die sich auf t ransdanubi-
schem Gebiet f ü r u n s a m sinnfälligsten im archäolo-
gischen Fundmate r i a l der Péceler K u l t u r o f fenbar t . 
Das bemerkenswer te Stück des v o m Autor veröffent-
l ichten einschlägigen Materials ist, zweifellos der 
vor läuf ig ein U n i k u m bildende T o n f u n d aus Székes-
fehérvár -Nyúldomb, der laut Ansicht, des Verfassern 
die Nachbi ldung eines metallenen Diadems sein dü r f t e . 
Das Ende der kupferzei t l ichen Entwicklung und 
den Beginn der Bronzezei t repräsent ieren im Osten 
des Landes die K u r g a n e mit ihren Grubengräbern . 
Die Auswirkungen des zugehörigen, aus dem Osten 
zugewander ten Volkes mach ten sieh im westungari-
schen Transdanubien n u r in geringem Ausmaß bemerk-
bar . Wahrscheinl ich ist es diesem Ums tand zuzu-
schreiben, daß in Transdanubien innerhalb der 
archäologischen Hinter lassenschaf t der Zóker K u l t u r 
(Vaj ta — K i s v a j t a pusz t a ) auch Spuren eines Weiter-
lebens des Péceler Volkes zu e rkennen sind, die auf 
einen kontinuierl ichen Übergang deuten. 
J á n o s Makkays Abhandlung , die- die neuesten For -
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schunsergebnisse ebenso vor Augen hä l t , wie die 
grundlegenden Methoden der Archäologie, b i lde t ein 
nacheifernswertes Musterbeispiel eines fachl ichen 
K o m p e n d i u m s und gleichzeitig einer anspruchsvol len, 
f ü r die bre i te re Öffent l ichkei t bes t immten populär-
wissenschaft l ichen Abhand lung . Dem Tex t t e i l des 
Hef tes is t ein auf die unterschiedl ichen Zeital ter 
bezügliches Li tera turverzeichnis angefügt . 
I . Ecsedy 
K. Bakay: Scythian Rattles in the Carpathian Basin and 
their Eastern Connections. Budapes t , Akadémia i Kia-
dó, 1971. 131 p., 12 pis. 
The invest igators of f i ve Middle-Danubian coun-
tries (Czechoslovakia, R u m a n i a , Yugoslavia, Austr ia , 
Hungary) a re engaged in t h e exploration of t h e early 
iron age Scythian cul ture of the Carpa th i an Basin. 
However, t h e most i m p o r t a n t role in th i s f ield is 
played b y t h e Soviet Union , for two reasons. On the 
one h a n d , t h e antecedents , the original home, of 
this cu l tu re is in the s teppes no r th of the P o n t u s , and 
on the o the r hand , th rough Carpa tho-Ukra ine she is 
also terr i tor ia l ly directly in teres ted in t he ques t ion of 
the wes tern expansion of t h e Scythians. As regards the 
Carpa th ian Basin in par t icu la r , the earliest t rad i t ions 
of these invest igat ions can be found in H u n g a r y , 
where t h e problems connected with this cu l tu re raised 
keen in teres t already in t h e last quar te r of t he last 
century. 
On t h e basis of the resul ts of the Soviet inves-
tigators, t h e question of t h e ethnic re la t ions of the 
Scythian age culture of t h e Carpath ian Bas in has 
become of centra l significance. Are we to c o u n t here 
with t he grassy or silvan s t eppe tribes of t h e Soviet 
Union, or only with their influence? Or h a v e we 
eventual ly t o reckon with o the r I ranian t r ibes (Cim-
merians)? A n earnest deba te has developed to answer 
the quest ion. The Hunga r i an invest igators endeavour 
to con t r ibu te to the solut ion of this ques t ion with 
the def in i t ion of the character is t ic her i tage of eastern 
origin of t h e Scythian age cul ture of t he Ca rpa th i an 
Basin, a n d wi th the possibly ful l explora t ion of its 
relations wi th the Scyth ian territories of Russia. 
This t r end is otherwise para l le l also wi th t h e earlier 
endeavours of the professional invest igat ions in 
Hungary . B. ' s work under review can be va lued in this 
f ramework . 
The oppo r tun i t y for t he discussion of th is charac-
teristic Scy th ian group of subjec ts has been offered 
by the f i nd consisting of ra t t les , bells a n d i ron bits 
T
 B u t he also makes a n exception, w h e n he men-
tions t h e specimen of u n k n o w n site, kep t in Budapes t , 
under the n a m e " B u d a p e s t " (Fig. 4. 5). I t does no t in-
crease t he c lear sight e i ther t h a t he shows one of the 
Buchares t r a t t l e s also u n d e r the name «Budapest» 
(Fig. 3.3). The possibility of error is the m o r e likely, 
as the " B u d a p e s t " ra t t l e w i t h the remark " U n k n o w n 
discovered in N a g y t a r c s a (county Pest) in 1964. I n 
t he course of t he e laborat ion of this, B. reviewed 
again t he Scythian ra t t les of t he Carpa th ian Basin 
toge the r with t he verif iable c i rcumstances of t he 
provenance . The regis ter of N. Fe t t i ch is wr i t t en in 
Ge rman language, b u t the descriptions are no t satis-
f ac to ry . Only the detai led descriptions in F rench 
of t h e ra t t les of t he Gyöngyös and Aszód f inds have 
been published recent ly . The more detailed descript ion 
of t he o ther specimens has been published only in t he 
f i r s t reviews exclusively in Hungar ian , and t hus it is 
mos t ly inaccessible for the foreign invest igators . 
B. has , therefore, rendered an impor t an t service also 
b y t h e fac t t ha t he described all specimens of t h e Car-
p a t h i a n Basin also in English language. I t can be 
regre t t ed a t the mos t t h a t he has no t published be t t e r 
pho tog raphs or d rawings of all of t h e m t h a n the earlier 
ones. 
I n t he f irst chap t e r of the book B. gives t he register 
of t h e ra t t les (pole-end ornaments) f r o m the Carpa th-
ian Basin and addi t ional ly f r o m the Russ ian terri-
tories. H e also discusses the earlier opinions a b o u t 
the i r designation. T h e second chap te r gives t he 
dimensions and weights of the specimens f r o m the 
two territories. B. r epo r t s on the special invest igat ions 
carr ied on with t h e ra t t les available for him, b y 
which he determined t h e character of the sound effects 
crea ted by them. I n t h e same chap te r we f ind the re-
f u t a t i o n of the opinions m a d e so f a r on the designat ion 
of t h e ra t t les and bells. The au thor evaluates here t he 
circumstances of t he provenance, as well as the conco-
m i t a n t f inds. He out l ines the chronological posit ion 
of t he specimens of t h e two terri tories. The chemical 
analyses carried on wi th a few Scythian age ob jec t s 
(f irst of all ratt les) of t he Carpa th ian Basin a re con-
nec ted also with this . The third chap te r of t h e book 
gives a detailed review on the earlier opinions a b o u t 
the origin of the ra t t l e s . Also he himself looks for 
their origin in Asia Minor. I n the last p a r t of the 
chap t e r the au thor shows tha t these objects are requi-
sites of t he equipment of the shaman . 
B . shows the local r a t t l e f inds in general according 
to the i r sites.1 The collection of ei ther the local or t he 
foreign pieces was no t connected wi th a n y special 
d i f f icu l ty . As we h a v e already ment ioned, B. could 
rely upon fairly good local prel iminary works. B u t 
the s ame can be said also in the ease of t he specimens 
f r o m Russ ian te r r i to ry . Among his l i terary references 
we only mention t h e names of E . H . Minns and M. 
Ros tov t sev . Recent ly (1963) I l inskaya has no t only 
given the whole, terr i tor ial ly and chronologically 
s i t e " appears a m o n g the s t ray f inds , b u t w i t h o u t a 
tab le reference. T h u s we cannot th ink t h a t behind the 
two denominat ions we can f ind the same ra t t le . This 
c i rcumstance creates t he appearance t h a t in t he Car-
p a t h i a n Basin t he re a re by one more ra t t l e f inds t h a n 
the n u m b e r known so f a r by professional l i te ra ture . 
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classified material of f inds, bu t she also summed u p 
t h e r a the r diversified opinions connected wi th t h e 
f u n c t i o n of this character is t ic g roup of objects . 
I n B. 's book t h e ma in emphasis is on t he l a t t e r 
aspec t . Analysing t h e differing views, hé arr ives a t 
t h e conclusion t h a t these cannot be accepted. B. main-
t a in s this s t andpo in t in spite of t he fac t t h a t t h e 
m a j o r i t y of these v iews a t t r ibu te magic power to these 
ob jec t s and believe t o f ind their designat ion in funera l 
ceremonies, in roles against h a r m f u l spiri ts. I n this, 
of course, the sound effect to be aeliievied wi th t h e m 
also plays a role. T h e author also remains in th is 
appa ren t l y religious and magic f r a m e . However , 
he narrows down t h e application of t he group of objec ts 
a n d regards these ob j ec t s as requisi tes of the s h a m a n . 
H e also wishes t o suppo r t his hypothes is wi th t he 
Minor Asian origin of these objects , recognized also 
b y others, and wi th the i r early appea rance there, as 
well as with the c i rcumstances of their p rovenance . 
T h e o ther par t of h is verification is represented b y the 
t e s t s carried out w i t h t he rat t les a n d bells themselves, 
in t h e course of wh ich he shows t h a t t he movemen t of 
these objects produces a melodious musical sound effect . 
The par t of t h i s book stressing t h e significance 
of shamanism and to t emism also serves for the mot iva-
t ion of this hypothes i s . I t s references go back u p 
to t h e m a n of the palaeoli thic age, and f rom the terri-
to r i a l point of view emphasis is laid on Inner Asia, 
Asia Minor, the Caucasus and the s t eppe region above 
t h e Pontus . I t also touches the quest ions of the sym-
bolics of animal (bull , stag, etc.) representa t ions . 
All these questions h a v e a very extensive l i te ra ture , 
the re fore the exposi t ions connected wi th t hem can be 
regarded only as brief accounts. As regards B. ' s 
hypothesis , the fol lowing aspects h a v e to be t a k e n 
in to consideration : 
1. The fairly d i f fe r ing c i rcumstances of t he pro-
venance do not s u p p o r t undoub ted ly t he idea of t he 
" s h a m a n i c equ ipmen t " . These circumstances, besides 
t h e Russian terr i tory, are not un i form in the Carpa th-
ian Basin either. В . , on his Table 21, indicates t he 
m a j o r i t y of the H u n g a r i a n sites as of depot charac te r . 
However , it is a l m o s t sure t h a t t h e f inds of Aszód, 
Gyöngyös and Szurdokpüspöki or ig inate f r o m graves. 
On t h e Aszód specimen, just like on the m a j o r i t y of 
t h e o the r objects of t he site, t h e effect of t h e p y r e 
f i r e can undoubted ly be ascertained. The s t a t e m e n t 
t h a t there was no c a r t burial (Table 23) in Gyöngyös, 
is forced. The d i f fe r ing circumstances of t he prove-
nance , on the basis of a thorough knowledge of t he 
m a t e r i a l f rom the Russ i an ter r i tory , a re very defi-
n i te ly stated also b y I l inskaya. I n fac t , B. denies th is 
a lso ra the r in the case of the local f inds . 
2. There is no example f rom the prehistoric age, 
f r o m ant iqui ty or f r o m the period of t he grea t migra-
t ions either indicat ing t h a t the graves of the persons 
p re forming religious funct ions would have been 
b rough t to l ight f r o m a certain cu l tu re in such a 
high number as t h a t of t he sites of t h e rat t les known 
to us in Russ ian t e r r i t o ry and in t he Carpa th ian Basin 
f r o m the t ime of t h e Scythian age. 
3. W e know pract ica l ly no th ing a b o u t the religion 
of t he Scythian age populat ion of t he Carpa th ian 
Basin. And in this respec t even the d a t a of Herodotus 
pe rmi t only conjec tures in regard to t h e religion of t h e 
varied popula t ion of t he Scythian original home in 
Russ ian terr i tory. F r o m this point of view interest ing 
is the change def in i te ly emphasized also by I l inskaya, 
to be shown be tween t h e representa t ions of the ear ly 
and the 4th-3rd cen tu ry pole-end ornaments a n d 
rat t les . She explains this wi th t he c i rcumstance 
t h a t under the in f luence of the Greek a r t the represen-
ta t ion of the d i f ferent Scythian deit ies became an th ro-
pomorphic . However , we cannot rea l ly know in w h a t 
degree this a f fec ted t he religious conception of t h e 
Scythians. 
Taking into considerat ion all these, we are r a t h e r 
inclined towards t h a t opinion of I l inskaya, according 
to which the r a t t l e s (pole-end ornaments ) were n o t 
the p a r t s of a single, s tr ict ly def ined object , b u t t h e y 
formed such a ca tegory of objects, t h e use of which 
was obviously inf luenced by the i r religious desig-
nat ion . This designat ion can be manyfo ld (similarly 
to t he varied c i rcumstances of t he provenance). 
Natura l ly , in this, in certain cases, the designation 
stressed by K . B a k a y can also occur. The demons t ra -
t ion of this possibil i ty is an earnest mer i t of the book. 
I n t he f r a m e w o r k of the present review we c a n n o t 
be absorbed in t h e examinat ion of all problems raised 
in t he book, in connect ion with which other concep-
tions, eventual ly s t a t e d already before, can also b e 
taken into considerat ion. However , i t is clear also 
f rom the aforesaid t h a t it touches several f undamen ta l 
quest ions of our local investigation of the Scythian 
age. I n the e labora t ion place has been given also t o 
a new method, viz. t he method of obtaining d a t a 
required for the appra i sa l of the ob jec t s f rom the view-
point of t he h is tory of music. The a u t h o r has revived 
the applicat ion of t h e chemical analyses and even 
in t he case of a smal l number of objec ts he had a n 
oppor tun i ty for s igni f icant conclusions as regards t h e 
manufac tu r ing workshop, or workshops , of these 
objects, and chronological questions. And perhaps t h e 
mos t impor t an t a spec t is t ha t this work increases t h e 
group of those character is t ical ly Scythian objec ts 
(including the gold stags, ba t t l e ha t che t s m a d e of 
iron, branches of b i t m a d e of iron, scale armours), t h e 
analysis of which s t rongly suppor t s the manyfo ld 
relations with Scyth ia s i tuated in t he Russian te r r i tory . 
By this the ma te r i a l and results of the hook h a v e 
furn ished new d a t a also to t he e thnic def ini t ion 
of the Scythian age populat ion of the Carpa th ian 
Basin. 
M. Párducz 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972. 
RECENSIONS» 325' 
E D I T I O N E S E X T E R N A E 
G. Frumkin: Archaeology in Soviet Central Asia. 
H a n d b u c h der Oriental ist ik, VII . Abte i lung, I I I . Band, 
I . Abschn i t t . L e i d e n - K ö l n , E . J . Brill, 1970. 217 p. + 
L X V I I photographic plates, 39 f igs a n d 19 maps. 
W i t h this book (he E . J . Brill Pub l i sh ing House 
has publ i shed a very usefu l work in i ts distinguished 
series. The author originat ing f r o m Russ i a under-
took a substant ial work, when he decided to show 
t h e r i ch results of Soviet archaeology in Central Asia 
in t h e fo rm of a h a n d b o o k . We have t o tell r ight now 
t h a t h e has a t t a ined his aim. H a v i n g no linguistic 
barr iers , he was in a posi t ion to s tudy a lmos t the whole 
archaeological l i t e ra tu re available in printing, to 
sy s t ema t i ze it and to m a k e abs t rac ts of i t . This work 
was well accomplished b y the au thor , in spi te of the 
f ac t t h a t the himself is not an archaeologis t . He has 
w r i t t e n a reference book, indispensable fo r universi ty 
s t u d e n t s and for those, who, on accoun t of linguistic 
diff icul t ies , cannot r ead t h e professional l i terature in 
R u s s i a n language. Of course, it is i n t ended first of 
all f o r t he western readers , and as h e writes, it is 
w r i t t e n in the spir i t of non-al ignment . Ha rd ly two 
years before the publ ica t ion of this book appeared 
the m o n o g r a p h y of t h e Leningrad archaeologist A. 
Beleni tski , who in t h e series Archaeologia Mundi 
(«Zentralasien»), München — Genf — Paris) , in the 
fo rm of popular izat ion on a high level, a t t emp ted 
for t h e f i r s t time a summar iza t ion in th i s field. How-
ever, Soviet archaeology is still owing us a really 
sc ien t i f ic and in format ive volume which is a t the same 
t ime appraising. This is w h y G. F r u m k i n ' s book is of 
g rea t importance, which, for the t ime be ing , is stillfilling 
a g a p . 
T h e f i r s t six chap te r s of the book follow mostly 
t he a,dministrative division of the f ede ra l republics 
of C e n t r a l Asia. I. K a z a k h s t a n ; I I . Ki rghiz ia and the 
F e r g a n a valley; I I I . A historical excursus : The 
K u s h a n Empire (pp. 49—53); IV. Tadzik is tan ; V. 
Wes t e rn par t s of Uzbekis tan , viz. K h o r e z m and its 
Border lands , the del ta of t he rivera Oxus a n d J a x a r t e s ; 
VI. T h e other par t s of Uzbekistan, viz. p a r t s outside 
K h o r e z m , the a u t h o r shows here t h e t o w n centers 
very i m p o r t a n t also f r o m the viewpoint of the great 
mig ra t ions in Hungary , viz. the m o n u m e n t s of Balalyk-
tepe, Va rakhsa and Afras iab . Finally, in C h a p t e r V I I we 
f ind t h e description of t h e archaeological discoveries, of 
T u r k m e n i a . In general, each chapter follows a uniform 
div is ion , . . s ta r t ing t h e description in chronological 
order wi th the paleoli thic age. Then, a t t h e end of the 
cer ta in chapters we ge t a short s u m m a r y of the s ta te 
of invest igat ion in t h e area concerned. The nex t 
pa r t of t he book is t he very useful, b r i e f l y annota ted 
bibl iography, comprising a lot of work, d iv ided accord-
ing t o chapters (pp. 159 — 198), w i th a list of the 
au tho r s (pp. 1 9 9 - 2 0 7 ) and an index ( 2 0 9 - 2 1 7 ) . The 
anno ta ted bibl iography, besides the mos t significant 
western works, comprises almoBt. all more impor tan t 
Soviet works. W e miss perhaps only the s tudies of 
A. N. Zelinski regard ing the Pami r . 
Unfo r tuna te ly , the richly i l lustrated, beaut i fu l 
vo lume does n o t contain a n y colourated plates, 
a l though the archaeological mater ia l of Central Asia 
is exceptionally r ich in such f inds, which would deserve 
publicat ion in colour. I t were perhaps t h e large num-
be r of art is t ic i tems, and apperen t ly also t he a im 
t o make the book also f inancial ly accessible for as 
broad circles as possible, those factors which induced 
the publisher t o avoid colour pla tes in t he book. The 
m a p s are r a the r smal l in size and schematic , b u t even 
so they are su i tab le for a quick survey. 
The volume is a defini te gain for t he professional 
l i te ra ture of summar iz ing character . 
I. Erdélyi 
J. Murray: The First European Agriculture, a study о 
the Osteological and Botanical Evidence until 2000 ВС 
Edinburgh , Un ive r s i t y Press, 1970. 380 p. 
Among the re la ted science, archaeology uses f i rs t 
of all the resul ts of zoology and b o t a n y as a basic 
source-material . T h e da t a received this w a y can con-
siderably expand our knowledge of the way of living, 
of t he propor t ions and relationships to each other of 
t he certain an imal and plant species, etc. in the peas-
a n t fa rms de te rmin ing the way of living, and they 
can play a role in t he defini t ion of the origin of the 
cer ta in cultures a n d groups. 
Af te r the f i r s t sporadical and occasional inves-
tigations, the las t decades h a v e b rough t a decisive 
change claiming t h a t the collection of zoological and 
botanical mate r ia l should be a sys temat ic and impor-
t a n t p a r t of every excavat ion. I t is a p i t y t h a t t he 
deplorably smal l n u m b e r of specialists can a l ready 
ha rd ly cope wi th t h e elaborat ion of the large mater ia l 
accumula ted in t h e las t few years. 
Af t e r s tressing t h e aforesaid, the a u t h o r of the 
book under took to publish in full , and to sys temat ize 
t h e zoological a n d botanical source-mater ia l of the 
European neoli thic and bronze age cul tures published 
so far , to t ry to d r a w f rom their relat ionships conclu-
sions on the h i s to ry of .economy and even on genetics,, 
and tó make the mate r ia l a basis for such conclusions.: 
The au thor h a s bui l t u p her work wi th a large-
appa ra tu s , classifying and valuing her large source-
mate r i a l according to uniform points of yiew. Af te r 
a shor t archaeological, zoological and botanical histor-
ical review, she describes t he early food producing 
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cultures of the Near E a s t , which a re held also b y 
archaeological invest igat ion the an teceden t s and 
bases of neolithic deve lopment in Eu rope . 
I n t h e Near East t h e animals domest ica ted earliest 
( together wi th the dog) were the sheep and the goa t 
(9000— 7000 B.C.). The ca t t l e and the pig appeared 
in the r o w of the domest ica ted animals only a t the 
time of t h e Mesopotamian chalcolithic period (about 
5000 B.C.). From this chain of deve lopment t he 
domest ica ted horse is missing, which was the result 
of a m u c h later process of development and was 
connected to other ter r i tor ies . 
The a u t h o r has a m u c h richer source-mater ia l 
f rom t h e everywhere preserved an imal bones, t h a n 
f rom t h e p l an t seeds preserved only u n d e r f o r t u n a t e 
condit ions. The cereals domest icated more or less 
at the s a m e time wi th t h e first animals , were the 
wheat ( E m m e r and E i n k o r n ) and the bar ley . 
E x a m i n i n g the m o n u m e n t s of E u r o p e a n mesoli thic 
age and t h e aceramic neol i th ic age found only in t he 
South Balkans , the a p p e a r a n c e of t h e sheep in bo th 
terr i tor ies arises as a n interest ing p rob lem. The me-
solithic sheep came to t h e mesolithic age of Wes te rn 
and N o r t h e r n Europe e i t he r as a sheep breed surviving 
the paleol i thic age, or i t came to th is te r r i tory a t 
such a n ear ly time w i t h t he mediat ion of the early 
neolithic cultures con tempora ry with t h e mesoli thic 
age. T h u s t h a t "phase sh i f t i ng" can also play a role, 
which exis ts between t h e relative and absolute chro-
nologies of the cer ta in territories (for example a t 
the t ime of the late neol i th ic age of Sou the rn Europe 
there prevai led still mesol i th ic conditions in Nor the rn 
Europe) a n d in several cases this is no t underl ined 
properly in the book. 
She s t a r t s the p resen ta t ion of the E u r o p e a n neo-
lithic age with the descr ipt ion of t h e earliest land 
cul t iva t ing cultures a n d calls them t h e f i r s t coloni-
zation cul tures (Proto-Sesklo, Körös-Starcevo, Im-
presso-cultures and the L inea r Pot tery) . These cultures, 
t raced b a c k to the s a m e sources also wi th archaeolog-
ical me thods , with t h e exception of the Linear 
Po t t e ry , were character ized by the sheep and goat 
breeding of Near E a s t e r n origin. The Linear Pot ter ies , 
on the o t h e r hand, b r ed f i r s t of all t h e cat t le and it 
differs considerably f r o m the former ones also in its 
archaeological finds. I n her opinion t h e knowledge 
of agr icu l ture was conveyed by the L inear P o t t e r y 
through Hungary as f a r as the Nether lands . Among 
the m i d d l e and late neol i thic cul tures of Southern 
and Cen t ra l Europe s h e also deals wi th t he middle 
and l a t e neolithic per iods of Hungary . I n her shor t 
outline s h e uses a r a t h e r sharp cont rac t ion between 
the older and younger phases. Such a contract ion, 
especially in the course of the detailed examinat ions , 
can lead t o inaccuracies. I t is a very no t ewor thy s ta te -
ment of t h e author t h a t she discovers t h e influence of 
the ca t t l e breeding of t h e Linear P o t t e r y in a qui te 
large terr i tory, viz. in t h e Soutli also in Bulgaria, 
as well as in the middle neoli thic period of Western 
and Nor the rn Europe . T h e middle and la te neoli thic 
cul tures of Europe were main ly cat t le breeders, wi th 
a few local exceptions, where pig breeding played a 
more impor t an t role. T h e remainders of gra in pro-
duct ion can also be t r aced everywhere. 
I n the copper age she observes t he assert ion of 
two main branches of an ima l breeding. The f i rs t one 
is based main ly on t h e local cat t le and pig breeding. 
I n the o ther she discovers t he new upswing of sheep 
and goat breeding. This second (ovicaprid) wave 
spreads gradual ly f r o m Greece to F r a n c e (between 
3900 and 2000 B.C.), a n d i ts roots can be t raced back 
to the Near Eas t (to t h e 5 th mil lennium B.C.). In her 
opinion this coincides wi th t he decline of t he Carpath-
ian copper richness and the forging ahead of the south-
ern copper import . I t is doubtless t h a t t he Baden 
cul ture was defined also wi th archaeological methods 
as being of southern origin and the invest igat ions of 
animal bones also poin t t o this . 
The youngest domes t ica ted an imal is the horse. 
I t s earliest appearance can be observed in the Tripole 
cul ture and it could spread f a r the r f r o m here. I n 
Nor the rn Eu rope the wild horse could be domest icated 
sporadically. 
The appraising chap t e r s of the book comprise the 
certain neolithic and copper age animal breeding and 
p lan t producing communi t ies and cul tures in a broad 
European f ramework . T h e y give an emphalsis to the 
es tabl ishments achieved wi th archaeological methods 
and they draw the a t t e n t i o n of archaeoogieal in-
vest igat ion to new viewpoints also several times. 
T h e demand for as h ighly detailed zoological and 
botanica l invest igat ions as possible is urgent . The 
botanical source-mater ia l should be and could be 
expanded with the so f a r no t properly exploi ted possi-
bilities (with the expans ion of the examina t ion of 
p lan t seeds to be found in the " H ü t t e n l e h m " and in 
neolithic sherds). 
As I have already r emarked above, t he chronolog-
ical parallelisms of t h e book could be ref ined, bu t 
perhaps it would be a n exaggerated d e m a n d to expect 
a precise archaeological knowledge f r o m a representa-
tive of sociology and a t t h e same t ime f r o m the f irst 
f u n d a m e n t a l summar i za t i on of this cha rac te r in this 
special field. 
A great p a r t of t he book contains an excellently 
collected documen ta t ion mater ia l . The various kinds 
of graphic presenta t ions and tables give a clear sur-
vey for t he archaeological invest igator dealing with 
the zoological and bo tan ica l quest ions in a broader 
relat ionship, because all d a t a published u p to the ap-
pearance of the book can be found here. The au thor has 
done a very useful, p ioneer ing work wi th t he arranging 
the diverse d a t a into a un i t . 
N. Kalicz 
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H. Hauptmann—V. Milojöil: Die Funde der frühen 
Dimini-Zeit aus der Arapi-Magula Thessalien. Bei-
t r äge zur ur- u n d frühgeschicht l ichen Archäologie 
des Mit te lmeerraumes, Band 9. Hrsg . : V. Milojcic. 
Bonn, Rudolf H a b e l t Verlag, 1969. 134 Seiten mi t 36 
Tafeln, 6 Beilagen, 6 Abbildungen. 
Von dem F u n d g u t und den Ergebnissen der von 
V. Milojcic in den J a h r e n 1953—1958 geleiteten wich-
t igen Ausgrabungen in Thessalien, auf den Otzaki- , 
Arapi- und Argissa- (Gremnos-) Magula, veröffent l icht 
der vorliegende B a n d das auf der Arapi-Magula 1955 
freigelegte Mate r ia l aus der f r ü h e n Dimini-Zeit (Dimini 
I — I I ) . Davon ausgehend erör te r t er diese Periode ein-
gehend. Uns s ind die Gründe u n b e k a n n t , weshalb nach 
d e m 7 J ah re f r ü h e r erschienenen ersten Band (Argissa-
Magula I — er e n t h ä l t die Mittei lung des im Zuge 
der Ausgrabungen gehobenen f rühes t en Materials) j e t z t 
die monographische Zusammenfassung einer viel spä-
t e ren Periode folgt . Hoffent l ich is t das kein Zeichen 
da fü r , daß die Forschung auf die Veröf fen t l i chung der 
Ausgrabungsergebnisse des f r ü h e n und des mi t t l e ren 
Neol i th ikums wei tere J a h r e lang war ten soll. (Inzwi-
schen ist der I . B a n d über die A u s g r a b u n g e n auf de r 
Otzaki-Magula erschienen.) U n a b h ä n g i g davon ist das 
Erscheinen des Buches ein recht zei tgemäßes und 
willkommenes Ereignis, da die dar in e rör te r te Zeit-
spanne offenbar die verwiekeltste Periode im Neolithi-
k u m Thessaliens darstellt , sowohl hinsichtl ich der 
außerordent l iche Mannigfal t igkeit des Fundgutes , j a 
seiner häuf igen Widersprüchl ichkei t , wie auch die 
sich ergebenden historischen Fragen . 
I m ersten Teil des Bandes ber ich te t V. Milojöic 
kurz seine s t ra t igraphisohen Beobach tungen bei den 
Ausgrabungen au f der Arapi-Magula im J a h r e 1955. 
Das ist vor a l lem deshalb wichtig, weil ein Teil der 
Schichtung des Arapi-Hügels — wie V. Milojcic se lbs t 
hervorhebt , — widersprüchig schien (S. 2.). Diese 
F r a g e wurde abe r bereits durch den zusammenfas-
senden Ber icht von V. Milojcic eindeutig geklär t . 
So bot die von ihm festgestellte Schichtenfolge dem 
Mitverfasser H . H a u p t m a n n den Ausgangspunkt . 
I m weiteren Teil des Bandes n a h m er die eingehende 
Ana lyse der s t ra t igraphisohen Beobachtungen u n d 
des Fundgu te s vor . Der eiste Teil seiner Arbeit be f aß t e 
sich mi t der Geschichte der Forschung . Dieser Ab-
schni t t f aß t in de r Ta t mit außerordent l icher Bündig-
kei t , weitem Überb l i ck und mi t he rvor ragendem 
krit ischem Vermögen das verwickelte, o f t wah rha f t i g 
f a s t dunkle, widerspruchsvolle Kenn tn i sma te r i a l 
zusammen. Dieses s tand wohl auch bisher jedem 
Forscher zur Ver fügung, aber durch die In t e rp re t a t i on 
H . H a u p t m a n n s wurde es viel klarer. Demnach läßt 
sich das Spätneol i th ikum zwischen d e m Sesklo-Zeit-
abschn i t t (dem mi t t l e ren Neol i th ikum) und der Lari-
sa Rachman-Per iode (der Kupferzei t ) in drei Entwick-
lungphasen tei len. Davon u m f a ß t die f r ü h e P h a s e 
die Tsangli- u n d Arapi-Typen, die mi t t le re das Ot-
zaki-Ausgrabungs-Material und die spätere das klassi-
sche Dimini-Material . Der B a n d beschäf t ig t sich also 
mi t den Tsangli- und Arapi -Typen der f r ü h e n P h a s e 
des späten Neol i th ikums. 
Die von H . H a u p t m a n n bea rbe i t e t en s t ra t igraphi -
sohen und typologischen Beweise bekräf t igen überzeu-
gend die Rich t igke i t dieser spätneol i th ischen E n t -
wicklungsreihe, d . h. die zeit l iche E inordnung u n d 
Abgrenzung der Tsangli- u n d Arapi-Stufen. U n t e r 
d e m Ges ichs tpunkt der Typologie des F u n d g u t e s 
bekommen wir über Arapi keine entscheidend neuen 
Kenntnisse. H . H a u p t m a n n stel l t selbst fest, daß die aus 
Tsangli s t a m m e n d e n Gefäß typen reicher sind, d a das 
Ausgrabungsmater ia l der Arapi -Magula vor allem aus 
Scherben bes t eh t . Grundlegend neu ist hier dagegen 
die Bearbe i tung und Sys temat is ierung der einzelnen 
Typen, sowohl was die Gefäßformen wie auch die 
Gefäßtechnik lind die Verz ie rung anbelangt . All 
dies e rhä r t e t die s t ra t ig raphisehe Beobachtung, d a ß 
der Tsangli- u n d der Arap i -Typus selbständig s ind, 
auch ihr E n t s t e h e n verschiedentl ich ist, dabei aber 
auch die f l ießende Wechselwirkung zwischen ihrer 
Entwicklung beweisbar ist. Das gleiche ist von der 
for tschrei tenden Entwick lung in R ich tung auf Otzak i 
I zu erwarten. 
Der beschreibende und bewer tende Teil wird d u r c h 
einen außerordent l ich gründl ichen Fundka ta log , ein 
Bildmaterial u n d Beilagen ergänzt . All dies l äß t 
sich als m u s t e r h a f t bezeichnen. N u r das m e h r m a l s 
e rwähnte F u n d m a t e r i a l der Otzaki-Magula w ü r d e 
m a n empfindl ich entbehren, falls m a n auf das E r -
seheinen des nächs t en Bandes vielleicht wieder J a h r e 
lang war ten sollte. 
H . H a u p t m a n n vermied absicht l ich das chronologi-
sche vergleichende Nebeneinanders te l len mi t d e m 
makedonischen Spätneol i th ikum, gerade in Ermange-
lung eines ausgearbei te ten selbständigen chronologi-
schen Systems des makedonischen Fundgu tes . I n 
A n b e t r a c h t dessen, daß die ze i tgemäße Systematis ie-
rung des F u n d m a t e r i a l s Serbiens und îles jugosla-
wischen Makedoniens aus d e m gleichen Zei tabschni t t 
auch noch aus s t eh t , (wobei die «Vinca-zentrische» 
Betrachtungsweise der südost-europäisehen Fo r schung 
wohl auch mitspiel t ) , ist es bogreiflich, daß wir uns 
zum genauen Nebeneinanders te l len der einzelnen Pe-
rioden des ungar ischen Neo l i th ikums mit denjenigen 
der thessal ischen Jungs te inze i t noch weniger en t -
schließen können . Ohne bis ins einzelne zu gehen, 
l ä ß t sich doch so viel fests tel len, daß die von H. 
H a u p t m a n n s e h r präzis u n d eingehend ausgearbei te ten 
K e r a m i k t y p e n die Da t i e rung einzelner u n g a r l ä n -
discher (bzw. donauländischer) K e r a m i k t y p e n , ja viel-
leicht die K l ä r u n g ihres U r s p r u n g s ermöglichen könn-
ten. Auf die m i t einzelnen T y p e n der von H . H a u p t -
m a n n behande l ten Tsangli- und Arapi-Kreise vergleich-
b a r e n (mi t t e lbare oder unmi t t e lba re Beziehungen be-
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zeugenden) ungarischen F u n d e und Typen wurde 
bisher noch nicht , oder höchs tens nur ganz allge-
mein hingewiesen (z. B. die Ka tegor i en der sog. Do-
nauländischen Wellen von G r u n d m a n n ) . Bisher wiesen 
wir im allgemeinen auf die engen Beziehungen des un-
garischen Frühneol i th ikums (der Körös -Kul tu r ) zu der 
Protosesklo-Keramik (dazugenommen auch die Vor-
sesklo-Keramik), f e rne rauf die zweifellose Anwesenhei t 
der einzelnen E lemen te der Szaká ihá t -Gruppe (einer 
späteren Gruppe der L in ienbandkeramik der Unga-
rischen Tiefebene, da t ie rbar in das E n d e des mi t t l e r en 
Neoli thikums) als Impor t e l emen te in der Otzaki-
Periode hin. (Siehe ausführ l icher : J . Makkay: V. Mi-
lojcic, Ergebnisse der deu t schen Ausgrabungen in 
Thessalien 1963-1958 . ВАМ 1, B o n n 1960. A n t i k Tan . 
1963, 1 — 2, 89 — 91, Rez.) Übr igens m a c h t e uns auch 
darauf G r u n d m a n n zum ers ten Mal a u f m e r k s a m . Es 
wäre jedoch f a s t unbegreifl ich, w e n n man zu keinem 
einzigen K e r a m i k t y p u s der ungar i schen Per ioden der 
Zwischenzeit entsprechende Para l le len auf den Gebie-
t en südlich Ungarns , so e twa a u c h in Thessalien, f i nden 
•würde. Da die Zwischenzeit, f ü r die (abgesehen von 
dem auf dem südlichsten Landes te i l bef indl ichen 
Vinca-Material) dem Wesen nach die von der medi te r -
ranisch-balkanischen En twick lung abgesonder te ör t -
liche (genauer: mit te leuropäische) En twick lung kenn-
zeichnend ist, als Ausgesta l tungs- u n d Blütezei t der 
Lin ienbandkeramik gilt, ist es wahrscheinl ich, d a ß 
im Denkmalmate r ia l von Tsangl i und Arap i vor 
allem diejenigen ungarischen T y p e n Parallelen f inden , 
die im ungarischen F u n d g u t der L in i enbandke ramik 
als f remdart ig , m i t dem Schein des f r e m d e n Ursp rungs 
auf t ra ten . Hie r dür fen wir vor a l lem an die b e m a l t e 
Keramik von E s z t á r (eine öst l iche Gruppe der Linien-
bandkeramik der Ungar ischen Tiefebene) denken , 
ferner an die auf grauen Grund graupol ier ten Seher-
ben, die in der ä l te ren und mi t t l e r en Phase der t rans-
danubischen L in ienbandkeramik vo rkommen . Die 
eingehende Bearbe i tung dieser F rage beansp ruch t 
freilich weitere gründliche Forschungen . 
Das vorliegende Werk ist zweifellos die bedeu tend-
s te Arbeit des Zei t raums nach d e m zweiten Wel tk r ieg 
im Bereiche des südosteuropäischen Neol i th ikums und 
wird vom dem Augenblick seines Erscheinens a n als 
H a n d b u c h auf diesem Gebiet b e t r a c h t e t . Seinen W e r t 
e rhöht auch die vorbildliche typograph ische A u s t a t -
tung . Seine Bedeu tung würde d u r c h das baldige Er -
scheinen der weiteren Bände in der Reihe n u r noch 
gewinnen. 
J. Makkay 
H. Zürn: Hallstattforschungen in Nordwürttemberg. 
Die Grabhügel von Asperg (Kr. Ludwigsburg), Hirsch-
landen (Kr. Leonberg) und Mühlacker (Kr. Vaihingen). 
Mit Bei t rägen von Hans-Volkmar H e r r m a n n , Josef 
Röder , B e n n o Urbon u n d F ranz Zauner. Veröffentl i -
chungen des Staat l iehen A m t e s f ü r Denkmalpf lege , 
S t u t t g a r t . Reihe A. Vor- und Frühgeschichte . H e f t 
16. S t u t t g a r t , Verlag Müller & Gräff . Kommissions-
verlag, 1970. 122 Seiten m i t 78 Textabbi ldungen und 
23 + 112 Tafeln. 
Der B a n d ist den Ergebnissen der vom S t u t t g a r t e r 
S taa t l ichen A m t f ü r Denkmalpf lege zwischen 1963 
und 1967 vorgenommenen hal ls ta t tzei t l ichen Aus-
g rabungen gewidmet, in deren Verlauf aus den im 
Titel angegebenen F u n d o r t e n ungemein bedeu t same 
hal ls ta t tze i t l iche F u n d e z u m Vorschein gelangten. 
Das einschlägige Material wird vom Verfasser im vor-
liegenden B a n d mit wei tgehender Umsicht u n d Sorgfalt 
veranschaul icht , wobei er zugleich auf wichtige Einzel-
heiten e ingeht . E r m a c h t dem Leser n ich t n u r das 
erschlossene F u n d m a t e r i a l zugänglich, sondern auch 
das auf die Ausgrabungen bezügliche Dokumenta t ions -
mater ia l , die K a r t e n und Lagepläne der F u n d s t ä t t e n 
sowie d ie einschlägigen P lan- und Rekons t ruk t ions -
zeichnungen. Den Stoff gliedert der Au to r in vier 
H a u p t k a p i t e l A—D. 
Das K a p i t e l A beschäf t ig t sieh mi t d e m F u n d o r t 
Gra fenbüh l bei Asperg, Kre i s Ludwigsburg, wo m a n 
innerhalb eines Grabhügels auf ein Zent ra lgrab und 
34 Nebengräbe r stieß. I n der Holzkammer des Zentral-
grabes w a r ein ungefähr dreißigjähriger Mann bes t a t -
te t . Tro tz der schon vor längerer Zeit erfolgten Plün-
derung der G r a b k a m m e r du rch R ä u b e r f ü h r t e n die 
noch vorhandenen Über res te zu der Fests te l lung, daß 
es sich hier u m eines der reichsten der bisher be-
k a n n t e n «Fürstengräber» handel te , das dem Fürs ten -
grab von Vix nicht nachs t eh t . I n künst ler ischen Be-
langen s ind die aus dem Süden impor t ier ten Grabbei -
gaben von geradezu über ragender Bedeutung . Unter ' 
ihnen verdienen zwei Sphinxf iguren hervorgehoben zu 
werden, eine beinerne, deren Gesichtszüge aus Bern-
stein geschni tz t sind, u n d eine elfenbeinerne. Sie 
bilden selbst innerhalb der griechischen Kleinplas t iken 
einzig das t ehende Stücke, die m a n f r ü h e r dem 
Kreis der dorischen K u n s t zugeschrieben h a t t e . 
L a u t Ans ich t Hans-Volkmar He r rmanns m u ß m a n 
indessen die Werks t a t t , in der diese F iguren angefer-
tigt wurden , wahrscheinlich in irgendeiner dor ischen 
Kolonie Südital iens suchen. Weitere bemerkenswer te 
Beigaben des gleichen Grabes waren bronzene Löwen-
pranken , die vermutl ich zu einem Stabdre i fuß gehör t 
ha t t en , fe rner B ruchs tücke von Bronzegefäßen, 
eiserne Wagenbes tand te i l e und Elfenbeinscheiben, die 
of fenbar a u s Syrien oder Südost-Kleinasien s t a m m e n . 
Die lokalen Erzeugnisse u n t e r den besagten Grab-
funden lassen sieh auf die H D 2 —HD3 Per iode datie-
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ren, womi t zugleich die zeitliche Einre ihung des 
Fürs tengrabes gegeben ist. Die aus südlichen I m p o r t e n 
s t am m enden Beigaben wurden E n d e des 7. oder 
Anfang des 6. J a h r h u n d e r t s hergestell t , ge lang ten 
aber erst zu einem späteren Ze i tpunk t in das Asperger 
Grab. 
I m K a p i t e l В beschreibt der Verfasser die Aus-
grabungsergebnisse des Hirschlandener Grabhügels , 
aus dem als einer der wichtigsten F u n d e der H a l l s t a t t -
kul tur eine Stele z u m Vorschein kam. E s h a n d e l t 
sich u m das mannshohe s te inerne i thyphal l ische 
Standbild eines unbekleideten Kriegers, der einen 
Helm u n d u m den Hals einen dicken Reif t r ä g t . Das 
Gesicht ist m a s k e n h a f t modell iert , von dem u m die 
Taille der S t a t u e geschlungenen Gür te l häng t ein Dolch 
mi t Antennengr i f f herab. Halsreif und Dolch lassen 
sich f rühes t ens auf die H D 2 Per iode dat ieren . Der 
Autor b r ing t die Stele mi t dem Zentra lgrab Nr . 13 in 
Verbindung und hä l t es f ü r wahrscheinlich, d a ß die 
S ta tue den d o r t bes ta t t e t en Kr ieger darstel l t . U n t e r 
diesem Grabhüge l stieß m a n auf 16 Gräber. 
Das Gräberfe ld von Mühlacker, von dem Kap i t e l С 
handel t , en th ie l t 12 Grabhügel , in deren j edem sich 
mehrere Gräbe r bargen. Vermut l ich waren die u n t e r 
einem Grabhüge l Bes ta t t e ten mi te inander v e r w a n d t . 
I n einigen Fä l len waren noch Spuren der einst igen 
H o l z k a m m e r n zu erkennen u n d bei zwei Gräbe rn 
schloß m a n aus verkohl ten Tierknochen u n d Holz-
kohlenres ten auf ein mi t dem Totenkul t zusammen-
hängendes Tieropfer . 
Das K a p i t e l D enthä l t die in einen wei tgespannten 
historischen R a h m e n eingefügte Wer tung des im vor-
angehenden Teil des Buches besprochenen Materials . 
Die spä t e Hal ls ta t tze i t , vor allem aber die Gesell-
schaft s s t r u k t u r und -Schichtung jener Zeit b i ldet in 
Südwestdeutschland seit einigen J a h r e n eines der 
zentralen Forsehungs themen, d e m sich auch das 
vorliegende Buch anschließt . A n h a n d des nord-
wür t t emberg i schen Fundmate r i a l s setz t sich der 
Verfasser u. a. m i t der Frage auseinander , welche Ge-
sel lschaftsschicht als «fürstlich» angesprochen werden 
kann, worin sich die Für s t engräbe r von den übr igen 
unterscheiden und welchen B u r g t y p u s m a n als Für -
s tenburg bezeichen kann. Man f i nde t in d e m B a n d 
eine Aufzäh lung jener Fundor te , die von den anderen 
nicht n u r in ihrem außergewöhnlichen R e i c h t u m 
abweichen, sondern un te r le tz teren auch ve rmöge 
ihrer pol i t ischen Machtstel lung hervorragen. Die-
se Für s t enburgen bildeten die Zent ren des kul turel len, 
kultischen, polit ischen und Wir tschaf t s lebens . 
Hinsicht l ich der historischen Chronologie ve rd ien t 
der U m s t a n d Beachtung , daß die H D 3 Per iode in 
N o r d w ü r t t e m b e r g zugleich der L T A Per iode ent-
spricht. E i n e geschichtliche W e n d e läßt sieh u .a . m i t 
dem A u f h ö r e n der Fürs tenburgen und Fü r s t eng räbe r 
a m Ende dieses Zei tabschni t tes feststellen. 
Zusammenfassend sei gesagt, d a ß in dem besproche-
nen Buch die Publ ika t ion eines überaus bedeu t samen 
Fundmate r i a l s mi t dessen auf bemerkenswer t hoher 
Ebene erfolgten Bea rbe i tung H a n d in H a n d geht , 
weshalb H . Zürns Band zu jenen verdienstvol len 
Abhand lungen zähl t , de ren sich die kün f t i ge For-
schung m i t wissenschaft l ichem Gewinn u n d Nu tzen 
bedienen wird . 
E. Patek 
W. Krämer—F. Schubert: Die Ausgrabungen in Manching 
1955—1961. E i n f ü h r u n g u n d Fundste l lenübers icht . 
(Die Ausgrabungen in Manching I.) Wiesbaden, 
F ranz Steiner, 1970. 156 p . , 8 figs, 6 p la tes , 13 
appendices. 
The excavat ions in Manching s ta r ted in 1955 wi th 
large-scale sa lvage excavat ions on accoun t of the 
reconst ruct ion plans of t h e a i rpor t s i tua ted in the 
eastern p a r t of the Celtic opp idum. A l though the 
work of t he invest igators was considerably inf luenced 
by necessity, t he excava t ion was organized on the 
basis of scient i f ic points of view f r o m the ve ry begin-
ning. The p r i m a r y object of t he t e am working under 
t he direction of Professor K r ä m e r was to search the 
whole a rea m a r k e d ou t for bui lding purposes sys t ema t -
ically and wi th equal in tens i ty . The large-scale work 
demanded t h e use of s igni f icant technical facilit ies. 
Thus f i r s t of all for t h e r emova l of the u p p e r layer 
of ear th baggere were used. 
The excava t ion of Manching eame soon in to the 
centre of in te rna t ional in teres t . The interest was d u e not 
only to t h e f a c t t h a t t h e large-scale work af fec ts 
t he largest closed Celtic sett lement, in Central Europe , 
bu t also t o t h e pioneering cha rac te r of the unde r t ak ing . 
I n fac t , t h e excavat ions could no t rely upon a n y use-
fu l examples, because un t i l t h a t t ime no la rge Celtic 
opp idum was sys temat ica l ly explored in Cent ra l 
Europe . T h e la t te r c i rcumstance justifies t h a t — 
al though t h e excavat ion is still only in its ini t ia l phase 
and its complet ion requires several generat ions — the 
results of t h e 5 campaigns should be publ ished in a 
separa te series of publicat ions. Of course, it is ano the r 
quest ion t h a t this me thod of elaborat ion — inasmuch 
as t he con t inua t ion of t he excavat ions a t a h igh ra te 
will be possible also la te r on — can render t h e hand-
ling and su rvey of the Manching series, appa ren t l y fol-
lowing one a f t e r the other , r a t h e r difficult . Na tu ra l ly , 
th is k ind of scepticism is considerably exceeded in 
impor tance b y the fac t t h a t on t he works comple ted 
so far the elaborat ions reach t h e hands of t h e special-
ists quickly (besides t he vo lume to be reviewed here 
also two o thers have a l ready appeared) . I t is evident 
t h a t t he exemplar i ly organized and executed under -
tak ing will n o t be wi thou t effect also on t h e investi-
gat ion of t h e Celtic o p p i d u m period. 
The f i r s t vo lume of t he series begins wi th a chap te r 
on exciting h is tory of invest igat ion, which s t a r t ing 
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ou t f r o m a d o c u m e n t a r y da tum to b e dated to 1417 
follows up to t he chronicle of the m o d e r n explora tory 
work of our t imes. T h e subject of t h e nex t part is t he 
topography of the si te . The analysis of old maps , t h e 
lessons drawn f r o m modern ca r tograph ic s u r v e y s 
and the thorough geological invest igat ions (K . 
Brunnacker ' s work) give a very r ich p ic turc of t he 
one- t ime geographical conditions. Otherwise, on t he 
basis of these the exact, area of t he opp idum can also 
b e reconstructed. 
The most in teres t ing results a r e s u m m e d up in t h e 
chap t e r bearing the t i t le , "Das kel t ische O p p i d u m " . 
The topographic works have rendered i t doubt less t h a t 
t he Celts before t h e construction of t h e oppidum car-
ried ou t a large scale ad ju s tmen t of t he ground. T h e 
whole area formed th is way was sur rounded w i t h 
for t i f icat ions (unfor tuna te ly this h a s been des t royed 
completely a t m a n y places). The p ro tec t ive wall itself 
as this was clarif ied by Wagner in 1938, and his 
observat ions have been confirmed also by the more 
recent investigations — has two cons t ruc t ion periods. 
The originally "c lass ical" murus Galliens was replaced 
la ter with a s tone wall s t rengthened with ver t ical 
r a f t e r s . (The la t te r building m e t h o d can be t raced 
b a c k to earlier, prehis tor ic pract ice a n d became do-
m i n a n t in Celtic o p p i d u m const ruct ion east of Man-
ching.) Of the four ga tes of the Manch ing for t i f icat ion 
we have the best p i c tu re on the ea s t e rn gate. I t h a s 
been clarified by R . Gensen's excava t ions tha t th i s 
s t r u c t u r e belongs a m o n g the typ ica l "Zangen tor" - s . 
Al ready f rom the excavat ions m a d e so fa r it is clear 
t h a t the Manching o p p i d u m — j u s t l ike its Gallian re-
la t ives — was a se t t l emen t of u r b a n character . 
Af te r the chap te r s on " a r c h i t e c t u r e " we ge t a 
de ta i led summary of the history of t h e site a f t e r t h e 
La -Tène period. 
The typically " i n t r o d u c t o r y " c h a p t e r s are followed 
by the appara tus . T h e f i rs t pa r t of th i s is a register 
of the sites explored before 1955. T h e concluding part, 
of the volume, a f t e r t h e description of t h e methodology 
of the works carried ou t between 1955 and 1961, gives 
a review of the a reas excavated in t h e f ive excavat ion 
seasons. This list of sites and f i n d s supplied wi th 
ve ry practical indexes and i l lus t ra ted wi th maps h a s 
an essentially impor t a n t role in r e spec t of the co-
ordinat ion of the whole series. W i t h t he help of t h i s 
t h e specialist using t h e publicat ions can accura te ly 
localize the certain f inds and a t t h e same t ime he 
can also g e t a p i c t u r e of the assembles of f inds s t a r t i n g 
ou t f r o m this. 
The short review given on the f i r s t volume of t h e 
series of publications elaborating t h e Manching exca-
va t ions can demons t r a t e perhaps also wi thout a 
special commentary t h a t the e labora t ion does n o t 
lag behind the exempla ry excava t ion work in a n y 
respect . 
M. Szabó 
F. Maier: Die bemalte Spâtlatène-Keramik ven Manching. 
Die Ausgrabungen in Manching. III. Herausgegeben 
von W . K r ä m e r . Wiesbaden, F ranz Steiner Verlag, 
1970. 240 Seiten, 8 Textabbi ldungen, 2 Tabellen, 112 
Tafeln, 2 Beilagen. 
Die Römisch-Germanische Kommission h a t die 
Ausgrabung des spä tke l t i sehen Oppidums von Man-
ching bei Ingo l s t ad t (Bayern) im J a h r e 1957 über-
nommen. Als Ergebnis der sich seit dieser Zeit im 
Gange bef indl ichen Ausgrabungs tä t igke i t erschienen 
die Pub l ika t ionsbände nacheinander , in der Redigie-
rung von W . K r ä m e r . I m B a n d 3 bearbei te t F. Maier 
die bemal te Spä t l a t cne -Keramik . Das Werk über-
schreitet die Grenzen der V o r f ü h r u n g des Mater ia ls 
eines einzigen Oppidums u n d bildet die erste moderne 
Monographie der Er fo r schung der bemal ten Spät la-
tène-Keramik Europas . Der Bearbe i tung des Mater ia ls 
ging nicht n u r die Tei lnahme Maiers in den Ausgra-
bungskampagnen voraus, sondern eine ganze R e i h e 
von erfolgreichen Studienreisen in all den jen igen 
Gebieten, wo in der Spât la tèneze i t bemal te K e r a m i k 
hergestellt worden ist. I n einer seiner vorangehenden 
Studien hiel t er als eine paral lele Ersche inung der 
hellenistischen Keramikproduk t ion bereits die «galati-
sche» bema l t e K e rami k Kle inas iens und die mi t t e l -
europäische W a r e auseinander ( J D A I 78. 1963, 218ff .) . 
Schon in seinen Vorber ichten schilderte er die typo-
logischen u n d chronologischen Ergebnisse der bemal -
ten W a r e von Manching, wodurch er den a n d e r e n 
Erforschern der Oppida — berei ts im Laufe der Bear -
bei tung — eine große Hi l fe leistete. 
Manching ist ein wichtiger Produkt ionsmi t te l -
p u n k t der bemal t en Spät la tene-Ware . Die zen t ra le 
Lage des Fundor t e s , seine Beziehungen zu den übr igen 
spât la tènezei t l ichen Siedlungen sind sehr wicht ig. 
Der Verfasser un te r such t zuers t die Formen, Dekora-
tionen sowie die Machar t u n d Zierweise des in g roßer 
Menge erha l ten gebliebenen Materials. Mit seiner Sy-
s temat is ierung erleichtert er die in der Z u k u n f t 
erfolgende typologische Einre ihung des Mater ia ls 
anderer F u n d o r t e . Die bisherigen Publ ika t ionen der 
Spâ t l a tène-Keramik haben die eiförmigen Gefäße in 
eine Gruppe gereiht . Maier t r e n n t sie auseinander : die 
enghalsigen werden als «Flaschen», die wei tmündigen 
als «weitmündige Töpfe» u n d die m i t g e d r ü c k t e m 
Körper in der Gruppe der «Tonnen» behandel t . Die 
Trennung dieser Typen ist begründet , selbst d a n n , 
wenn die sehr wei tbauchigen «Flaschen» (Nr. 334) den 
heutigen formellen Vorstel lungen nicht en t sprechen . 
Dieser H a u p t t y p k o m m t in Manching in g r ö ß t e r 
Menge zum Vorschein, im Zusammenhang mi t ihnen 
gibt Maier die Bemalungsar t , die auch bei den übr igen 
Typen s te ts zurückkehr t , b e k a n n t . E r bezeichnet die 
mi t Bemalung verzierte Schul ter und den Bauch m i t 
einem neuen Begriff . Ube r diese ers t reckt sieh die 
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Hauptschmuckreg ion , die von dunkleren Malstreifen 
u m r a h m t ist . Der Verfasser be ton t , daß dies d e m 
wohlbekannten hellenistischen Dekorat ionsprinzip g u t 
en tspr icht . E r f ü h r t die Ar t der Ro t - und Weißgrun-
dierung vor, die auch auf den wei tmündigen Töpfen 
dieselbe ist. E s wird darauf hingewiesen, daß beide 
Fo rmen in Manching Bestandtei le eines gleichzeitigen 
Services gewesen sein du r f t en . Bei allen drei Gefäßen 
großen F o r m a t s werden Gruppen je nach der R a n d -
bearbe i tung abgesonder t . Von den sonstigen F o r m e n 
müssen die Schüsseln (Schalen) hervorgehoben wer-
den, von denen den halbkugeligen eine ze i tbes t immen-
de Rolle zufäl l t . Dieser Typ gelangte un te r der Bezeich-
nung «bol Roanne» in die L i t e r a tu r und ist ein 
charakter is t i scher T y p der jüngs ten bemal ten Latène-
Ware , der selbst in den f r ü h e n römischen Lagern und 
Siedlungen ange t rof fen werden kann . E r ist ein 
wichtiger T y p auch fü r unsere Region und bildet auf 
der Siedlung Gel lér thegy-Tabán eine zei tbest im-
mende Le i t fo rm. I n Manching ist die bei uns so häuf ig 
v o r k o m m e n d e t iefe Schüssel (Nr. 787—788), die 
selbst der Verfasser nur mi t Bedenken «flache Schalen» 
nenn t , in ger inger Anzahl ver t re ten . Die sorgfäl t ige 
u n d ausführ l iche Vorführ img der Zierweise ist mus te r -
h a f t . Verfasser e rkenn t zwischen der Grundbemalung , 
der E inze lmus te r und der Mus te rkombina t ionen 
das System. Das Material von Manching eignet sich 
zur Vor füh rung des volls tändigen geometr ischen 
Formenscha tzes und sämtl icher technischen Verfahren . 
Hier kommen noch vers t reut vegetabile Muster älter-
latènezeit l icher Tradi t ionen (S.60) und die n icht in 
unser Gebiet gelangten, sog. Tupfenmus te r (Taf. 85) 
vor, die be im Auf t r agen einer zweiten F a r b e du rch 
Aussparungen gefer t igt worden sind. Die geometr ischen 
Bogenmus te r (Nr . 984, 988) können in Manching noch 
häu f ig ange t ro f fen werden, doch t re ten sie im K a r p a -
tenbecken lediglich in Velem Szent Vid auf . Neben 
dem paral lelen Vorkommen des Musterschatzes 
(Metopen, R h o m b e n , Gitter , Treppen, Wellenlinien) 
sind die im Mater ia l von Gel lér thegy-Tabán so belieb-
t en Y-förmigen Muster n u r in ihren Anfängen vor-
zuf inden (Nr. 961). 
Die chronologische Einre ihung der bemal ten Kera-
m i k von Manching und die Bes t immung ihrer Rolle 
im west l iehen Verbrei tungsgebiet f u ß t auf einer 
wei t läuf igen Sammel tä t igke i t u n d großen literari-
schen Bewander the i t des Verfassern. Die Tatsache , 
daß er die Museen Frankre ichs und der Schweiz 
aufgesucht u n d das aus der zers t reuten L i t e r a t u r 
bekann te oder in provizialen Sammlungen verborgene 
Material nach einheitl ichen Gesichtspunkten syste-
mat is ier t ha t , verleiht seinem W e r k e einen beson-
deren Wer t . Auch die Textabbi ldungen teilen reichlich 
neues Material mi t . Seine Forschungen un te r s tü t zen 
die Meinung von J . Déchelette, wonach die großen 
fr i ihkaiserzei t l ichen Töpferzentren Montans und Le-
zoux die Arbe i t von f rühe ren spât la tènezei t l ichen 
Töpfe rwerks t ä t t en fo r tgese tz t haben. Auf diesen Orten 
wurde f r ü h e r bemalte L T - W a r e hergestell t . 
Maier h ä l t zwei F u n d h o r i z o n t e ause inander . Die 
in den ä l te ren (Ensérune-) Hor i zon t gehörenden Gefäße 
zeigen zur römischen K e r a m i k der Kaiserze i t noch 
keinerlei Beziehungen. I h r Z e n t r u m bi ldet das Massif 
Central in Frankre ich . Diesen Horizont s c h ö p f t vieles 
aus den F o r m e n und Ziere lementen der e infacheren 
bemal ten W a r e des v o r a n g e h e n d e n ä l teren Mittella-
tènehor izontes (in der L i t e r a t u r ist dieses Material 
un ter den N a m e n «pseudo-ionisohe» bzw. «iberische 
Ware» b e k a n n t ) . Die He r s t e l l ung der bema l t en Ware 
verbrei te te s ich zu den Ze i ten vor Augusti is über das 
Rhone-Tal nach Mit te leuropa . Der jüngs te in diesen 
Horizont gehörende F u n d k o m p l e x ist der von Pomacle 
(Champagne), in dem auch m i t dem Material von Man-
ching übere ins t immende T y p e n vorgefunden werden 
können. 
Der Namensgeber des jüngeren (Roanne-) Hori-
zontes ist m i t seiner re ichen Keramik ( letztes Jah r -
zehnt des 1. J h s v. u. Z. — 70 u. Z.) der F u n d k o m p l e x 
vom R o a n n e (Mittelgallien). Die dor t gefundene 
bemalte W a r e ver t r i t t hinsichtl ich der F rage des 
Wei ter lebens in der R ö m e r z e i t eine Schlüsselstellung. 
Die b e m a l t e n keramischen Fundob jek t e der großen 
Oppida Gergovia, Bibraete u n d Alesia gehören gleich-
falls in diesen Horizont. I n den Toulouser Gräbern der 
gall isch-römischen Übergansze i t kommt diese bemal te 
Ware mi t f r ühaugus t e i s chem Begle i tmater ia l vor. 
I n diesen jüngeren (Roanne-) Horizont r e ih t Maier die 
Gruppe der bemal ten W a r e von Montans-Banassac-La 
Graufesenque, zu der bere i t s K r ü g e von ausgesprochen 
provinzialrömiseher F o r m gehören. Dieses Material 
ähnel t sehr der frühkaiserzei t l ichen bema l t en Kera-
mik von Vindonissa. Maier weis t auch d a r a u f h i n , daß 
diese e igenart ige Mischung von Latène-Tradi t ionen 
und Einf lüssen oberital ischer sowie süd- bzw. mittel-
gallischer E lemen te zur Ausbi ldung einer eigenart igen 
örtlichen K e r a m i k ge füh r t h a t , die m a n als »Vindo-
nissa-Roanne-Gruppe» zusammenfassen könn te . Unte r 
den ört l ichen, bemalten Mus te rn weist er auch den 
Einf luß de r Terra sigil lata-Motive nach . Verfasser 
zieht mi t d e r Analysierung des bemalten keramischen 
Materials de r Schweiz den Kre i s um Manching enger 
und reiht d ie keramischen Gruppen von Manching in 
das Material der spât la tènezei t l ichen Siedlungen sowie 
der f rührömischen Lager ein. Seine Ergebnisse faß t er 
in einer g u t übersicht l ichen typologischen u n d chro-
nologischen Tabelle z u s a m m e n (Tab. 1.). A u s der in 
zwei Koord ina t en lesbaren Tabelle ist zu ersehen, daß 
Manching seine Blütezeit in der Epoche der Spätre-
publik bis zu tien f rühaugus te i sehen Zeiten erlebt ha t . 
Die in Manching bekann t gewordene b e m a l t e Kera-
mik lebte a u f den frühkaiserzei t l ichen F u n d o r t e n von 
Zürich-Lindenhof, Basel u n d Äugst wei ter . Der 
bezeichnende «bol Roanne» k a n n in Vindonissa bis zur 
Zeit der F l av i e r ange t rof fen werden. I n der zweiten 
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Tabel le vergleicht Maier die geometr ische Ornament ik 
v o n Manching mi t d e n ähnlichen M o t i v e n der Schwei-
zer Fundor te . E r f ü h r t vor allem au f d e m Material der 
ä l t e s t en römischen Siedlungen der Schweiz vor, daß 
die spät la tenezei t l iche bemalte W a r e — die im Zeit-
a l t e r des Augustus in höchster B lü te ges tanden ist — 
kontinuierl ich in 1. J a h r h u n d e r t wei te r leb t . Vor allem 
sich auf die Forschungen von E. E t t l i n g e r berufend, 
weis t er darauf hin , daß das para l le le Weiterleben 
der bemal ten K e r a m i k mi t den f rüh i ta l i schen Sigillaten 
unabhängig davon is t , ob es sich u m eine militärische 
oder zivile Siedlung handel t . 
Der chronologischen Analyse fo lg t eine Verbrei-
tungsl is te der bema l t en Keramik. Mit d e n Forschungen 
Maiers ist die Zahl der Fundor te Frankre ichs und 
der Schweiz auf 124 gestiegen. Mit v ie len Fundor ten 
sind Deutschland u n d die Tschechoslowakei ver t re ten. 
Der Verfasser f ü h r t auch die b i she r publizierten 
F u n d o r t e Ungarns u n d Jugoslawiens a n . Ein eigener 
W e r t der recht g ründ l iche l i terar ische Anführungen 
en tha l t enden Liste is t noch, daß sie m i t einem Stern-
chen die Grabfunde bezeichnet, die in d iesem Zeitalter 
wegen ihrer verhäl tnismäßigen Sel tenhei t sehr wesent-
lich sind. Die Daten der Gefäße u n d de r Fragmente 
en tha l t enden Tafelerklärungslisten beziehen sich 
auf die mus te rhaf t ausgearbei te ten gezeichneten 
Tafe ln (Taf. 1 -92) . Auf diesen s o n d e r n sich die 
Gefäßbemalungen u n d die geometr ischen Ornamente 
mi t Tonusunterschieden voneinander a b . Die Legende 
zur Gefäßbemalung wurde sorgfältig vorberei te t und 
auf hohem technischem Niveau a u s g e f ü h r t . Schon 
die Zeichnungen v e r r a t e n vieles von dieser edlen Kera-
m i k a r t , doch werden sie im Laufe d e r Unte rsuchung 
der Earbtafe ln z u m vollständigen Erlebnis (Taf. 
93 — 111). Die Spâ t l a t ène -Keramik wird von den 
völlig fa rb t reu mi tge te i l ten Gefäßen u n d Fragmenten 
lebensnahe veranschaul icht . Die Verbre i tung der 
oben erwähnten Hor i zon te wird auf zwei Fundor tsp lä-
nen in Mehrfa rbendruck (Beilage 1 — 2) vorgeführt . 
F ü r die weitere F o r s c h u n g hä t t e es e ine große Hilfe 
bedeu te t , falls m a n neben den die Kundor te bezeich-
nenden Punkten zumindes t auch die N u m m e r n der 
Verbrei tungslis te a n g e f ü h r t hä t te . 
Das Buch von F . Maier stellt n i c h t n u r die kom-
p l e t t e Vorführung e iner hervorragenden Fundgruppe 
dar , sondern bildet sowohl fü r die Fo r sche r der Prä-
his tor ie als auch f ü r die der provinzia l römischen 
Zeit ein wertvolles Handbuch . 
É. B. Bonis 
H. Kyrieleis: Throne und Klinen. Studien zur F o r m g e -
schichte a l tor iental ischer u n d griechischer Sitz- und 
Liegemöbel vorhellenist ischer Zeit. ( J .d . I . 24. Er -
gänzungshef t ) Berlin, Wal te r de Gruyter Verlag, 1969. 
213 p., 30 f igs, 24 plates. 
The m o n o g r a p h y is the e x p a n d e d version of a dis-
ser tat ion p r e p a r e d in Marburg under the direct ion of 
H . Drerup. I t s subjec ts are t h e two mos t i m p o r t a n t 
fu rn i tu re t y p e s of the pre-Hellenist ic per iod of the 
1st millenium B. C., viz. t h e bed and the cha i r ( f rom 
the lat ter l eav ing ou t the general ly spread crossed-leg 
type) . The h i s t o r y of the two bas ic forms are examined 
b y K. on t h e basis of the m o n u m e n t s of t h e Nea r 
Eas te rn and Greek cultures. 
I n fact , t h e volume is d iv ided into two p a r t s of 
equal rank . I n i ts first half t h e author unde r took a 
pioneering work . H e sys temat izes the ma te r i a l of the 
Nea r Eas t f r o m t h e 1st mi l lennium B. C., very d i f f icul t 
to survey, on t h e basis of typological points of view, 
according to cu l tures and t h e basic forms of fu rn i tu r e . 
(Monuments earl ier than t h e last mi l lennium B. C. 
are discussed on ly if they f u r n i s h informat ion real ly 
essential f r o m t h e viewpoint of t he historical p rob lems 
of the period discussed.) In f ina l conclusion t h e sys t em-
atizing and analys ing work h a s a twofold purpose . 
On the one h a n d , K . reconstructs 5" types of f u r n i t u r e " , 
viz.: Assyr ian , Ura r tean , Achaemenid-Pers ian, Phoe-
nician and Nor th -Syr ian . T h e o ther purpose is — and 
t his is achieved b y the au thor t h rough the examina t ion 
of the charac te r i s t ic form-elements (animal- and 
human-shaped supports ; character is t ic shapes of 
legs; other f u r n i t u r e o rnaments ) — t h a t t h e book 
should give a g raph ic p ic ture of the interact ion of the 
certain cu l tu res . 
The second half of the v o l u m e has been dedicated 
b y K. to t he e laborat ion of t h e Greek types. So to say 
as an in t roduc t ion , we f ind a shor t s u m m a r y on the 
cline forms of t h e geometr ical period, and th is is 
followed by a thorough analys is of the f u r n i t u r e legs 
developed in t h e archaic per iod . This way of discus-
sion is based on t h e correct recognit ion t h a t t h e differ-
ences of t h e cer ta in character is t ic fu rn i tu r e fo rms 
are de termined n o t by func t iona l viewpoints b u t b y 
t h e leg forms . (This method could be followed safely 
b y K., because t h e basic typo logy of the Greek furni -
tu re had been elaborated a l r eady by o the r works.) 
The par t dea l ing with the t h r e e furn i tu re leg fo rms 
marked with А, В and С is followed by a s u m m a r y 
of the "an ima l —legged" Greek beds and chairs, as well 
as the an th ropomorph ic and ther iomorphic suppor t s . 
In spite of t h e fact t h a t t h e first part, of t h e mon-
ograph is a pioneering ach ievemen t in several re-
spects (compilat ion of the N e a r East mater ia l , i ts 
systeinat izat ion, determining of groups and "regional 
s tyles" , c lar i f icat ion of interact ions) , this imposing 
synthesis is t o b e regarded as t h e in t roduct ion of the 
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Greek chapters . К . ' s p r imary purpose is to t r y to 
measure t he re la t ions of the Greeks and t h e N e a r 
E a s t e r n cul tures f rom the viewpoint of the fu rn i tu r e . 
However , in order t h a t the f ina l resul t should b e more 
t h a n a few s t a t e m e n t s of general character , i t was 
necessary for t h e monograph to de tec t the f u r n i t u r e 
styles of the N e a r Eas t . I n fact , knowing these, t he 
sources of t h e oriental inf luences received b y t h e 
Greeks can b e localized wi th a compara t ive ly high 
accuracy. This possibility is i m p o r t a n t f r o m the 
viewpoint of t h e concrete explorat ion of the re la t ions 
of the cer ta in Greek centres, even if — as this is shown 
b y K . — t h e basic types of t he Greek fu rn i tu r e legs 
developed in t h e archaic period, in spi te of the undeni-
able eastern inspirat ions, are in f ina l conclusion inde-
pendent , Greek forms. On the o the r hand, i t would 
be just if ied exac t ly by the basic viewpoint of t h e book 
t h a t , s imilar ly t o the m o n u m e n t s of t h e N e a r 
Eas t e rn cul tures , we should also ge t a survey on the 
E g y p t i a n fu rn i tu re , the inf luence of which — and 
this becomes clear f r om the monograph — f r o m the 
viewpoint of t h e format ion of the archaic Greek types 
is doubtless. (This is why the au tho r , a f te r t he basic 
principles men t ioned in the in t roduct ion, unexpec ted ly 
is obliged to include an E g y p t i a n chapter in to t h e 
discussion of t h e animal-shaped fu rn i tu re legs.) 
Summing up the lessons in brief: K. ' s monograph 
gives t he historical elaboration of a highly complicated 
material , p lac ing it into broad relationships. His 
results are no t only convincing, but. f rom m a n y poin t , 
of view they m a r k out also the direction of f u r t h e r 
investigations. W e should like to s tress the economy 
of the book as a special mer i t . Disregarding the 
illusory principle of fullness, i t does not conta in 
any th ing t h a t can be found in earlier works, hand -
books, and in connection with which the a u t h o r does 
not have a n y t h i n g expecially new to say. 
All these mer i t s raise the monograph to the level of 
t he best achievements of pos t -war Gorman classical 
archaeology. T h e use of the t e x t is facil i tated b y well 
selected and ar ranged graphic and pho tograph ic 
i l lustrations. 
M. Szabó 
J. S. Boers ma: Athenian Building Policy from 561/0 to 
405/4 В. C. Sc r ip ta Archaeologica Groningana 4. Gro-
ningen, Wol ters -Noordhoff Publ ishing, 1970. 292, p. 
wi th m a n y f igures , and as supp lement 6 plans a n d 9 
maps . 
The archeaology of our days is more and more rest-
lessly seeking t h e way out f r o m the deadlock of t he 
obsolate working methods and forms of publ ica t ion. 
The ra te of life is becoming quicker, specialization is 
increasing, a n d the quan t i ty of professional l i t e ra tu re 
showers upon the scientists like an avalanche. They are 
facing the problem, whe the r they should work as 
experts of small detail f ie lds losing in the m e a n t i m e 
or ienta t ion over the b road relationships, or t h e y 
should m a k e themselves informed in general, w h a t 
on the o the r hand will p r even t profound s t u d y of 
the details. However , t h e difficulit ies do no t arise 
only in sub jec t ive relation, but, also in the s t r u c t u r e of 
knowledge itself. Those books and publications, which 
elaborate a sub jec t — regardless of size and cha rac te r 
- in t he fo rm of na r ra t ive l i terature , are becoming 
more and more meaningless and useless. Le t us be 
f r a n k : who has t ime nowadays to read books consist ing 
of several h u n d r e d pages on ly to get acquain ted wi th 
the s t andpo in t s of the a u t h o r s or to f ind new da ta? 
Af te r all, such books are appear ing in the world d a y 
by day even in certain na r rower fields of knowledge, 
while t he periodicals are pour ing the masses of art icles 
by the hundreds . I t is obvious t h a t the literary fo rm 
of publ ica t ion is becoming more and more a ba r r i e r to 
the deve lopment of science. The practically ra t iona l 
way of publ ica t ion has a l ready become a n a t u r a l de-
m a n d in t he publ icat ion of sources, in the f i r s t place 
in the catalogues and corpuses, and in the second 
place — a l though still no t in a sufficiently de f in i t e 
form — in t he publicat ions of the excavations. How-
ever, we are still fa r f r o m f inding also for t he 
monographs and various syntheses such a fo rm which 
would faci l i ta te their use a n d render it possible a t all. 
I t is easier t o formula te t h e demand t h a n to give a 
prescription for the solut ion. The di f f icul ty is, of 
course, caused by the fac t t h a t the human occurrences 
are much more complicated and contradic tory t h a n to 
be able to be summed u p in formulae and tables like 
the occurrences of n a t u r e and technology. Therefore 
the l i te rary form, the elucidat ion with the he lp of 
thoughts expounded in cont inuous succession, will 
very likely never be entirely dispensable in humani t i es . 
Still it appea r s to be our e lementa ry interest to con-
fine the w a y of l i terary in te rpre ta t ion to the quest ions 
which can be elucidated only in this way and to record 
all knowledge t h a t can be handled in the form of d a t a 
so t h a t it can be made avai lable not through contin-
uous reading bu t th rough item-wise and v i sua l ly 
arranged documenta t ion . 
F r o m this point of view B. 's book is one of the 
best ach ievements known to us. More t h a n one half 
of the book is occupied b y a n exemplary r epe r to ry . 
In this all those At t ic bui ldings are to be f o u n d , 
which are known to us f r o m wr i t t en or archaeological 
sources. I n connection wi th t he la t ter we can also 
f ind t he ground plans conf ined to the most essential 
elements. The catalogue is clearly a r ranged . The 
buildings a re grouped according to their func t ions . 
Within each i tem the d a t a can be found according 
to quest ions marked wi th let ters and sa t i s fy all 
essential poin ts of view. Besides the usual d a t a especi-
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al ly impor tant a r e t he ancient references to the under -
t a k i n g of the p r o j e c t . As the ca ta logue contains t he 
avai lable sources separa te ly in a well arranged form, 
t h e discussing p a r t of the book conta ins a l ready only 
t h e concise disclosure and elucidat ion of the problems. 
I n the l i t e ra tu re dealing wi th a rcha ic and classical 
Greek a rch i tec ture the v iewpoint of ar t h i s tory is 
dominat ing, especial ly in those works which beyond 
t h e excavation or technical descr ip t ions want t o give 
a more comprehensive picture. B . ' s book, in con t r a s t 
t o t he worn ou t aes thet izat ion, examines the h is tory 
of the Athenian building works . I t examines t he 
s t ruc tu res according to funct ions a n d wants to discov-
er for what purpose , on what occasions and b y w h o m 
t h e y were built . I t s main ques t ion is t h e his tory of t he 
building policy of t he Athenians f r o m 561 to 404 B. C. 
T h e reading of t h e book is rendered practical ly re f resh-
ing b y the consis tent carrying t h r o u g h of this po in t of 
v i e w and its asse r t ion wi thout a n y detour and in a 
c lear manner. W e see the m o n u m e n t s discussed a l ready 
a hundred t imes through new eyes, and fo rge t t ing 
t h e hackneyed commonplaces w e see them as t he 
p r o d u c t s of such a n act ivi ty, wh ich was an inseparable 
p a r t of the economic life, policy, s t r a t egy , representa-
t i on and social life of the Athen ian s t a t e . 
Af te r the rev iew and ana lysa t ion of A t h e n i a n 
bui lding procedure , B. analyses t h e bui ldung works 
b y dividing t h e m in to six periods, viz.: the ty rann ie 
of Peisistratos (561 — 527 B .C . ) , t h e age of t he Pei-
s i s t ra t ids (527 — 510 B. C.), t he f i r s t decades of de-
mocracy (510 — 479 B. C.), t he age of reconstruct ion 
a n d new init iat ives (479 — 448 B. C.), t he age of Pericles 
(448 — 431 B .C . ) , t h e age of t h e Peloponnesian W a r 
(431 — 404 B. C.). I n these concisely a n d clearly wr i t t en 
chap te r s we get t h e historical analys is of those bui lding 
works, which are k n o w n to us f r o m t h e certain periods. 
T h e investigations th row light no t on ly on the bui lding 
act ivi t ies of the periods of A t h e n i a n history, their 
volume, objectives, f inancial resources and the w a y 
of their execution, b u t they r ender a sufficient basis 
also for general conclusions. The bui ld ing ac t iv i ty of 
t h e Athenians was divided into t h e entirely incontroll-
ed pr ivate bui lding works and t h e public bui lding 
pro jec t s sharply separa ted f r o m the former ones. 
T h e lat ter had to be approved b y t h e public mee t ing 
(Ecclesia), bu t t h e y were always done on the proposal 
of individuals p lay ing a leading role in the life of t he 
s t a t e . Their f inanc ia l basis was covered by the s t a t e 
Treasury , bu t f r equen t ly also b y contr ibut ions of 
p r i v a t e persons. T h e place and pu rpose of the bui ld-
i n g works were determined b y the m o m e n t a r y 
poli t ical and p rac t i ca l demands of t he s ta te . The 
locat ion of the bui lding works was influenced only 
b y the function of the s t ruc tures ( the pr imary place 
of religious bui ld ings were t h e Acropolis a n d 
Eleusis, and t h a t of the s t ruc tu res of civilian publ ic 
life was the Agora), b u t also by t h e political s i tua t ion . 
Thus for example t he Acropolis had always h a d a 
character serving a cer ta in kind of ar is tocra t ic or 
foreign poli t ical representa t ion, while the character is-
tic mean ing of t he Agora was determined b y the 
purposes of democracy and in terna l s ta te life. The 
motives of t h e building works (representative, compe-
titive, commemora t ive , u t i l i tar ian) were also de ter -
mined b y the prevail ing poli t ical s i tuat ion. T h e fre-
quent ly complicated b u t a lways recognizable role of 
these fac tors releases in our eyes t he a rcha ic a n d 
classical bui ldings of A t t i c a of the isolation forced 
upon them b y the merely aes the t ic or religious ap-
praisal. B. 's book helps us in a g rea t deal to va lue t h e 
achievements of classical Greece their real social 
significance. 
If it is in place a t all t o raise any object ion in 
connection wi th this book of excellent p re sen ta t ion 
and typography , then we can only ment ion t h a t i ts 
pract ical usefulness would h a v e been even more en-
hanced, if i t h a d also given the t ex t s of the bu i ld ing 
inscriptions a n d resolutions const i tu t ing one of t h e 
basic sources of t he quest ion. 
L. Castiglione 
A. Greifenhagen: Friihlukanischer Kolonettenkrater 
mit Darstellung der Herakliden. 123. Winckelmanns-
p rog ramm d. Arch.Ges. zu Berlin. Berlin 1969. W a l t e r 
de Gruyter , 26 Seiten, 3 Tafeln . 
A. Greifenhagen, der Di rek tor der Ant ikenabte i -
lung zu Ber l in-Char lo t tenburg widmete, sieh an der 
Tradi t ion der Wincke lmannsprogramme fes tha l tend , 
das H e f t der Auslegung eines einzelnen ant iken K u n s t -
werkes. Ausgezeichnete Abbi ldungen stellen das Werk , 
einen f rüh lukan i schen rot f igur igen Ko lone t t enkra t e r 
dar. Grei fenhagens besonderes Interesse gilt vor 
allem der Dars te l lung der Haup t se i t e (an der R ü c k -
seite sind die gewohnten bemän te l t en Jüngl inge zu 
sehen). E r ging von dem Bild einer in I'olicoro j üngs t 
geborgenen lukanisehen Pel ike aus, in dem Trenda l l 
die Dars te l lung der Eröf fnungsszene der «Herakliden» 
von Eur ip ides e rkannte . Gr. sucht im Haup tb i ld der 
neuen Berliner Vase nach der I l lus t ra t ion desselben 
Dramas, ohne an die genaue Wiedergabe einer gewis-
sen Szene der Tragödie zu denken . Seiner Auslegung 
nach ist der auf dem Altar s i tzende grauhaar ige Greis 
der auch a n der Pelike von Policoro dargeste l l te 
Iolaos mi t zwei Herakl iden vor ihm; neben i hm 
rechts s teh t sein Diener Hyllos. Rech t s von der das 
Heil igtum bezeichnenden ionischen Säule, die an der 
rechten Seite des Bildfeldes galoppierenden be iden 
Reiter , vermut l ich Demophon und Akamas, sind die 
Vert re ter des a t t i schen Staates , die links s i tzende 
Frauengesta l l t ist Alkmene, die auf dem Grenzstein 
der mara thon i schen Tetrapol is si tzt und in ihrer 
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H a n d die Vo t ivs t a tue des Zeus, gelobt fü r die siegreiche 
Beendigung des Kampfes gegen Eurys theus , hä l t . 
Diese Auslegung wird durch viele U m s t ä n d e un-
te r s tüz t , besonders durch die Volkstümlichkei t der 
D r a m e n von Eur ipides an den lukanischen Vasen im 
letzten Viertel des 5. J a h r h u n d e r t s v. u. Z., was jüngs t 
eine ganze Re ihe der Vasen von Policoro bezeugte . 
E s gibt jedoch Einzelhei ten in der Auslegung, die 
gewisse Zweifel erwecken können, obwohl Gr. un te r -
l äß t nicht , die Schwierigkeiten bei jeder Gelegenheit 
nachdrückl ich zu betonen. Vor läuf ig scheint die 
Deu tung auf den Grenzstein der mara thon i schen 
Tetrapol is n i ch t bewiesen und die Auslegung des in 
der H a n d der als Alkmene in te rpre t ie r ten F rauen -
f igur geha l tenen kleinen Zeus problemat isch zu sein. 
Diese Figur in so kleinem A u s m a ß mag k a u m das 
von Iolaos u n d Hyllos nach dem Sieg aufgestel l te, bei 
Euripides e rwähn te «stolze Standbild» darstel len und 
die Auffassung der kleinen Zeusf igur scheint in t imer , 
unmi t t e lba re r als ein ural tes Gottesbi ld wäre. Tro tz 
der e rwähn ten Schwierigkeiten kl ingt Greifenhagens 
Auslegung in vieler Hinsicht wahrscheinlich u n d er 
verdient besonderes Lob da rum, d a ß er diese hervorra-
gende Neuerwerbung seiner Sammlung beispie lhaf t 
rasch der wissenschaft l ichen Öffent l ichkei t vorlegte. 
Die sti l ist ische Einre ihung der Vase wurde von 
Trendal l in seinem im Text ange füh r t en Brief (vgl. 
j e tz t Sappl . I . to «The Red-F igure Vases of Lucania , 
Campania and Sicily» 1970. p. 14, no. 421a) vorge-
nommen : die Meisterhand ist vor läuf ig kaum zu be-
s t immen, der Maler gehört aber der Pol icoro-Gruppe 
a n und ve rb inde t die Tradi t ion des Amykos-Malers 
m i t dem W e r k des Brooklyn-Budapest -Malers . 
E rwähnenswer t ist, daß die reiche Vorzeichnung 
durch genaue, auf die beiden Seiten der Reproduk t ion 
der Vase da rauf legbare Zeichnungen wiedergegeben 
ist, die den Leser in die W e r k s t a t t des südital ischen 
Vasenmalers e in führ t . 
./. Gy. Szilágyi 
J. Deininger: Der politische Willerstand gegen Rom in 
Griechenland 2 1 7 - 8 6 v. Chr. Berl in —New York , 
Wal t e r de Gruy te r , 1971. XVI IГ + 279 p. 
In recent t imes increasing in teres t is being shown 
for a so fa r neglected aspect of ancient his tory, viz. 
resistance aga ins t the Macedonian and R o m a n con-
querors.1 This interest has been b rough t abou t in all 
probabi l i ty no t only by the re f inement of the view-
points of anc ien t his tory b u t also by the his tor ical 
experiences of our age. The resis tance movemen t s of 
t he Second World W a r and the cont inuous s t ruggle of 
1
 S. K . EDDY: The K i n g is Dead. Lincoln 
1961. H . FUCHS: Der geistige Widers t and gegen R o m 
in der a n t i k e n Wel t . Berlin 1964. 
the fo rmer colonial peoples agains t imperialist in ter-
vention inevi tab ly bring a b o u t a t t en t ion for t he s imilar 
phenomena of an t iqu i ty . Especial ly the h i s to ry of 
the deve lopmen t of the R o m a n Empi re a b o u n d s in 
problems le f t in obscur i ty regarding the o the r side. 
Reading t h e R o m a n his tor ians it appears as if t he 
his tory of t he ancient world f r o m a certain da t e would 
not be a n y t h i n g else t h a n t h e cont inuous — a l though 
sometimes hard ly achieved — series of victories of 
Rome over peoples seemingly predestined b y their 
f a t e to be subjec ted to t h e impér ium and to ga in 
by this jus t i f ica t ion for the i r f u r t h e r existence. T h e 
possibili ty t h a t the n a t u r a l v i ta l element of t h e sub-
jugated peoples and s ta tes was and could have remain-
ed their own independent life, was pract ical ly not 
even raised in R o m a n his tor iography. Their s t ruggles 
or revolts aga ins t the irresistible superpower a p p e a r 
before us as — most ly unsuccessful and hopeless -
clashes wi th t he Romans . T h e mot ives of these f igh ts , 
the development , sources of energy and in te rna l prob-
lems of t h e resistance, t he organizat ion, views and 
objects of t he resistance f igh te r s remain almost ent i re ty 
in obscuri ty . F r o m a period of nearly half a mi l lennium 
the f igh t s of a whole series of peoples and countr ies are 
waiting for analysis and elucidat ion f rom this p o i n t of 
view. Tn the case of mos t of t h e m the s t a t e of inves-
t igat ion is a lmost hopeless. How could we o b t a i n 
object ive informat ion a b o u t t he resistance of t he 
Iberians, t he Gauls, t he Germans , or the Af r icans , 
when these peoples have no t lef t behind any evidence 
about themselves . I t is more s t r iking t h a t t h e h ighly 
cultured peoples and the teachers of t he R o m a n s 
t hemselves, f i r s t of all the Greeks, have not been m u c h 
be t te r off in the eyes of poster i ty , because the i r 
"vers ion" was subsequent ly silenced by the un l imi ted 
historical monopoly of the victors. However , t he clari-
f icat ion of t he questions connected with t hem is by 
far not so hopeless as t he explora t ion of the p rob lems 
of the " b a r b a r i a n " peoples ment ioned above. T a k e n 
everyth ing in to considerat ion, the number of t he 
sources is n o t small. Nat urally, t he prerequisi te for t he 
preserva t ion of these sources was t he assertion of t he 
R o m a n aspect , or a t least such an idea which confront -
ed the super ior i ty of R o m e and necessity of t he R o m a n 
victory wi th t he erroneousness of the s t andpo in t of the 
defeated. I t is obvious, therefore , tha t the d u t y of 
modern invest igat ion in th is field is f irst of all t he 
thorough critical work pur i fy ing the t radi t ions s t e p b y 
s tep f r o m the distort ions of par t ia l i ty . 
D. ' s m o n o g r a p h is an i m p o r t a n t s tep ahead on 
this p a t h . Al though it t akes t he epigraphical sources 
not o f t en in to considerat ion, and does no t consider 
a t all t he archaeological sources, which can g ive a 
broader and more objec t ive basis to the discussion 
of the quest ion, it analyzes much more t ho rough ly 
and in m u c h more detai l t he legacy of ancient histo-
riography, f irst of all t h a t of t he chief witness, Poly bios. 
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Discussing the even t s of the per iod of r o u n d a b o u t 
130 years f rom t h e 1st Macedonian War to t h e 1st 
Mithr idat ic War , i t describes, sys temat izes and a t t he 
s a m e t ime generalizes in a re l iable w a y the whole 
h i s to ry of the res is tance aga ins t R o m e in Greece. 
T h e essence of his results is t h e following his tor ical 
process. The f i r s t react ion of t h e s t a t e s of t he Greek 
m o t h e r country u p o n the R o m a n in tervent ion was 
appea l for a Panhel lenic co-operat ion against t h e ba r -
b a r i a n threat . This — in every respect — anach ro -
n is t ic s tandpoint was swept a w a y soon by t h e 2nd 
Macedonian War . T h e direct a n d ve ry exper t in te r -
ven t ion of Rome, f i r s t of all in t he person of T. 
Quinct ius Flamininus , set off a series of pa r ty s t ruggles 
wi th in the polit ically influential Greek ruling class. 
T h e necessity of t a k i n g sides in t h e war of t h e t w o 
leading powers b r o u g h t abou t m o r e or less t h r e e 
tendencies in t h e Greek confedera t ions and poleis. 
A m o n g the ex t remes of the pro-Macedonian a n d an t i -
R o m a n and the, a t th is time, sti l l r a t h e r isolated pro-
R o m a n parties, t h e mos t charae ter i s t ie s t andpo in t of 
th i s period (198 — 180 B. C.) was represented b y t h e 
peacefu l resistance of the Achaean Confederat ion, t h e 
leading figure of wh ich was Phi lopoimen. The essence 
of his policy was t h e preserva t ion of political inde-
pendence side by s ide with the ma in t enance of f r i end-
sh ip with Rome, but. a t the s ame t ime the f i gh t w i t h 
fu l l exploitation of the peaceful and legal m e a n s 
aga ins t the d ic ta torsh ip of R o m e . This was t h e 
m o s t complicated period of t h e relations b e t w e e n 
R o m e and the Greek states. I t was character ized b y 
t h e grea t variety a n d for the t i m e being r a t h e r f r ee 
possibil i ty of t h e p a r t y s t ruggles becoming a c u t e 
in t h e question of t he foreign pol i t ical a t t i t ude . A t 
th i s t ime the Greek s ta tes played s t i l l a s ignif icant role 
in t he struggle of t h e great powers , and in the diplo-
m a t i e and mi l i t a ry fields could score t empora ry re-
sul ts , although in t h e ease of open a rmed opposi t ion 
aga ins t Rome t h e y were, of course, always de fea t ed . 
Between the 2nd and 3rd Macedonian W a r s a n d 
du r ing the war aga ins t Perseus, side by side wi th 
t h e utmost exaspera t ion of t h e p a r t y struggles, t h e 
s t rengthening and radical izat ion of the p r o - R o m a n 
t endency took place . This per iod of the h i s to ry of 
res is tance was closed down by t h e annihi lat ion of t h e 
Macedonian K i n g d o m / A f t e r P y d n a the fa te of t h e 
leading layer of t h e Greek s t a t e s was sealed. T h e 
p r o - R o m a n pol i t ic ians gained unl imi ted power . 
T h e y ruthlessly se t t l ed accounts wi th their oppo-
n e n t s and carried th rough wi th t h e victorious R o m e 
t h e deportat ion t o I t a ly or condemna t ion of all 
t he i r rivals, aga ins t whose l oya l ty towards R o m e 
t h e slightest d o u b t could be ra ised. B y this t he an t i -
R o m a n f ight of t h e Greek rul ing layer (the «prin-
cipes») came to an end with one s t roke . During the hal f 
a cen tu ry under rev iew the wea l thy layer directing t h e 
f a t e of the Greek states, a f t e r t h e almost genera l 
initial opposi t ion, in the course of the in terna l f igh t s 
was gradua l ly forced to t he side of Rome and b y th is 
assumed the only possible posi t ion for it, which m a d e 
its privileged s t a t e possible in t he centuries of t h e 
direct R o m a n regime and even consolidated i t . One 
of the mos t i m p o r t a n t e lements of this process was 
t h a t t he leading layer represent ing the a n t i - R o m a n 
s t andpo in t could always be sure t h a t the mass of t he 
poorer ci t izens (the noXXoi) s tood behind i t . I t 
is obvious t h a t in t he direct ion of the Greek s t a t e s 
and in t he de te rmina t ion of the i r relat ionship to R o m e 
— as a resul t of i ts weal th and inf luence — t h e m a i n 
role was p layed b y the poli t ically only possible leading 
layer. Fo r th i s reason the R o m a n s concent ra ted the i r 
a t t en t ion on t h e p rominen t Greeks and did the i r 
best t o ensure t h e power for those sympath iz ing wi th 
them. W h e n th i s policy — b y n o t a t all bloodless m e t h -
ods — gained ful l victory, t h e s i tuat ion in Greece, 
as compared w i t h the earlier conditions, became ve ry 
much s implif ied. Following t h e grea t pur i f ica t ion af-
ter P y d n a , in t h e Greek s t a t e s a l ready only t h e com-
mon people — jus t like up to now — remained consist-
ent ly enemy of Rome. The las t phase of t he h i s to ry 
of resis tance (147 — 86) is, therefore , character ized 
b y D. as t he resistance of t he lower layers of society. 
Al though t h e political a n d mi l i t a ry possibilit ies 
of the layers excluded f rom power was obviously v e r y 
limited, the i r resistance was still very s igni f icant 
and its consequences serious. I t seems t h a t the increas-
sing aggressivi ty and ruthlesness of Rome m a d e the 
bi t terness of t h e masses t he m o r e glowing, t h e more 
the f r o n t s of t h e internal social s t andpoin t s a n d the 
foreign poli t ical s t andpoin t s were united, viz.: the 
dist inguished s tood on the side of Rome, while t h e 
masses lined u p against t h e m and Rome. The power 
relations were now even m o r e unequa l t h a n earl ier . 
Af te r all, R o m e h a d no longer a n y signif icant oppo-
nent in t h e Hellenist ic world. B u t t he ruthless superi-
ori ty of t he one side only increased the exaspera t ion 
of the o ther . And as soon as t h e crit ical s i tua t ion gave 
political leaders t o the masses, more vehement resist-
ance f la red u p t h a n the earl ier one. This led t o t he 
tragical A c h a e a n W a r and f inal ly t o the upr i s ing 
during the 1st Mithr ida t ic W a r in Greece, and f i r s t of 
all in Athens . T h e defeat of th i s gave a f inal b low on 
the whole Greek resistance, t h e h is tory of wh ich is 
closed down b y D. wi th jus t i f i ca t ion with t h e y e a r 
86 B. C. 
The p ic ture , given to us in D. ' s book on one of 
the mos t in te res t ing h u t a t t h e same t ime mos t sor-
rowful series of events of anc ien t history, is clear a n d 
accurate . W e can accept w i th fu l l agreement t h e elu-
cidation of t h e polit ical connect ions as well as t h e 
criticism of t h e sources, f i r s t of all the — no t qu i t e 
radical b u t a t a n y r a t e sober — correction of t he 
subject ive eva lua t ions of Polybios. If the a u t h o r has 
omit ted someth ing a t all, t h e n this is the e lucidat ion 
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of the dep ths unde r the polit ical surface, f i rs t of all 
t h a t of t he social foundat ions . I t is t r ue tha t D. did 
no t regard the deeper disclosure of t he social relation-
ships of t he Greek resistance, and therefore he was no t 
inconsistent towards himself . This, however, does no t 
decrease the weight of the fac t t h a t wi thout this t h e 
whole process canno t be fu l ly unders tood. If t h e 
political movemen t of the social layers of the Greek 
s ta tes t akes shape before us in t he relat ionship 
of the R o m a n conquest , t hen i t canno t be doubted a t 
all t h a t this political movemen t can be explained only 
b y the social and economic posi t ion of these layers. D. 
rejects wi th jus t i f icat ion the modern theories and ter-
minology regarding the cont ras t s of t h e pro-Romans 
and an t i -Romans as the cont ras t ing s tandpoints of 
the oligarchs and t h e democra ts . H e r e we have really 
no t to do wi th t he fo rm of government . However, t h e 
problem cannot be solved on the terminological basis. 
I n f inal conclusion, it happened t h a t R o m e fought 
wi th t he ac tual rul ing layer of t he Greek s ta tes as 
long as she could m a k e it t he ally and exponent of he r 
regime. For the masses this a l t e rna t ive was not given. 
They unanimous ly stood on t h e s t andpo in t of inde-
pendence, because th is still m e a n t for t h e m the smaller 
evil. W i t h other words, t he key of t he whole political 
process is lying in t h e social polar izat ion, which took 
place a t t he t ime of Hellenism in t he Greek s ta tes 
between the cons tan t ly narrowing layer of the wealth-
iest and the more and more impoverished citizens. 
The raising of this quest ion would have definitely 
belonged to the t h e m e of t he excellent and indispen-
sable monograph . 
L. Castiglione 
N. Ilimmel mann: Sarkophage in Antakya. Abh. Ak. 
Wiss. Mainz, Geist.-u. Sozwiss. Kl . 1970. Nr. 9. 
Wiesbaden, F . Steiner Verl., 1971. 24 p., 24 plates, 
15 figs. 
The au tho r has rendered an excellent service t o 
t he s t u d y of R o m a n sarcophagi b y publishing t h e 
sarcophagi discovered in the t e r r i to ry of Antioch on 
the Orontes and k e p t a t p resent in t he cour tyard 
of the A n t a k y a Museum. The small collection published 
is divided into three groups. The f i r s t g roup consists 
of pieces m a d e of local l ime-stone. These are pa r t l y 
qui te s imple pieces adorned wi th t abu l a ansa ta or 
with gar land hanged on pilasters, and pa r t ly follow 
one of the dominan t types of t he sarcophagi of Asia 
Minor, viz. their gar land o rnaments are held by Erotes 
s tanding on consoles and the gaps above the gar lands 
are filled in wi th masks and roset tes . Different f r o m 
these is an especially large-size and richly decorated 
gar land sarcophagus, wi th a rare m a s t e r s ignature. 
While t he da t ing of t he local pieces wi th simple deco-
ra t ion is r a t h e r uncertain, b u t a t any r a t e t h e y can be 
dated t o t h e early Imper ia l Age, the g r o u p with 
garland decora t ion is da ted b y H . between 140 and 
180 A. D. To the second g r o u p belong sa rcophagi 
made of m a r b l e f rom Asia Minor. As it can be expected , 
these r ep resen t different var ia t ions of t h e ga r land 
sarcophagi. T h e f ron t par t of one of t hem is ado rned by 
a ra ther c rude ly cut Eros f r ieze . The model of this 
can be found in Attica, bu t i t c ame to Ant ioch th rough 
Asia Minor. T h e pieces of t he t h i r d group, t he A then i an 
sarcophagi out f r om Pentel ic marble , or ig inate f rom 
direct A t t i c a n import . One of t h e m is a ches t wi th 
Mine roof ( the roof is At t ican , b u t very likely does no t 
belong to t h e chest.) On i ts f r o n t side are A m o r and 
Psyche of fer ing a sacrifice, as well as bull s laughter ing 
Nikes, while on the back side l ions lacerating bul ls and 
on the n a r r o w sides Att is-Cybele and the deceased 
couple can b e seen. On the f r o n t side of a n o t h e r sarco-
phagus w i t h r idge roof we f i n d the lion-bull scenes, 
while the o t h e r sides are f i l led in with beau t i fu l ly 
carved ga r l and decoration, w i t h put to , boucranions 
and Medusa masks. I n connect ion with t h e Mine 
roof, H . m a k e s a short su rvey of the A t t i c a n Mine 
sarcophagi a n d to this he publ i shes good pho tog raphs 
f rom the A t t i c a n Amazon sarcophagus of t he Louvre . 
I n t he A p p e n d i x H. men t ions those A t t i c an sarco-
phagi and f r agmen t s of sarcophagi which were 
recorded b y hirn in Greece, Asia Minor a n d Cyprus , 
as well as his supplementa ry d a t a on pieces a l ready 
ment ioned in l i terature. 
L. Castiglione 
G. Ulbert—S. Schiek: Das römische Donau-Kastell 
Rißtissen, Teil 1, Die Funde aus Metall, Horn und 
Knochen ( U r k u n d e n zur Vor- und F r ü h g e s c h i c h t e 
aus Südwür t temberg-Hohenzol le rn H e f t 4), S t u t t g a r t , 
Verlag Müller und Gräff Kommiss ionsver lag , 1970. 
65 Seiten, 40 Tafeln. 
Dem E n t w ü r f e nach ist die Publ ika t ion sämt l icher 
Ausgrabungen und die k o m p l e t t e Auswer tung des 
Fundmate r i a l s auf drei H e f t e geplant . Der vorliegen-
de erste Teil en thä l t bloß die Metall-, Knochen - und 
H o r n f u n d e der Ausgrabungen der J a h r e 1959/60 
und 1967. 
Die E r fo r schung des im 1. J h . u. Z. e rbau t en Lagers 
wurde bere i t s im 19. Jh . im Gang gesetzt, w a r noch zu 
Beginn des 20. J h s im Lau fe , konnte jedoch erst 
später in d e n Jah ren 1959/60 for tgesetzt werden. 
Die letzte Ausgrabung im J a h r e 1967 w u r d e von S. 
Schiek gelei te t . Als Ergebnis der Forschungen ließ 
sich feststel len, daß es sich u m zwei übere inander 
e rbaute Lage r handelt . I h r e Holzgebäude ge lang es 
schichtenweise voneinander abzusondern. I m zule tz t 
freigelegten Gebiete k ä m m e n neuzeitliche Gruben, 
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menschliche Skelet t res te und Gegens tände aus de r 
Merowingerzeit ans Tageslicht u n d es wurde a u c h 
klar ersichtlich, d a ß das au fg rund der Funde erfol-
gende s t ra t igraphische Ause inanderha l ten nu r i m 
Zent rum des Lagers möglich ist . 
Aus dem Lager u n d Vicus k a m e n insgesamt 237, 
aus den Gräbern 83 Münzen z u m Vorschein. Z u 
all diesen gesellten sich noch 28 neul ich ge fundene 
Münzen. Unte r ihnen sind die Gepräge eines jeden 
Kaisers von Augus tus an bis Valen t in ianus I ver t re ten , 
a m öf tes ten k o m m t aber Tiberius vor . Die Zahl de r 
Fibeln be t räg t 61, die in 11 verschiedene Gruppen 
eingereiht werden können. Zahlenmäßig an e r s te r 
Stelle s tehen die Scharnierf ibeln, Aueissa- und Schei-
benfibeln. Verfasser zähl t bei der E rwähnung de r 
einzelnen F ibe l typen auch diejenigen Fundor te auf , 
von denen der be t re f fende F ibe l typ bekann t ist. E s 
sind auch die S tücke eines fas t k o m p l e t t in die E r d e 
gelegten Schienenpanzers, dessen fachgemäße Bergung 
leider nicht gelungen ist, zum Vorschein gekommen. 
Verfasser behaup t e t t ro tz aller bisher igen Meinungen, 
daß dieser P a n z e r t y p bereits in der Frühkaiserze i t 
existiert ha t . Sieh m i t der R e k o n s t r u k t i o n des Panze r s 
befassend, erör ter t u n d bewer te t er die Rekons t ruk t ion 
von M. v. Groller u n d G. Webs te r , legt auße rdem 
seine eigenen Vorstel lungen bei der Beschreibung des 
Panzers von Riß t i ssen aus und zäh l t zugleich die 
Lagers tä t t en auf, von welchen u n s ähnliche F u n d e 
zur Verfügung s tehen. Un te r den F u n d e n von Rißt i ssen 
sind auch die Beschläge von zwei Dolchscheiden sehr 
beachtenswert . Auf d e m einen ist die Dars te l lung 
einer hasta , auf d e m anderen ein senkrechtes Muste r 
zu sehen. Ihre Verzierung ist unvergleichbar. Ver-
fasser bemerkt noch zum Schluß, d a ß die nach chro-
nologischem und his tor ischem Zusammenhang vorzu-
nehmende Bearbe i tung der Dolchscheidenbeschläge 
noch fehlt . Der Auswer tung der F u n d e legt er d ie 
Liste sämtl icher bisher gekannte r verzierter Dolch-
scheiden bei. 
Zuletzt folgt ein Fundka ta log , in dem die Auf -
zählung der Gegens tände l au t I n v e n t a r n u m m e r 
(Würt tembergisches Landesmuseum Stu t tgar t ) durch-
ge führ t ist sowie ein solche Tabelle, die die F u n d e 
lau t der Fundsch ich ten aufzähl t . Dementsprechend 
erfolgte die Da t i e rung der F u n d e bloß nebst Beach-
tung der Stra t igraphie . 
Das Werk ist eine Musterpubl ikat ion , es e n t h ä l t 
nämlich sowohl die Beschreibung eines jeden Einzel-
s tückes samt ihren Zeichnungen, m i t der Angabe de r 
Parallelen und des einschlägigen Schr i f t tums wie 
auch die kurze, auf das Wesent l iche konzentr ier te 
Bearbe i tung des Fundkomplexes . 
E ine Zeichnung wurde — m i t Ausnahme de r 
Münzen — fas t v o n einem jeden S tück hergestell t , 
Fo to ta fe ln wurden jedoch bloß von den hervorragend-
s ten seltenen F u n d e n und von den Münzen gefer t igt . 
S.-Schiek ha t die E in le i tung sowie die schichtenweise 
erfolgte Beschreibung der F u n d e , und G. U lbe r t die 
übrigen Abschn i t t e ver faß t . 
D. Gáspár 
R. Salditt-Trappmann: Tempel der ägyptischen Götter 
in Griechenland und an der Westküste Kleinasiens. 
Études prél iminaires a u x Religions Orientales, 
dans l ' E m p i r e Romain T. 15. Leiden, Brill, 1970, 
68 Seiten m i t 30 Tafeln und 6 Plänen. 
Die 15. E P R O - N u m m e r m i t der Studie der Autor in 
deckt sich m i t dem 10. J a h r g a n g der Re ihe . Der 
Erfolg, der den bisher erschienenen Abhand lungen 
beschieden war , deren Gesamthe i t gleichsam eine neue 
Synthese innerha lb eines a n se inem U m f a n g gemessen 
noch ziemlich vernachlässigten Forschungsgebietes 
bildet, zeugt vom besonderen wissenschaft l ichen 
Sinn des R e d a k t e u r s M. J . Vermaseren. E s handel t 
sich nicht n u r u m ein geographisch wei tgespanntes 
Gebiet, sondern um ein in ku l t - und gesellschafts-
geschichtl ichen Belangen hochbedeu t sames Material, 
zumal das siegreiche Fuß fa s sen und Vordr ingen der 
orientalischen Göt terkul te innerha lb des Römischen 
Reiches in den J a h r h u n d e r t e n vor und nach Beginn 
unserer Zei t rechnung einen überaus bezeichnenden 
Fak to r bi ldete . Die für die nächs t e Z u k u n f t vorgese-
henen Arbe i t en dieser Re ihen haben noch einen sehr 
erheblichen Stoff zu bewäl t igen und werden sich dem 
eingeplanten Pensum en t sprechend mi t zahlreichen 
bislang n u r unzulänglich geklär t en Fragen zu beschäf-
tigen haben . So viel s teh t i m m e r h i n schon h e u t e fest, 
daß wir es entgegen den bisherigen vorsichtigen 
Schätzungen, wenn nicht ga r den ziemlich allgemein 
verbrei te ten negativen Ans ich ten , mi t e inem weit 
umfangre icheren Stoff u n d demen t sp rechend mi t ei-
nem ausgeprägteren A u f t r e t e n der oriental ischen 
Kul te zu t u n haben. Zu d e n in teressantes ten ein-
schlägigen F ragen zählt jene n a c h dem Verhä l tn i s die-
ser auf römischem Reichsgebiet verbre i te ten Ku l t e 
zum J a h r t a u s e n d e alten Glauben des pharaonenze i t -
lichen Ä g y p t e n . Mit Rech t k a n n m a n annehmen , daß 
es sich bei der Übernahme des Isiskultes der ägypti-
schen Spätze i t auch unter d e m Deckmante l der In ter -
preta t io Graeca oder L a t i n a keinesfalls n u r u m eine 
auf die Ober f läche beschränk te Auswirkung handeln 
kann. Schon die bisherigen Forschungsergebnisse 
lassen unseres Erachtens d a r a u f schließen, d a ß der 
ein neues Leben verkündende und H o f f n u n g e n auf 
ein Weiter leben nach dem Tod weckende Glaube über 
die zweifellos vorhandene Modes t römung hinaus 
weit t iefer in das Bewußtsein der Menschen gedrungen 
war. Desha lb bedarf es im Zuge der kün f t i gen For-
schungen auße r einer fo r tgese tz ten emsigen lokalen 
Sammler tä t igke i t und umsich t igen W e r t u n g un te r 
Beach tung der geographischen Ausdehnung einer 
möglichst weitgehenden Er fo r schung der einstigen 
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Kul tzen t r en und der verschiedenen, z, T. n u r noch 
in Spuren nachweisbaren oder ganz in Vergessenheit 
gera tenen Hei l ig tümer . 
I n d e m sich die Verfasserin diesen Grundsa tz zu 
eigen machte , unterzog sie sich einer hochbedeu tsamen 
Aufgabe. Die Beschreibung der ägypt ischen Heilig-
t ü m e r auf griechischem und kleinasiat ischem Gebiet 
bi ldet in mancher le i Hins icht ein lückenfül lendes 
Unte rnehmen , selbst wenn der Studie, wie es im 
Vorwort heißt , n u r vor läuf iger Charakter zugedach t 
ist und sie «durch gründl ichere Publ ika t ionen über 
diese Tempel abgelöst werden soll». In diesem Sinne 
wollen wir mi th in auch das vorliegende Buch werten, 
das sieh in sieben K a p i t e l gliedert: I . Die «Rote Halle» 
von Pergamon, I I . das Serapeion von Ephesos , I I I . 
das Serapeion von Milet, IV. die übrigen Hei l ig tümer 
der ägypt ischen Göt ter , V. die ägypt ischen Heilig-
t ü m e r in Saloniki u n d Philippi, VI . der ägypt i sche 
Tempel zu Gortyn, V I I . die Hei l igtümer der ägyp-
tischen Got thei ten auf den grieehisehen Inseln . Die 
sachgemäße Schilderung der R o t e n Halle v o n Per-
gamon bes tä t ig t a n h a n d der sorgfältigen Unte r -
suchung der christl iehen Basilika, der Säulenhalle, der 
Wasserspeicher, der unter i rdischen Räuml ichke i ten 
sowie der verhä l tn ismäßig spärlichen, aber wichtigen 
archäologischen F u n d e und Inschr i f ten die bereits 
f r ü h e r geäußer te Vermutung , daß es sich bei der 
Ro ten Hal le u m ein ursprüngl ich ägypt isches Heilig-
t u m handel t . Die B e d e u t u n g des Tempels von Ephesos 
kann ten wir bereits aus den vom Österreichischen Ar-
chäologischen I n s t i t u t noch vor d e m ersten Wel tkr ieg 
in Angriff genommenen Ausgrabungen. D a ß wir 
es auch dor t mi t e inem einstigen ägypt ischen Tempel 
zu t u n haben, hob berei ts Keil hervor und bewies seine 
Fests tel lung durch einschlägige Inschr i f ten . Die 
erhal ten gebliebenen Überres te des einstigen Tempels 
ges ta t t en bezüglich der funkt ionel len Bes t immung 
der einzelnen Räuml ichke i t en m e h r oder weniger nur 
Schlußfolgerungen, u n d mit r icht igem Gefüh l fü r 
Maßhal ten r ichte t sich die Autor in danach . Ein 
gleiches gilt auch f ü r das von der Deutschen Archäo-
logischen Gesellschaft gleichfalls schon vor dem 
ersten Weltkrieg erschlossene Serapeion von Milet, 
wo das an ähnl ichen Zwecken dienende Bauwerke in 
Ostia und Pompei i er innernde P o d i u m mi t R e c h t an 
die Möglichkeit szenisch dargestel l ter Ku l thand lungen 
denken läßt . Leider verhelfen uns nur einige knappe 
Vermerke zur K e n n t n i s der einstigen Größe der 
gegenwärt ig nur ungeordne te T r ü m m e r h a u f e n bil-
denden, zu einem spä te ren Ze i tpunkt zu rekonstruie-
renden ägypt ischen Hei l ig tümer von Kyme u n d Priene, 
sowie des 1921 en tdeckten , aber auf einem inzwischen 
wieder bebau ten Area l liegenden Tempels von Salo-
niki, bei dem zwar 1939 neuere Ausgrabungen vorge-
nommen wurden, übe r die aber bisher nu r ein kurzer 
Bericht erschien, obwohl es sich hier mi t den Stand-
bildern des Serapis, der Isis und des H a r p o k r a t e s um 
ein r e c h t bedeutendes Fundma te r i a l hande l t . Auch 
von d e m 1920/21 in Phil ippi ausgegrabenen ägypti-
schen Hei l igtum blieb k a u m etwas übr ig . 1913 — 1914 
er forsch ten italienische Archäologen dor t , wo das 
a n t i k e Gortyn s t and , jene Ruinen, d ie von f rüheren 
ägyp t i schen Hei l ig tum noch erhal ten geblieben waren. 
Vor d e m Podium s t i eßen sie neben d e n Statuen des 
Serapis und der Isis auf ein Hermes-Standbi ld , das 
hinsicht l ich der Ident i f iz ie rung eines griechischen 
Go t t e s mi t einem ägypt i schen ein in teressantes Pro-
b l em aufwirf t , k a n n doch außer e iner Gleichstellung 
m i t Anubis auch eine solche mi t T h o t in Be t rach t 
gezogen werden. Sowohl was G o r t y n anbelangt , als 
a u c h in Verbindung m i t den zuvor behande l ten Aus-
grabungsergebnissen verdient die Fests te l lung der 
A u t o r i n erhöhte Beach tung , laut der die verschiedenen 
Wasserspeicher m i t d e n einen u n a b d i n g b a r e n Teil der 
ägypt i schen Glaubensr i ten b i ldenden kultischen 
H a n d l u n g e n in Zusammenhang s t ehen , bei denen das 
Wasse r eine maßgebl iche Rolle spie l te . Wir denken 
hier weniger an das Un te rwasse r t auchen des Osiris-
kul tes , als an Reinigungsbräuehe u n d die Bedeutung 
des lebenspendenden Nilwassers a m Neujahrsfes t . 
Sa ld i t t -Trappmans Werk be leuch te t sein T h e m a 
von verschiedenen Seiten her, l enkt die Aufmerksam-
kei t auf eine Reihe b isher weniger b e a c h t e t e r Gesichts-
p u n k t e und regt zu neueren Ausgrabungen und Nach-
forschungen an. W i r erblicken in i h m keine abschlie-
ß e n d e Zusammenfassung, dazu b e d ü r f t e es einer erheb-
l icheren Zahl l i terarischer Hinweise. Dennoch bedau-
ern wir, daß die Verfasser in L. V i d m a n n s zur gleichen 
Zeit erschienenes B u c h «Isis u n d Serapis bei den 
Gr iechen und Römern» noch n ich t kennen konnte, in 
d e m sie Beru fungen auf mehre re Parallelen u n d 
Analogien begegnet wäre . Ebenso bedauer l ich ist un-
seres Erachtens der U m s t a n d , daß sie jenen bedeutsa-
m e n griechischen Tempe l nicht m e h r in ihre Untersu-
c h u n g e n mit e inbeziehen konnte, de r schon im Laufe 
se iner Erschließung im Einklang zwischen dem schrif t -
l ichen Quellenmaterial und den archäologischen Fun-
den als entscheidender Fak to r a u f t r a t : das griechische 
He i l ig tum von Cenchrae . 
V. Wesset zky 
O. von Hessen: Primo contribute alla archeologia longo-
barda in Toscana. Le neeropoli. Accademia di 
Seienze e Let tere «La Colombaria». S tud i X V I I I . Fi-
renze, Leo S. Olschki Editore, 1971. 80 Seiten, 10 Abb. , 
49 Tafeln. 
D e r Verfasser, — dem wir f ü r die methodische 
Veröffent l ichung der langobardischen Funde I ta l iens 
bere i t s viel zu d a n k e n haben, und v o n dem wir in der 
n a h e n Zukunf t noch bedeutende Publ ika t ionen er-
w a r t e n dürfen, — veröffent l ichte diesmal die wenig 
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b e k a n n t e n langobardischen Gräberfelder de r Toscana, 
meis tens J ah rzehn te vo rhe r ausgegrabene, verkomme-
ne oder verkannte F u n d e . 
I n Arcisa, in der N ä h e von Chiusi, w u r d e n noch 
vor d e m ersten Wel tkr ieg 10 Gräber, aus der Plan-
skizze folgernd einige B e s t a t t u n g e n eines größeren 
Gräberfeldes freigelegt. I h r e Funde s ind kennzeich-
nend «italisch»; un t e r ihnen zeigt sich bloß nebelhaf t 
die pannonische Hin te r lassenschaf t (S-förmige Fibel, 
Schwert m i t Bronzeknauf) . Die Ke ramik v o m Typus 
«Noeera Umbra» (Henkelkrüge) , die Goldbla t tkreuze 
die m i t Tierköpfen des I I . Stils und mit Maskenköpfen 
verzier ten Fibeln, sowie der Schildbuckel, die Schild-
fessel u n d die Lanzen sind schon Erzeugnisse der 
i tal ischen Weiterentwicklung. Der universalen spätan-
tiken K u l t u r gehören die Stylusnadeln, die Bronze-
sohnallen und die Per len an . F ü r die Awarenforschung 
ist die «Orientale» (awarisch-byzantinische) Preßblech-
und gegossene Gür te lgarn i tur aus dem Grab 2 bedeut-
sam. Zur Kons t ruk t ion des Gürtels tei l t de r Verfasser 
die Rekons t ruk t ion von Gy. László (Grab 9 des Grä-
berfeldes von Kiskőrös-Városalat t) mi t . E i n e ähnliche, 
jedoch gewiß byzant in ische Gür te lgarn i tu r k a m aus 
dem Grab 5 zum Vorsehein, vielleicht wieder nicht, 
zufälligerweise, s amt einer Knebel t rense des awari-
schen Typus . 
Die Besonderheit des Gräberfeldes von Arcisa 
b e s t e h t darin, daß seine Bes t a t tungen des heidnischen 
R i tu s m i t Waffenbeigaben aus Ziegelgräbern vom 
römischen Typus zum Vorsehein kamen, u n d z w a r der 
christ l iehen Sitte nach mi t gefal te ten H ä n d e n ; ein im 
Kreise der pannonischen Langobarden bisher beispiel-
loser Fal l . 
Die Beigaben der in Fiesole, Via Riorbico, frei-
gelegten 27 Gräber, sowie die der ebendor t , Piazza 
U m b e r t o I , 1879 z u m Vorschein gebrach ten Gräber 
sind uns aus der deutschsprachigen Pub l ika t ion des 
Verfassern (Die langobardenzei t l ichen G r a b f u n d e aus 
Fiesole bei Florenz. München 1966), deren — zum 
Teil erwei ter te — italienische Var ian te wir hier erhal ten, 
schon b e k a n n t . U n t e r d e m Bl ickpunkt der panno-
nischen völkerwanderungszei t l ichen Verhäl tn isse be-
t r ach t e t ist es Interesse erregend, daß die Mehrzahl der 
Gräber aus der Via Riorbico (21 Bes ta t tungen) in die 
Cella eines römischen Tempels eingegraben lagen und 
nur 6 Bes ta t tungen f a n d e n sich außerha lb des Gebäu-
des. W i r vermuten nämlich in den prä langobardischen 
Gräbern der Villa I Tác (Gorsium-Herculia) in einem 
vielleicht f ü r arianische kirchliche Zwecke umgesta l te-
ten römischen Gebäude bzw. in einer seiner Räumlich-
keiten s t a t tge fundene Bes ta t tungen . Die Gräber von 
Fiesole w u r d e n more romano aus Bauste inen gefer t igt ; 
da fü r h a b e n wir wieder ein Beispiel aus Pannonién 
(Szentendre, Grab 7). Die G r a b f u n d e haben zweifellos 
italische Prägung: s p ä t a n t i k e s Kreuz usw., und 
sind n u r z u m kleinen Teil «langobardisch», wie der 
Verfasser es richtig fes ts te l l t . 
D ie den Gräbern aus Piazza U m b e r t o I en t s t am-
m e n d e n wellenbandverzier ten F laschen zu besprechen 
h a t t e ich im Zusammenhang mit de r f rüheren Tät ig-
ke i t des Verfassers schon Gelegenheit (ArchÉr t . 95 
/1968 / 278). Diese wel lenbandverzier ten röt l ichen 
oder g rauen Hals f laschen sind g e n a u von gleichem 
Aussehen , wie die Ge fäße des spä tan t ik -byzan t in i schen 
T y p u s aus den gleichzeitigen awarischen Gräberfeldern. 
Das «byzantinische» Stengelglas des Gräberfeldes ver-
b i n d e t der Verfasser r icht ig mit den W e r k s t ä t t e n von 
Torcello. Der in der zwei ten Häl f te des 6. J a h r h u n d e r t s 
ausges ta l t e te T y p u s wurde auch im Laufe des 7. 
J a h r u n d e r t s allgemein hergestellt u n d gebraucht , wie 
es de r Glasbecher ähnl icher F o r m a u s dem 6 — 7. 
J a h r h u n d e r t , ge funden im Grab 15 von Keszthely-
Fenékpusz t a , bezeugt (L. Barkóczi, A c t a A r c h H u n g . 
20 (1968) 58, Taf . 6). 
D ie in Grancia, in der Nähe von Grosset to freige-
legten 80 Gräber sche inen den 42 J a h r e lang benü tz t en 
Gräber fe lder der pannonischen Fara g e n a u zu entspre-
chen , jedoch aus e iner viel späteren Zeit . In sgesamt 
en th ie l t en 29 Gräber Beigaben. Aus d e n wieder in rö-
mischer Art aus S te inp la t ten herges te l l ten und m i t 
S t e inp l a t t en bedeck ten Gräbern k a m e n typische 
«italisch-byzantinische» Funde zum Vorschein: b ron-
zene Scheibenfibeln, Gürtelbeschläge a u s Bronze m i t 
N ie tköp fen , gegossenes Bronzekreuz. Der Verfasser 
v e r m u t e t in der Völkerschaf t des Gräberfe ldes eine 
u n t e r langobardischer Her rschaf t und langobardischen 
E inwi rkungen lebende Bevölkerung, wir möch ten 
eher a n eine romanis ie r te langobardische Gemein-
s c h a f t denken. Von d e n 14 Gräbern in Caset ta di 
M o t a waren zwei m i t Beilagen ausges t a t t e t , übrigens 
s t i m m e n sie mit d e m vorigen Gräberfe ld iiberein. 
O t t o von Hessens neues Buch bere icher te uns m i t 
der K e n n t n i s der i ta l iseh- langobardischen oder lango-
bardenzei t l ichen F u n d e des von d e m s p ä t en 6. J a h r -
h u n d e r t bis zum mi t t l e ren Drittel des 7. J a h r h u n d e r t s 
d a u e r n d e n Zeitraums. 
I. Bona 
R. Hachmann: Die Goten und Skandinavien. Quellen 
und Forschungen zu r Sprach- und Ku l tu rgesch ich te 
der germanischen Völker N F 34 (158). Berlin, W a l t e r 
de' G r u y t e r and Co. 1970. 584 Seiten, 82 Textbi lder 
und P l äne . 
E i n aufregendes B u c h . Mit einer au f die kleinsten 
E inze lhe i ten e ingehenden Beweis führung e r schü t te r t 
es den 75 Jahre fü r fe lsenfest gel tenden «historischen» 
Glauben ; wenn es abe r ga r nichts «Positives» gebracht, 
h ä t t e , w ü r d e es doch infolge seines k lugen Skeptizismus 
zu d e n epochemachenden Werken zählen . E s h a t t e den 
ve rknöcher t en I r rg l auben eines Dre iv ie r te l jahrhun-
der t s zu bekämpfen, von daher r ü h r t sein Maximalis-
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972. 
RECENSIÖNES 341 
mus, beinahe alle Thesen sind «überbewiesen», — halb so 
viel h ä t t e eine mehr durchsah langende W i r k u n g erzielt. 
Das Grundprob lem des Buches bi ldet der Ursprung 
der Goten. Die f r ü h e s t e an t ike geographische Litera-
t u r se tz t sie berei ts auf den K o n t i n e n t . Die skandi-
navischen Gautones erscheinen im 2. J a h r h u n d e r t in 
der ant iken Li te ra tu r und auch diesmal zugleich m i t 
den kont inenta len Goten. Wo ist der Beweis dafür , 
d a ß es sich u m das gleiche Volk handel t? 
Wir s t immen mi t seiner (sich auf Sybel s tüz tenden) 
Grund these überein, d a ß die Völker — un te r ihnen 
auch die germanischen S t ä m m e keine glaubwürdige 
Über l ieferung von ih r em Ursp rung bewahr ten ; ihre 
Urgeschichte verl iert sich immer im Nebel der Sagen. 
Ih re herrschende Klasse ha t ihre «Urgeschichte» 
schreiben lassen. I m 5 — 7. J a h r h u n d e r t waren drei 
Ursprungssagen in Mode: 1. der Troja-Topos, nach 
d e m die Führe r der herrschenden Völker ihren Ur-
s p r u n g «more romano» auf die t ro jan ischen Helden 
zurücklei te ten; 2. der Bibel- (richtiger Penta teuchus) -
Topos in dem der U r s p r u n g der Völker im Sinne des 
na iven Glaubens der f rühmi t te la l te r l ichen Kirche 
«gelöst» wurde; 3. der Scandza-Topos. 
Der Scandza- (Scandia-) Topos erscheint fü r uns 
e rgre i fbar zum ers ten Mal in «Getica» von Jordanes , 
er s t a m m t aber —dar in s t immen wir völlig dem 
Verfasser bei — offensichtl ich n ich t von dem Kompi-
lator . Von seinen Quellen kann Cassiodor kaum in 
Be t rach t kommen; der Senator «rekonstruierte» 
e ingestandenermassen nu r die Amalergenealogie; 
H a c h m a n n s Ansicht klingt überzeugend, daß Cassio-
dor sich in dieser Arbe i t auch an irgendeinen ulfila-
nisch-gotischen Tex t lehnte. W ü r d e n wir die Authen-
t i z i t ä t des 17 Generat ionen umfassenden «alliterieren-
den» Namensverzeichnisses des Cassiodor nicht bez-
weifeln, kämen wir selbst in diesem Fal l zum myth i -
schen Ausgangspunkt : Skandinavien n ich t zurück. 
Die Glaubwürdigkei t dieser Genealogie lassen wir 
übrigens lieber ruhen . 
Es bleibt uns also die andere g e n a n n t e Quelle des 
Jo rdanes : die Gotengesehichte des Ablabius von 
zweifelhaf ter (vielleicht gallischer) H e r k u n f t . H . 
lei tet der die von J o r d a n e s ver t re tene Var ian te der 
got ischen Ursprungssage auf die F e d e r des seiner An-
n a h m e nach im westgot ischen Hof schreibenden 
Ablabius zurück. Seiner Ansicht nach bi ldete Ablabius 
aus dem ursprüngl ichen *Gothilanda die i r r tümlich 
Gothiscandza g e n a n n t e Urheimat u n d er verbindet, 
auch zum ersten Mal, aus der an t iken geographischen 
L i t e r a tu r kompiliert , die kont inenta len Goten mi t den 
skandinavischen Völkern *Gauthigothae und * Vagothae, 
ohne da fü r den ger ingsten Grund zu haben . 
Der Kern der ursprüngl ichen got ischen Ursprungs-
sage dü r f t e n icht m e h r gewesen sein, als daß die Go-
ten «im Land der Goten» gelebt h a t t e n . Derjenige Teil 
der Ursprungssage, d a ß sie diese ihre H e i m a t mi t drei 
Schiffen erreicht h ä t t e n , gehört also wahrscheinlich 
zu einen immer zurückkehrenden Topos. Nach H . ist 
diese Einzelheit z u m Teil eine P ro jek t ion der br i t ischen 
Ursprungssage des Tacitus, z u m Teil geht sie abe r auf 
die mehr realist ische anglo-sächsische Ursprungssago 
zurück. Die Insel , gennannt Scandza , als «Fabrik der 
Völker» gehör t also samt und sonders zur Legenden-
welt, bzw. ist sie eine E r f i n d u n g des römischen Ab-
labius. H a c h m a n n s Ergebnissen nach r ü h r t der 
Scandza-Topos, wohlgemerkt , von Ablabius her . 
I n seinen wei teren Erör te rungen beweist H . über -
zeugend, daß das später e rneu t e Erscheinen des 
Scandza-Topos bzw. seiner Var i an ten sich auf J o r d a n e s 
zu rückführen lassen. Es ist wohlbekannt , daß sich der 
Scandza-Topos in den f rühmit te la l t erlichen Ursprungs-
sagen der F r a n k e n , der Burgundén und der Langobar -
den beinahe gleichzeitig zeigt (bei den Franken gesellt 
sie sieh friedlich zu einem Troja-Topos) . Es k a n n sieh 
hier allein d a r u m handeln, daß sie ihren eigenen ver-
mein ten (in der T a t lang vergessenen) Ursprung aus 
Jo rdanes «abschreiben». 
Was die Langobarden anbelangt , ist der Schreiben-
de dieser Zeilen mi t dem Verfasser in vollem M a ß e 
einig. Lau t Velleius Paterculus , der sich im J a h r e 5. 
u. Z. in ihrem L a n d aufhiel t , l eb ten sie genau dor t , 
wohin ihre a n d e r e von d e m Scandza-Topos aus-
nahmsweise unabhäng ige Ursprungssage aus der 
Pippinzeit die U r h e i m a t setzt : in die Mündungsgegend 
des Flusses Albis-Elbe. Es k ö n n t e vielleicht f ü r eine 
«vermischte Argumenta t ion» d ü n k e n , ist es in unse rem 
Fal l doch n ich t nebensächlich, d a ß die römerzeit l iche 
archäologische K u l t u r des «Bardengaus» der vorrö-
mischen eisenzeitl ichen K u l t u r desselben Gebie t s 
entwächs t . Auf eine f rühere Zeit wäre es schwierig — 
und das können wir dem Verfasser getrost g l auben — 
das En ts tehen der einzelnen his tor ischen germanischen 
S t ämme zurückzule i ten , ihre archäologischen Spu ren 
zu erfassen. Ohne Widerspruch können wir H . da r in 
beis t immen, d a ß der unbekann te Verfasser der «Origo 
gentis langobardurtn den auf die «Volksfabrik» auf 
der Scandza-Insel (Scadanan) hinweisenden Pro log , 
der sich d a n n au f die langobardisohe Geschichte des 
Pau lus Diaeonus vererbt , von Jo rdanes ü b e r n a h m . 
Eine besonders köstliche L e k t ü r e bietet d ie Ge-
schichte des Nachlebens des Scandza-Topos. Wi r 
erfahren, d a ß er nach j ahrhunder te langem Dorn-
röschenschlaf in der romant i schen skandinavischen 
Geschichtsschreibung des 17. J a h r h u n d e r t s zu e inem 
neuen Leben erwachte , vorläufig ohne auf dem K o n -
t inent irgendeine Wirkung ausgelöst zu haben. N i c h t 
einmal in der H e i m a t erzielte er viel Erfolg. Der g r ö ß t e 
skandinavische Archäolog aller Zeiten, Oscar Monte-
lius, bevölkerte noch in der zwei ten Hä l f t e des vorigen 
J a h r h u n d e r t s folgerichtig von Süden her die r a u h e n 
skandinavischen Landschaf ten . LTnd die kon t inen ta l e 
sprachwissenschaft l iche und historische L i t e r a t u r 
schenkte der skandinavischen R o m a n t i k gar ke ine 
Beachtung. 
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Die entschiedene Wende ist Gus tav Koss ina und 
seiner Berliner Schule zu danken . Der «Großmeister» 
bi ldete den f rühmi t te la l te r l ichen Seandza-Topos du rch 
«unwiderlegbare» archäologische Argumen ta t ion in 
kurzer Zeit in einen «Skandinavien-Topos» des 20. 
J a h r h u n d e r t s u m . Nicht n u r der skandinavische 
U r s p r u n g der Goten, Gepiden und Burgundén w u r d e 
eine «Grundtheorie», sondern mi t R . Muchs Hi l fe auch 
derjenige jedes «ostgermanischen» Stammes. Den 
keinen Widerspruch duldenden archäologischen W e g 
der Kossina-Schule einschlagend, bearbei te te R . Much 
Ursprung der Wanda l en von Wendsysael , den de r H a -
rüden von Har thsysae l , den der K imbern von H i m b e r -
sysael , den der Teu tonen von Thytaesysae l und le i te te 
die gemeinsame jüt ische «Urheimat» der wel this tor i -
schen Völker auf die spätmit te la l ter l ich-neuzei t l ichen 
Or t snamen eines einzigen Kreises zurück. 
Kossina, seine Schule u n d seine Anhänge r scha f t 
ve rkünde ten als eine vollendete, mehr fach nachgewie-
sene Tatsache den neuzeit l iehen Skandinavien-Topos, 
aus dem nach einer Lavine von Büchern und Be i t r ägen 
rasch eine wissenschaft l iche W a h r h e i t wurde. Ih r e 
archäologischen «Tatsachen» w u r d e n den His to r ike rn 
weisgemacht : R . Much, L. Schmidt , später E . Schwarz 
g laub ten nicht nu r an die «entscheidenden» Beweise 
der Archäologen, sondern bei ihren Schreibtisch s i tzend 
überbo ten sie sie. Die se lbs tändige Forschung (im 
Sinne des f r ü h e r e n ostgermanischen Ursprungs) wäre 
die Pf l ich t der Sprachwissenschaft ler gewesen, doch 
gaben sie ihre selbständigen Wege auf und schlös-
sen sich Kossina an. 
Die bedauerl iche — doch bis heu te gült ige — Lehre 
der Forschungsgeschichte ist: die His tor iker k a n n t e n 
die Arbe i t sme thode der Archäologen und die Archäo-
logen diejenige der Historiker n icht . Und beide n i ch t 
diejanige der Sprachwissenschaf t le r . Alle s te l l ten sieh 
a u f die »vermischte Argumentat ion» um: sie t r a c h -
t e t e n die schwachen oder gerade die s chwächs t en 
P u n k t e d u r c h die «feste, unwiderlegbare» W a h r h e i t 
der beiden a n d e r e n Wissenschaftszweige (doch vor 
allem der Archäologie) zu ersetzen. — Der Ver fasse r 
h a t vol lkommen recht , als er e r k l ä r t : Aus archäolo-
gischen Quellen lassen sich n u r archäologische, aus 
sprachwissenschaft l ichen nur sprachwissenschaf t l iche 
Ergebnisse usw. ablei ten. 
Zurück zu den Goten ! Das i r r tüml ich geschr iebene 
oder umgeschriebene Wor t «Gothiscandza» des Abla -
bius —Jordanes wurde in Anlehnung an die Beweis-
f ü h r u n g von Koss ina noch i r r tümlicher als *gutisc 
andeis = got ische Küs t e ausgelegt und d a d u r c h 
wurden die Goten in ein Seevolk der K ü s t e ve rzaube r t . 
All das bef indet sich indessen im diametra len Gegen-
satz zu den zeitgenössischen historischen und geogra-
phischen Quellen (Plinius, Ptolemaios , Tacitus) u n d 
gebar eine Reihe neuer, falscher archäologischer A n n a h -
men, die alle f rühe ren überbot (R. Schindler, E . Oxen-
st ierna, B. Nerman) . 
Aus den ant iken Quellen geht hervor , — wie darauf 
H. zweifellos richtig schl ießt , — daß die Goten nicht 
an der Küs te , sondern schon im 1 — 2. J a h r h u n d e r t 
zwischen den küs t enbewohnenden Rug ie rn und den 
binnenländischcn W a n d a l e n gelebt h a t t e n . Sie waren 
den Quel len nach kein großes Volk, sie s t a n d e n jedoch 
schon u n t e r der H e r r s c h a f t von «Königen». 
Die Analyse der Archäologie der Gebiete östlich 
der Oder f ü h r t H . zu der großen Przeworsker -Kul tur . 
A u f g r u n d der ant iken his tor ischen Quellen t r ach te t 
er d ie Goten mi t der Mazówisohen-Gruppe dieser 
wei tausgedehnten archäologischen K u l t u r zu verbin-
den. U n d hier wollen wir ha l tmachen . E s s t eh t fest : 
so wie es H . mi t se inem gewalt igen A p p a r a t nachweist , 
Skandinavien war infolge des nach der Bronzezeit 
e inget re tenen kühleren K l imas zur Übervö lkerung un-
geeignet; seine K u l t u r , seine politische En twick lung 
t r a t wei t h in ter der jen igen der kont inen ta len Germa-
nen zu rück ; unzu t r e f f end ist auch das, daß dor t 
«gesundere» Menschen geboren worden wären, die 
länger als ihre südl ichen Verwandten ge lebt hä t t en . 
Im Gegensa tz zu diesen romant i schen archäologischen 
und his tor ischen Beweisen scheint es gerade, als 
ob sich die riesigen nördl ichen L a n d s c h a f t e n durch 
eine l angsame südl iche Kolonisat ion bevölker ten. 
An dieser Kolonisation d ü r f t e n auch die kont inen ta len 
Goten te i lgenommen haben . E s wirkt auch , überzeu-
gend d a ß die Bewegungen der Wikinger von Grund 
auf u n t e r abweichenden wir tschaf t l ichen u n d histo-
rischen U m s t ä n d e n en t s t anden , — das s p ä t e Beispiel 
gehört also zu den h inkenden Gleichnissen u n d eignet 
sich n i c h t zur Bes tä t igung angeblicher f r ü h e r Völker-
bewegungen. 
Gegenwär t ig ist abe r die Iden t i t ä t der kont inenta-
len Goten und der Mazówischen-Gruppe, wie es seheint, 
nicht nachweisbar ; höchs tens hypothe t i sch annehm-
bar. M a n sollte unserer Meinung nach ers t den Ur-
sprung de r Przeworsker -Kul tur , ihr E t h n i k u m (wenn 
man ü b e r h a u p t in einer einheitlichen F o r m darüber 
sprechen dar f ) und ihr weiteres Schicksal erklären, 
bevor m a n fü r die Genesis des E t h n i k u m s einer einzi-
gen G r u p p e einer we i tausgedehnten K u l t u r einen 
Vorschlag macht . Die Mazówische-Gruppe, deren 
Ursprung , innere Grupp ie rung und Chronologie 
innerhalb der in den gleichen P u n k t e n ungeklär ten 
Przeworsker -Kul tur auch l au t dem Verfasser ungelöst 
ist, k a n n augenblicklich k a u m die Rolle in der Frage 
des Ur sp rungs der Goten spielen, die H . ihr zuschreibt . 
Und w e n n wir so wei t gekommen sind, wollen wir 
eine methodologische F r a g e anschneiden: beinahe 
die H ä l f t e des Buches von H . ist auf die «Identität» 
der Mazówischen-Gruppe u n d des binnenländischen 
got ischen Volkes gebau t . Inwieweit b e s t i m m t diese 
H y p o t h e s e seinen f r ü h e r e n — an u n d f ü r sich in 
vollem Maße fü r berecht ig t gehal tenen — Skeptizismus? 
Den archäologischen Teil f inden wir a m mindes ten 
ge läuter t ; er erinnert u n s a n eine Gleichung m i t zwei 
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U n b e k a n n t e n , in der s ind die eine — u n d höchstens die 
eine — U n b e k a n n t e wohl oder übel n u r mi t Hi l fe der 
berecht ig t verworfenen «vermischten Argumenta t ion» 
(antike geographie) subs t i tu ieren läßt . Zugleich teile ich 
den Opt imismus des Verfassers: die Archäologie wird 
e inmal den Ursp rung der Przeworsker -Kul tur , und 
innerha lb dieser den der Mazówischen-Gruppe und 
das P rob lem ihres Verschwindens lösen. Wi r wollen 
ihm auch glauben, d a ß diese Lösung eine entscheidend 
neue Grundlage fü r die Ethnogenesis der osteuropäi-
schen römerzei t l ichen S t ä m m e b ie ten wird. Aber 
was sollen wir bis dah in glauben ? 
Der Schreibende dieser Zeilen begeis ter t sich fü r 
die skeptischen, ja f ü r die etwas ironisch kri t ischen 
Werke . Deshalb las er die Ein le i tung (I), den die 
P rob lema t ik der his tor ischen Quellen e rör tenden Ab-
schn i t t ( II) und vor a l lem die Geschichte der For-
schung ( I I I ) m i t ungete i l te r Begeisterung. Be im die 
archäologischen Quellen behande lnden IV. Abschni t t 
war seine Aufmerksamke i t schon getei l t . Die kriti-
schen Teile riefen wei terhin Ane rkennung hervor 
(hier e rwähne ich die verdiente Kr i t ik der von Gy. 
Acsád i—J. Nemeskéri aufgestel l ten Hal imba-Theorie , 
S. 331 — 339; gleichzeitig bedauere ich, daß sich der 
Verfasser in der Frage der «Sterblichkeit» des Römi-
schen Reiches auf die «positiven» Ergebnisse von J . 
Szilágyi s t ü t z t e und die «hachmannsche» Kr i t i k von 
A. Mócsy über diese Arbe i t nicht kann te ) ; die posit iven 
Lösungen k a n n ich abe r n icht mehr so sehr begrüßen. 
Als ob in diesen die v o m Verfasser verworfene «ver-
mischte» Argumenta t ion» wiederkehr te , doch ist es 
auch möglich, daß es n u r eine Übe r t r e ibung des 
Lesers ist . 
Das Buch von H . wird , wie ich meine, von der Kri-
t ik wegen seines g röß ten Vorzuges, des Skeptizismus, 
ge tade l t werden. Meinerseits begrüße ich es gerade 
deswegen. I n der Ursprungs f rage der os tgermanischen 
S t ä m m e ist die Epoche der Mythen u n d der Ammen-
m ä r c h e n mi t dem Buch von H . endgül t ig vorüber , — 
f ü r das Übr ige gilt e t w a das, was der Verfasser selbst 
m i t den N a m e n «Wahrscheinlichkeiten, Vermutungen , 
A n n a h m e n , u n d — wohl I r r tümer» nenn t . 
Seinem P r o g r a m m s t i m m e n wir bei : den His tor ikern 
und Philologen se tz t er die Get ica-Forschung als 
Ziel (— ist es also n i ch t zu kühn, d a ß der Archäologe-
Verfasser selbst u n t e r n a h m , die Get ica «wolfisch» zu 
zergl iedern? — ). Die Germanis ten müssen sich wahrlich 
von den archäologischen Irr lehren befreien und auf die 
Sprachwissenschaf t w a r t e t wahrl ich die dr ingende 
Aufgabe , die skandinavischen Dia lekte und die 
Sprache Ulfi las wissenschaft l ich — ohne archäolo-
gische Beweis führung — zu vergleichen. 
Ohne diese Aufgaben zu lösen, können wir kaum 
weitere Schr i t te m a c h e n . Die Forschung des Ursprungs 
der Goten schlug einen neuen Weg ein, was unbedingt 
das Verdienst H a c h m a n n s ist. Zur Lösung der Frage 
f ü h r t aber ein weiterer Weg a h je zuvor . I. Bona 
H. Ament: Fränkische Adclsgräber von Flonheim. 
Germanische D e n k m ä l e r der Völkerwanderungszei t . 
Serie B. Bd. 5. Ber l in Gebr. Mann Verlag. 1970. 199 
Sei ten mi t 21 Textabbi ldungen , 3 Tabellen, 1 fa rb igen 
und 43 schwarz-weißen Tafeln u n d 2 Beilagen. 
Die 1883 u n d 1885 beim N e u b a u der F lonhe imer 
K i r c h e entdeckten , m i t reichen Beigaben versehenen 
zehn f ränkischen Gräber f anden , wie das bei den 
archäologischen Forschungen ö f t e r s vorkommt, zwei 
Generat ionen h i n d u r c h keine gebührende Beach tung . 
W ä h r e n d der Weohselfälle der inzwischen vers t r ichenen 
a c h t J ah rzehn te g ing ein Großteil des Fundmate r i a l s 
verloren, fiel de r Vernicht img anhe im, geriet d u r c h 
irr ige I n v e n t a r a u f n a h m e n durche inander bzw. w u r d e 
u n t e r anderen F u n d o r t e n verzeichnet , ganz zu schwei-
gen von jenen go ldenen S tücken des ursprüngl ich 
geborgenen Bes tandes , die E inb reche rn in die H ä n d e 
f ie len. Von allen Beigaben des sog. Fürs tengrabes 
Nr . 5 gelangte b i sher eine g röße re oder ger ingere 
Auswah l zur Veröffent l ichung, a b e r eine vollständige, 
au thent i sche Pub l ika t i on fehlt b i sher auch von d iesem 
Grab . (Den ungar i schen Fachkre i sen ist der F lonhei -
m e r «Fürstenfund» recht gu t b e k a n n t , se i tdem er 
von Nándor F e t t i e h anläßlich de r neueren Pub l i -
ka t ion der F u n d e von Szeged-Nagyszéksós a u f g r u n d 
des im Museum zu W o r m s g e f ü h r t e n Inven ta rbuches 
u n d seiner e igenen technischen Untersuchungen 
S t ü c k für S tück beschrieben u n d von den sehens-
wer tes ten S tücken auch Lichtbi ldwiedergaben veröf-
fen t l i ch t wurden (Arch. Hung. Bd. X X X I I I (Buda -
pes t 1953) 53 — 56 u n d 157—161, T a f . 32), allerdings, 
ohne daß der A u t o r die übr igen neun F lonhe imer 
Gräbe r erwähnt h ä t t e . Auch ist es v o m S tandpunk t der 
Brauchbarke i t d e r Monographienfolge keineswegs 
belanglos, daß Fe t t i eh , i rregelei tet von den im 
Wormse r I n v e n t a r b u c h en tha l t enen f eh le rha f t en 
Angaben und se inem eigenen Versehen, das F u n d -
mate r ia l des Grabes 5 durch a n d e r e Beigaben ergänz-
te, namentl ich d u r c h die aus d e m Grab 9 s t a m m e n -
de Schnalle Nr . 3 (Taf . X X X I I , 4), durch die Schwer t -
verzierung Nr . 5 a u s dem Grab 1 (Taf. X X X I I , 6), 
d u r c h den Sax N r . 25 des Grabes 3 und du rch E r -
h ö h u n g der Zahl de r unter d e m 15. Posten beschrie-
benen Lanzensp i tzen u m ein weiteres Stück.) D a ß 
A m e n t n u n m e h r die fü r die wissenschaft l iche For -
schung beinahe schon unwiderruf l ich verlorengegan-
genen F u n d z u s a m m e n h ä n g e a n h a n d der zei tgenös-
sischen schri f t l ichen Dokumente , der noch e rha l t en 
gebliebenen S tücke , ferner m i t Hilfe alter L ich t -
b i ldaufnahmen , Zeichnungen u n d von einem Teil 
de r Funde angefe r t ig te r Kopien m i t viel Mühe, Sorg-
f a l t und Ums ich t rekonst ru ier te u n d in einer al len 
Ansprüchen ge rech t werdenden A r t und Weise veröf-
fent l ichte , d a f ü r b o t e n meines E rach t ens gerade die 
Forschungen der le tz ten J ah re die geeigneten Voraus -
setzungen. Die i m Innern der merowingerzei t l ichen 
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Kirchen von Arlon u n d Morken erschlossenen 
Fami l iengräber von Adelsgeschlechtern u n d die 
an der R a n d z o n e der Gräberfe lder von Nieders totz in-
gen, Basel und Beerlegem freigelegten Adel igengräber 
lenkten die Aufmerksamke i t von neuem au f die 
vergessenen Flonheimer Gräber , die im I n n e r n der 
im vorigen J a h r h u n d e r t ausgebrann ten a l ten Ki rche 
zum Vorschein gelangt waren . Das e rwähn te «Für-
stengrab» Nr . 5 fand sich nachgerade in der ve rmut l i ch 
p rä romanischen K r y p t a un te rha lb des romanischen 
Ki rchen tu rmes . Aus den reichhal t igen S t r eu funden , 
die bei E rda rbe i t en in der weiteren U m g e b u n g der 
Kirche u n d im Zuge kleinerer Ausgrabungen geborgen 
und ins Museum eingeliefert wurden, geh t deut l ich 
hervor , d a ß die Mitglieder des Adelsgeschlechtes 
(unter ihnen 3 reich ausges t a t t e t e Männer u n d 4 
ebensolche Frauen) a m R a n d oder auf d e m Gebiet 
eines größeren öffentl ich b e n ü t z t e n Gräberfe lds von 
der W e n d e des 5. zum 6. bis z u m Anfang des 7. J a h r -
h u n d e r t s be s t a t t e t worden waren. 
Die ziemlich lückenhaf t bekann ten F u n d u n i s t ä n d e 
der F lonhe imer Gräber erse tz t der Verfasser durch 
eine auf die au then t i schen Ausgrabungsergebnisse 
der Jüngs tve rgangenhe i t gegründe te Reihe durchwegs 
überzeugender Hypothesen . I n Verb indung m i t den 
ve rmut l i chen Adelsfamil iengräbern von F l o n h e i m 
gibt er eine vorzügliche zusammenfassende Uber s i ch t 
über die f rühmerowingischen intra ecclesiam Grab-
s t ä t t e n (bei denen zweifellos die unlängst publ iz ier ten 
des belgischen Arlon die entscheidende Grund lage 
bilden), die selbständigen Gräbergruppen von Adeli-
gen, bei denen Gebäudereste fehlen (Niederstotzingen 
usw., zu denen er o f fenbar zutreffenderweise auch 
die im Gräberfeld San Stefano von Cividale er-
schlossenen, sehr reich ausges ta t t e t en Langobarden-
gräber zähl t ) sowie über die a m R a n d oder an gewissen 
P u n k t e n öffentl ich benü tz t e r Gräberfelder abgeson-
der ten Adelsgräber. (Zu le tz teren können a u c h wir 
einen äuße r s t aufschlußreichen Bei t rag von der Mit te 
des 6. J a h r h u n d e r t s liefern. Innerha lb des g roßen 
Langobardenf r iedhofs von Szentendre k a m von 
einem fre i gelassenen Gebietsstreifen umfr iede t je eine 
auffä l lend große und nahezu 5 m tiefe G r a b k a m m e r 
eines Adaling und einer Adalinga zum Vorschein. 
Leider waren beide Gräber geplünder t . Alleinstehende, 
überaus reiche langobardische Adeligengräber kennen 
wir aus Mosonszentjános) . Anien t verfolgt seine H y p o -
these über die f ränkischen Adelsgräber und die spä t -
römische Siedlung, übe r eine Un te r suchung der 
Adelsgeschlechter und der Ki rchen h inaus bis zur 
e ingehenden Analyse der f rühes ten schr i f t l i chen 
Quellen über Flonheim. 
Seine Untersuchungsergebnisse lassen sich wie 
folgt kurz zusammenfassen: Nach Verd rängung der 
A lemannen (496) ließ sich auf pfälzischem Gebiet eine 
f ränkische Adelsschicht nieder, die vornehmlich die 
noch von den Überres ten der einstigen römischen 
Bevölkerung b e w o h n t e n Gegenden bevorzugte . Diese 
f r änk i schen Edel leute a h m t e n sowohl in ihrer Kle idung 
und R ü s t u n g (Seilwerter mi t goldenen Griffen, golde-
nen Beschlägen und Zellenschmelzverzierung) (Chil-
der ich-Grab) , als a u c h in ihren Bes ta t tungs r i t en (s. 
die Gräbe r der Merowingerkönige in den von ih-
nen gegründeten Pa r i s e r Kirchen) die merowingi-
schen Könige nach. D e r Gründer u n d erste H e r r von 
F lonhe im dür f te der ( u m 500) im Grab Nr . 5 beigesetzte 
E d e l m a n n gewesen sein, den m a n entweder gleich 
in e iner Kirche oder Kapel le b e s t a t t e t h a t t e oder 
über dessen Grab m a n etwas spä t e r eine Familien-
grabk i rche err ichtet h a t . Da die K i rche schon 764 
u rkund l i ch e rwähnt wird , kann sie kein längerer 
zeit l icher Abs tand v o n den in ihr erfolgten Bes ta t tung-
gen de r Angehörigen des Adelsgeschlechts t rennen. 
Abschließend m ö c h t e ich nochmals eigens betonen, 
daß die von Ament entwickel te These vom Anfang bis 
zum E n d e logisch a u f g e b a u t und du rchaus überzeugend 
ist. E b e n deshalb s te l l t sich zwangsläuf ig die F rage : 
W e n n in Verbindung m i t den Flonheimer Grabfunden 
so viele und so wicht ige, f ü r die gegenwärt ige u n d 
künf t ige Forschung geradezu grundlegende Probleme 
a u f t a u c h e n und ihrer Lösung har ren , weshalb kann 
m a n de ren endgültige En tsche idung n i ch t dem Spaten 
anve r t r auen , dem zweckdienlichsten u n d zuverlässig-
s ten Mit te l , das rest losen Aufschluß zu bie ten vermag? 
Bei d e n rings u m (oder im Innern?) der Flonheimer 
Ki rche vorzunehmenden systemat ischen Ausgra-
bungen m ü ß t e m a n zweifellos auf irgendwelche Grund-
m a u e r n der dort v e r m u t e t e n präromanischen Bau ten 
und höchstwahrscheinl ich auf weitere Gräber s toßen. 
Ohne solche künf t ige Ausgrabungen bleiben Amen t s 
Thesen auch weiterhin — wenn auch noch so plausibile 
— Hypothesen , auf die kein unbeding te r Verlaß ist . 
I. Bona 
F. Garscha: Die Alamannen in Südbaden. Katalog der 
Grabfunde. Germanische Denkmäler der Völker-
wanderungszei t Ser. A, Bd. X I . Berlin, Wal te r de 
Gruy te r Verlag 1970. (Ein Textband m i t 308 Seiten, 20 
Abbi ldungen und 2 Beilagen. E in Tafe lband mi t 
15 T y p e n tafeln und 116 Tafeln) 
I n de r Reihe «Germanisehe Denkmäle r der Völker-
wanderungszeit», veröf fen t l ich t durch die Römisch-
Germanische Kommiss ion des Deu t schen Archäolo-
gischen In t i t u t s zu F r a n k f u r t a m Main, erschien 
wieder eine Monographie, die fü r sich m i t der Völker-
wanderungszei t be fassende Archäologen einen un-
schä tzba ren Wer t h a t . Seit dem Erseheinen der wohl-
b e k a n n t e n und grundlegenden Topographie , E. Wag-
ner: F u n d s t ä t t e und F u n d e aus vorgeschichtl icher, 
römischer und a lamannisch-f ränkisohen Zeit im Groß-
he rzog tum Baden 1 (1908), 2 (1911) h ä u f t e sich das 
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von Ausgrabungen u n d Sammeln he r rührende Fund-
mater ia l in dem Maße an, daß sieh berei ts vor d e m 
ersten Weltkrieg der Anspruch auf eine neue Zusam-
menfassung erhob. Im Vorwort z u m Buch stel l t 
der Verfasser t reu die jedem Archäologen wohlbekann-
ten, bis ins kleinste eingehende, genaue und k a u m 
enden wollende Arbe i t dar, die eine so großangelegte 
Material Veröffentl ichung dem Verfasser auferlegt ; 
und noch dazu, wenn m a n eine solche Arbeit nach 
einem schweren Kr ieg verr ichten m u ß (S. Vorwort , 
S. VI I , VI I I ) . I n diesem Werk zusammenbal lend all 
die E r fah rungen und Gewandheit , die der Verfasser 
im Zuge seiner f r ü h e r e n Forschungen in diesem Them-
menkreis und in diesem Bereich e rwarb und die a u s 
seinen Veröffent l ichungen bereits b e k a n n t sind, k a m 
er seiner Aufgabe restlos an. 
Die S t ruk tu r der groß angelegten Publ ika t ion ist 
recht einfach und übersichtl ich. I m Textband veröffent-
licht er die F u n d o r t e nach dem ABC geordnet ; neben 
den a l ten amtl ichen, in der L i t e r a tu r bereits benütz-
ten Fo rmen der Or t snamen gibt er auch die heut igen 
an . U n t e r dem t i te lgebenden N a m e n ist die im ers ten 
schr i f t l ichen Quellenmaterial erscheinende Namens-
fo rm des Ortes angebracht . I nne rha lb einer Ver-
wal tungseinhei t s ind die Fundor t e , und innerhalb 
dieser das in verschiedenen Zeiten u n d in verschie-
dent l icher Weise (St reufund, K a u f , Ausgrabung) 
z u m Vorschein gebrach te archäologische Mater ia l 
gesonder t numer ie r t . I n jedem Fal l werden die 
Weise des Erscheinens, der gegenwärt ige Auf -
bewahrungsor t (die I n v e n t a r n u m m e r ) und die ein-
schlägigen Veröffent l ichungen angemerk t . I s t d a s 
Material nicht m e h r vorhanden — vermißt oder 
vern ichte t , — wird es doch ange füh r t , und sollte es 
bezügliche schrif t l iche Aufzeichnungen geben, werden 
sie auch angegeben. Die Grabbesehreibungen s ind 
kata logar t ig m i t Abkürzungen bis zur Leserlichkeit 
vorgetragen. N a c h den Grabbeschre ibungen folgt — 
im Falle einer Frei legung von g rößerem Belang — 
eine bewer tende Zusammenfassung, mehr denn einmal 
aufgrund f rühe re r Veröffent l ichungen. Die Abbi ldun-
gen stellen meis tens kleinere Gräberfe ldpläne bzw. 
als wesentlich e rach te t e Er läuterungszeichnungen da r . 
Zwei Kar tenbe i langen ergänzen den Textband . Die 
erste legt den P l a n des Gräberfeldes von Herten vor . 
Das F u n d g u t des reichbelegten Gräberfeldes ist g u t 
qual i f iz ierbar u n d abwechslungsreich. Die Anzah l 
der freigelegten Gräber und die vor te i lhaf te Doku-
m e n t a t i o n ermöglichten dem Verfasser aus den 
einzelnen F u n d g r u p p e n bewer tende Folgerungen z u 
ziehen. Das bi ldet e twa den zent ra len Teil des Werkes . 
Aus dem Gräberfe ldplan geht hervor , daß die Bevöl-
kerung der dem Gräberfeld angehördenden Siedlung 
sich vom E n d e des 5. bis zum E n d e des 8. J a h r h u n -
der t s hier kontinuierl ich bes ta t t en ließ. I m Ostflügel des 
v o m Verfasser als «Hauptfr iedhof» erk lär ten Gräber-
feldes bef inden sich die f rühes ten Bes ta t tungen . H i e r 
wurden auch die Gräber ande r s als in dem mi t t l e r en 
Teil des Gräberfeldes (Mittel- und Wes tg ruppe ) 
angelegt. Die Gräber liegen h ie r weit genug vone inan-
der und inne rha lb der kleineren Gruppen s ind die 
Spuren von R e i h e n b e s t a t t u n g e n auch e r k e n n b a r . 
Gräber ähn l i chen Charakters sind jedoch a m S ü d r a n d 
des zent ra len Teils gleichfalls zu f inden. I n diesen 
frühesten Gräbergruppen be f inden sich Glasgefäß-
beigaben u n d diese Gräber enth ie l ten auch Tongefäße . 
Die Sonderung der beiden «Nebenfriedhöfe» (A u n d B) 
ist bemerkenswer t , sie d e u t e n nämlich an, d a ß die 
Gräberfelder der vermut l ich mi te inander «verwand-
ten» Bevölkerungen mehrere r zueinander nahel iegen-
den Siedlungen auch nahe zueinander angelegt wur-
den. — D u r c h die zweite Kar tenbe i lage mi t d e m Titel 
«Die a lamannischen F u n d e des 3 — 8. J a h r h u n d e r t s 
in Südbaden» legt der Verfasser die archäologischen 
Fundor te fes t . Ih re r Legende n a c h stellt die K a r t e die 
Fundor te in zwei großen chronologischen G r u p p e n 
geteilt dar . Die erste Gruppe u m f a ß t die F u n d o r t e des 
3 — 5., die zwei te diejenige des 5 — 8. J a h r h u n d e r t s . 
Werhrend a u s der f rüheren Periode bloß d a s aus 
10 — 16 Verwal tungse inhei ten s t ammende F u n d m a t e -
rial vorgelegt ist, bewegt sieh die Zahl der der zwei ten 
chronologischen Gruppe angehörenden F u n d e u m 300. 
Diese Anzah l ist jedoch viel größer, da innerha lb einer 
Verwal tungseinhei t meistens auch mehrere F u n d o r t e 
vorkommen. Dies ist u n t e r s iedlungsgeschichtl ichem 
Blickpunkt be t r ach te t r e c h t interessant u n d hier 
möchten wir e rneu t da rau fh inwe i sen , was hinsicht l ich 
des Gräberfe ldes von H e r t e n berei ts e r w ä h n t wurde . 
Die F u n d e zeigten sich auf der K a r t e a m d ich tes ten 
südwestlich von Freiburg, wie auch auf d e m Gebiet 
zwischen den Rhein- und Donautä lern , was in K e n n t -
nis der Höhenverhä l tn i sse de r Landschaf t f ü r n a t ü r -
lich gilt. 
Das T e x t b u c h ergänzt ein Verzeichnis der biblio-
graphischen Abkürzungen, wie auch der F u n d o r t r e -
gister der T y p e n tafeln (A—P). Obwohl die a lphabe-
tisch geo rdne te S t ruk tu r in der Suche nach F u n d o r -
ten keine all zu große Schwierigkeiten berei te t , h ä t t e n 
wir einen Fundor t r eg i s t e r z u m ganzen B a n d mi t 
Freude b e g r ü ß t . 
Zum V o r f ü h r e n des Mater ia ls dient der Tafelband, 
der das umfangre iche F u n d g u t sinnvoll ve ranschau-
licht. Vor a l lem wurden die einzelnen Gegens tands ty -
pen in T y p e n t a f e l n gesammel t , danach die wichtig-
sten Grabkomplexe eigenart igen oder da t i e r enden 
Wertes ausgewähl t ; die Un te r suchung des Mater ia ls 
ermöglichen die aus dem gesamten Material n a c h Gegen-
s t ands typen zusammenges te l l ten Lich tb i ld ta fe ln . Bei 
der Zusammens te l lung der Typenta fe ln h ie l t der 
Verfasser die auch bisher benü tz t en und p rak t i s ch 
angenommenen Gegens tands typen vor Augen , die 
deshalb f ü r die Fachleu te dieses Zei ta l ters keiner 
besonderen E rk l ä ru n g bedür fen . 
Wir d a n k e n dem Verfasser fü r seine j ah rzehn te -
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lange Mühe, der Römisch-Germanischen Kommiss ion 
f ü r das Erscheinen des Werkes u n d dem Verlag f ü r 
die gewohnte schöne Auss ta t tung . 
Á. Salamon 
Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhis-
toriques et Protohistoriques. Prague, 21—27 Août 1966. 
Bd. II. Red . : J a n Filip. P r a g 1971. S. 759—1439; 
Taf. X X I X - L . 
Der Band e n t h ä l t den Stoff der in der V , — V I I I . 
Sektion des 1966er Prager Kongresses f ü r Urgeschichts-
forschung gehal tenen Vorträge. 
Die V. Sektion beschäf t ig te sich mi t verschiedenen 
Themen der Eisenzei t (Hal ls ta t t - u n d La-Tène-Zeit) . 
E in Teil der R e f e r a t e h a t t e die Eisenzei t des Mit te l -
meerraumes z u m Gegenstand, ein anderer h a n d e l t e 
über das neuestens in Südwestdeutschland erschlossene, 
hochbedeutsame einschlägige Fundmate r i a l . W i e d e r 
andere Vor t räge t rugen zahlreiche neue A n g a b e n 
über die Eisenzei t Galliens und Br i tanniens bei. 
Einige Gelehrte be leuchte ten die Rol le der im K a r -
pa tenbecken und in Südosteuropa nachweisbaren 
östlichen Elemente , andere ber ich te ten über die 
neueren Funde der gemischten Ku l tu r en , die sich a u s 
dem Norden und Osten der H a l l s t a t t k u l t u r angeschlos-
sen ha t t en . Den Schwerpunk t ver legten mehrere Vor-
träge auf die w i r t s c h a f t s - u n d siedlungsgeschichtl ichen 
Belange, während sich andere eingehender m i t der 
geschichtlichen Rolle und den Volksbewegungen der 
auch aus schrif t l ichen Quellen bekann ten Völker 
befaßten. Die von der V. Sektion geleistete A r b e i t 
fand in 54 Vorlesungen ihren Niederschlag. 
Gegenstand der 53 Refera te der VI . Sekt ion b i lde te 
die über einen äußer s t wei tgespannten Z e i t r a u m 
reichende archäologische Hinter lassenschaf t der rö-
mischen Erobe rungen und der Völkerwanderungszei t . 
Erklärlicherweise s t a n d e n hier wiederhol t die H a n -
delsbeziehungen u n d wir tschaf t l ichen Verhäl tn isse 
der Römerzei t im Mi t t e lpunk t des Interesses, w ä h r e n d 
andere Tei lnehmer ihr Augenmerk den kelt isch -
römischen Beziehungen und einer eingehenden Bespre-
chung der römischen Kont inu i t ä t zuwandten . A n d e r e 
ber ichte ten über die historisch-chronologischen E r -
gebnisse der neueren Ausgrabungen. Zahlreiche n e u e 
Erkenntnisse der le tz ten J a h r e t r a t e n in jenen Vor-
t rägen zutage, die m i t der get isch-dakischen K o n -
t inu i tä t und mi t der archäologischen Chronologie 
der Gepiden des 4. — 5. J a h r h u n d e r t s u n d der Merowin-
gerzeit zusammenhängende Prob leme behande l ten . 
Die V I I . Sektion setzte sich mi t F ragen der mi t t e l -
alterlichen archäologischen Forschung ause inander . 
Sehr vielseitig wurde dabei die historische und a rchäo-
logische Hinter lassenschaf t der slawischen Völker 
beleuchtet und d iskut ie r t . Mehrere Refe ra te w a r e n 
dem archäologischen Material der Awarenzei t , de r 
Wikinger u n d des mi t te la l ter l ichen England gewidmet , 
andere e rö r te r t en die get iseh-dakische K o n t i n u i t ä t . 
Einige Vor t r äge enthie l ten bemerkenswer te Zusam-
menfassungen über die mit te la l ter l iehe Siedlungs-
und Städtegeschichte sowie über damal ige Befesti-
gungsanlagen. Manche de r insgesamt 58 Refera te , 
die in dieser Sektion geha l t en wurden, ver legten sich 
innerhalb der archäologischen Hin te r lassenschaf t 
bes t immter Zei tabschni t te oder einzelner geographi-
scher Gebie te auf die eingehendere Besprechung 
gewisser Spezialgebiete, wie e twa der K e r a m i k , der 
Archi tek tur , der Schmuckgegenstände, W a f f e n u. 
dgl. m. 
Themat i sch gliederte sich das P r o g r a m m der VI I I . 
Sektion in 19 anthropologische, 14 paläontologische 
und 8 numismat i sche Vort räge . Die auf diesen Gebieten 
in neuester Zeit gewonnenen Erkenntnisse bo ten eine 
aufschlußreiche Übersicht ü b e r die in verschiedenen 
Naturwissenschaf tszweigen erzielten, an Zahl und 
Umfang in s tändiger Z u n a h m e begriffenen Ergebnisse, 
die sich f ü r die archäologische Forschung m i t Nutzen 
verwenden lassen. 
Der Pub l ika t ion der Vor t r äge folgt im vorliegen-
den zwei ten Band ein Namenreg i s te r der Kongreßtei l -
nehmer, d a s allein 34 Sei ten fül l t (S. 1379 — 1412) 
und den überzeugenden Beweis erbringt, welch wahr-
h a f t überwäl t igende Zahl von Gelehrten u n d Fachleu-
ten der 1966er Prager K o n g r e ß zu mobilisieren ver-
mochte, das untrügl ichste Zeichen für d a s lebhaf te 
Interesse, d a s er a l lenthalben weckte. Der Teilneh-
merliste fo lg t eine Übers ich t über die Organisa t ion 
der Union In te rna t iona le des Sciences Préhis tor iques 
et Protohis tor iques und die Aufzählung der s tändigen 
Mitglieder des Comité exécut i f und des Conseil 
pe rmanen t . 
Den Absch luß bildet ein d e m Andenken Sifgried J . 
De Laets gewidmeter Ar t ike l , in dem der Verfasser 
kurz auf die wichtigsten Ergebnisse eines J a h r h u n -
derts wissenschaft l icher Zusammena rbe i t eingeht. 
E. Patek 
Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 
5. Hrsg. H . J a n k u h n . Hi ldesheim, A. L a x Verlag, 
1970. 388 Seiten. 
II'. Nowothnig besehreibt, die bei Stöckse freigelegte 
spätpaläol i th ische s te inbearbe i tende W e r k s t ä t t e lind 
ihre F u n d e . Diese ist die e r s te au thent i sche Werk-
s t ä t t e aus dieser Periode, d ie eventuell a u c h noch 
weitere F u n d p l ä t z e au then t i s ie ren wird. Die Fund-
stelle gehör t der späten P h a s e der H a m b u r g e r Gruppe 
an. H-G. Steffens ber ichtet ü b e r ein init telneolithisches 
Grab, das ein den Megal i thgräbern ähnliches, reiches 
Fundmate r i a l enthiel t . E r s te l l te fest, daß die K e ramik 
verschiedener W e r k s t ä t t e n in ein gemeinsames Gi'ab 
gelegt wurde . 
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G. Haseloff un t e r such t Goldbrak tea ten und Blech-
kreuze, die im J a h r e 1960 in Cividale, in langobardisehen 
Gräbern ge funden wurden. Mit außerordent l ich g ründ-
licher typologischer Analyse und Un te r suchung der 
Analogien k a m er zu dem Schluß, d a ß die Darstel lun-
gen und Motive der goldenen Blechkreuze sich be i 
den italischen christ l ichen Langoba rden aus de r 
Ü b e r n a h m e von nördlichen heidnischen schützenden 
u n d heilenden Zeichen ausgestal te t haben . 
P. Schmid be r ich te t über ein m i t Skelett- u n d 
Brandgräbern belegtes f rühmit te la l te r l iches Gräber-
feld. Die ä l tes ten Gräber s t ammen aus dem 7 — 8. J h . 
und en tha l ten ein reiches Beigabenmater ia l . Die 
abweichend or ien t ie r ten und beigabenlosen Bes ta t -
t ungen sind auf ilas 9. J h . zu. dat ieren, doch konn ten 
einzelne Gräber auch noch B e s t a t t u n g e n des 10. 
J h s gewesen sein. Die im Gräberfeld z u m Vorsehein 
gekommenen christ l ichen Symbole (zweite Hä l f t e des 
8. Jhs) bezeichnen die Verbrei tung des Chr i s ten tums 
aus der R i c h t u n g der K ü s t e n l a n d s c h a f t der Nordsee 
d e m Küs tengebie te der Ostsee zu. 
H-G. Peters g ib t in seiner Disser ta t ion ein gu t e s 
Beispiel der Komplexforschung. E r un te r such te m i t 
Hi l fe naturwissenschaft l icher , archäologischer, sprach-
wissenschaft l icher und historischer D a t e n die p rä -
historischen u n d mit telal ter l ichen Burgwäl le zwischen 
der Oberweser u n d der Leuna. Der überwiegende Teil 
der Burgwälle, wo der Verfasser P robeausg rabungen 
durchgeführt , ha t , s t a m m t zuweilen mi t eisenzeit-
licher Vorgeschichte aus dem Mit te la l ter . E in Teil 
der Burgwälle h a t k a u m welche F u n d e enthal ten , die-
se wurden wahrscheinl ich als provisorische Asyle 
e rbau t . E in ande re r Teil ihrer gehör te zu der Königs-
pfalz . Ih re wegkontrol l ierende Rol le fäl l t klar ins 
Auge. I n ihrer Gründung dür f t en selbst die Kriegszüge 
der Ungarn eine Rolle gespielt haben . Es soll noch 
in dieser außerordent l ich gründl ichen Arbei t d ie 
wei tgehende u n d nützl iche A n w e n d u n g der Ergeb-
nisse verschiedener verwandter W i s s e n s c h a f t e n eigens 
hervorgehoben werden. 
K. R'iddatz ber ich te t im Laufe der topographischen 
Arbe i ten über eisenzeitliches u n d f rühmi t t e l a l t e r -
liches Fundmate r i a l , das im Geröll der Leuna ge fun-
den wurde. Die außergewöhnlichen F u n d u m s t ä n d e m a -
chen auch mehre re Erklärungen begründe t . Es t a u c h t e 
auch die Möglichkeit, einer sa isonmäßigen Ansiedlung 
auf dem Überschwemmungsgebie t a u f . 
A. v. Driesch beschreibt aus der Fri ihkaiserzei t u n d 
dem Zeitalter der Karol inger s t a m m e n d e Tierknochen. 
Aufgrund der Menge der Tierknochen stellt er fol-
gende Reihenfolge der Haust iere au f : Schwein, R i n d , 
Kleinsäugetiere. 
U. Thieme tei l t die vor mehr als drei J a h r z e h n t e n 
durch ihn ausgearbei te ten methodologischen u n d 
Forschungsergebnisse anhand der U n t e r s u c h u n g der 
Knochenres te der Brandgräber m i t . Die außerorden t -
lich wichtigen Forschungen ermöglichen die Bes t im-
mung der Zahl, des Geschlechtes und des Alters der 
Individuen sowie der eventuellen Tierknochenbeigaben 
und auf diese Weise all der jen igen historischen, wi r t -
schaft l iehen, gesellschaft l ichen usw. Schlüsse, die 
wir bei den Skele t tgräbern m a c h e n können. Solehe 
Forschungen wurden im le tz teren J a h r z e h n t a u c h 
in Ungarn eingeleitet. Der Verfasser u n t e r m a u e r t 
seine Fes t s te l lungen mit einer sehr aus führ l i chen 
methodologischen Analyse u n d m i t konkre ten p räh i -
storischen Untersuchungsergehnissen . 
U. Willerding b ietet eine klare, durchsicht ige, 
methodologische Auslegung der Schematis ierung, 
Auswer tbarke i t und Repräsen ta t ion der präsh is to-
rischen und f rühmi t te la l t e r l i chen K u l t u r p f l a n z e n 
Mitteleuropas. E r schlägt den Gebrauch des Begrif fes 
der P a l ä o - E t h n o b o t a n i k vor. Die Studie zeigt außer -
ordentl ich nütz l iche Pe r spek t iven f ü r die a rchäo lo-
gische Forschung, da außer den zoologischen A n g a b e n 
von den v e r w a n d t e n Wissenschaf ten die B o t a n i k 
bezüglich des f rühze i t igen Ackerbaues und der W i r t -
schaf tsgeschichte die me i s t en Da ten zeigt. Der 
H ü t t e n l e h m u n d die neol i thischen Scherben k ö n n e n 
in außerorden t l i chem R e i c h t u m und an jeder Stelle 
die P f l anzenres t e liefern. E s wäre wichtig solche 
Un te r suchungen in einer Serie zu verr ichten u n d so 
würden die v o m Verfasser in so sorgfält igem Sys tem 
z u s a m m e n g e f a ß t e n M e t h o d e n f ü r die his tor ische 
Auswer tung die Erste l lung einer s tat is t isch un te r -
mauer ten R e p r ä s e n t a t i o n ermöglichen. 
H. Hayen be r i ch t e t übe r die Erforschung des aus 
der Bronzezei t s t a m m e n d e n (1200 v.u.Z.), im Moor-
land gelegenen Stapfweges . Dieser aus re ihenmäßig 
gelegten Ste inen bes tehende Weg verband zwei, 
durch ein Moor ge t rennte Landzungen zu einer Zeit , 
als zufolge der Zunahme des Niederschlages, also 
wegen der Veränderung des Kl imas die na tü r l i che 
Landzunge u n t e r Wasser ge s t anden ha t . 
Der Band ist zufolge seiner Studien, die zahlre iche 
methodologische Prob leme erör te rn und die Ergeb-
nisse der Komplex fo r schung anwenden, beachtens-
wert. 
N. Kalicz 
D. Zoller g ib t seinen 2. Vorber ich t über die Aus-
grabung der «Motte» in B u r g Elmendorf . I n diesem 
s tand bere i ts das E rkennen der beiden H a u p t h ü g e l 
als Ziel. Die zwei Hügel w u r d e n über das Siedlungs-
niveau des 11. J h s aufge t ragen , die «Motte» s t a n d 
von der Mi t te des 12. J h s bis Ende des 13. J h s in 
Gebrauch. Auf dem ersten Hüge l wurden die Spu ren 
eines g roßen Holz turmes von fas t rundem Grundr iß 
gefunden, daneben s t and ein kleineres, unterkel-
lertes Fachwerkhaus . Auf d e m anderen Hüge l k a n n 
mit einem größeren Fachwei 'khaus gerechnet werden . 
I m F u n d m a t e r i a l bef indet sich rheinische I m p o r t k e r a -
21* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
348 RECENSIONES 
mik (Pingsdorfware , f r ü h e Steinzeugware, Siegbur-
ger Keramik) sowie ein wenig Metal lmater ial (Waf fen , 
Steigbügel, Bronzegrapen) . Die Zusammenfassung 
wirf die H a u p t f r a g e n der Siedlungsgeschichte aus 
dem 9—12. J h . au f : Her renhof , sodann H e r r e n b u r g 
— das Wir t schaf t s - und Schutzbereich der le tz teren 
ist bereits abgesonder t . Möglicherweise gehör t vom 
Gesichtspunkt der En twick lung zwischen diese be iden 
Stufen noch eine dr i t t e (Ringwall in der Nähe) . 
K. H. Marschalleck ber ichte t übe r die Ausgrabung 
der Kirche von Blexen. Die kleine Kirche des 11 —12. 
J h s wird im 13. J h . mi t einem neuen Schiff e rwei te r t 
und zum Schluß mi t dem W e s t t u r m . An einer Stelle 
wurden die Spuren einer Ble igußgrube (Dach?) u n d 
in der E c k e der ers ten Kirche die Res te einer Bron-
zegußgrube (Glocke oder Taufbecken) gefunden. Letz-
tere gehört zu der noch vor der kleinen Ki rche d o r t 
gestandenen Holzkirehe, deren Grundrisse n i c h t zu 
eruieren waren. 
A. Tode g ib t die R e t t u n g s g r a b u n g der «Kanstein-
burg» bekann t . I h r e einzige Per iode kann auf d a s 9 — 
10. Jh . gesetzt werden. Ih re be iden Tore ähne ln d e m 
Grundrisse nach d e m östlichen Tor der Oberburg von 
«König Heinr ichs Vogelherd» sowie den Toren der 
Pfalz von Werla. Dem Inneren der Burgmauer gehör t e 
ein einziges, m i t Graben und Schanzen geschütz tes 
Haup tgebäude an. Aus dem ger ingen F u n d m a t e r i a l 
können die Knochengegens tände (Kreuze, Spielsteine, 
Kämme) und die Abfälle der Beinschnitzerei hervorge-
hoben werden. 
/ . Holl 
Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 6. 
Hrsg. H . J a n k u h n . Hi ldesheim, A. Lax Verlag, 
1970. 271 Seiten. 
Der Band wurde anläßlieh des 65. Gebur ts tages des 
Professors J a n k u h n von seinen jüngeren Schülern 
zusammengestel l t . 
E. Cosack beschreibt die neue ren Fundor t e und 
Funde der vom un te ren Lauf der E lbe bis Ho l l and 
bzw. sogar bis SO-England sich ers t reckenden spä t -
paläoli thischen H a m b u r g e r Gruppe . 
H. Schirnig g ib t einen ku rzen Aufschluß ü b e r 
zwei Hügelgräber der bronzezeit l ichen Hügelgräber-
kul tur . Die beiden Hügel waren von kreisförmigen 
Steinsetzungen umgeben und die Bes ta t tungen in 
der Mitte durch einen S te inhaufen bedeckt . Die 
Gefäß- und verhäl tn ismäßig re ichen Metallbeigaben 
sind Fundob jek t e der Lüneburger Gruppe . B. Heine-
mann e rgänzt die Studie mi t bodenkundl ichen U n t e r -
suchungen. 
R. Busch un te r such t einige Ges ichtspunkte der 
Gliederung und In te rp re t i e rung de r Depo t funde aus 
der jüngeren Bronzezei t Mit te ldeutschlands (Ring-
funde, Schmuckfunde , Gerä t funde , le tztere stel l ten 
vor a l lem: Siehein und Ä x t e dar , und schließlich aus 
zerbrochenen Gegenständen bestehende F u n d e ) . E r 
ist der Meinung, daß die Verbergung der D e p o t f u n d e 
zufolge der in ihnen beobach te ten verschiedenen 
Fundkombina t ionen auch auf mehrere Gründe zurück-
geführ t werden kann. 
Über die Symbolik der Schöpfungen der bronzezei t-
lichen Kle inkuns t ber ich te t T. Capelle. E r un t e r such t 
vor allem die Metal lgegenstände und k o m m t nebst 
Benutzung der ägäischen Analogien zu d e m Schluß, 
daß m a n die Waffen u n d Gerä te viel f r ü h e r als die 
Ersche inung der Schrift m i t einer solchen magischen 
K r a f t bekle idet ha t , die s p ä t e r mi t den schr i f t l ichen 
Texten er re icht wurde. 
F-W. v. Hase f inde t die Paral lele der auf zwei, 
aus Siena s t a m m e n d e n e t ruskisehen bronzenen Gürtel-
schnallen s ich tbaren Dars te l lung von F a u s t k ä m p f e r n 
in Griechenland vor. Die ange füh r t en F u n d e s ind die 
f rühes ten i tal ischen Denkmäle r (6. J h v. u. Z.) solcher 
Darste l lungen. 
R. Rolle un te r such t die P rob lemat ik des Menschen-
opfers u n d des Kanniba l i smus in der Eisenzei t . Auf-
grund zahlreicher bedeu tende r Beweise l enk t er die 
Aufmerksamke i t darauf , d a ß wir auch im L a u f e der 
Un te r suchung des Materials der Ausgrabungen solchen 
Angaben begegnen können . Die kul t ische Zer-
s tückelung u n d der Kann iba l i smus sind vone inander 
noch n ich t in genügendem Maße get rennt . 
H. Zimmermann un t e r such t in seiner wei t läuf igen 
Studie die P rob lemat ik der in Südwestdeutschland in 
Flüssen, Mooren, Quellen und Brunnen ge fundenen 
prähis tor ischen Opfer funde und analysier t kr i t isch 
die Angaben des nach Volls tändigkeit s t rebenden, bei-
gelegten Kata logs . Die Opfe r funde werden in bes t imm-
ten Per ioden häufiger. Der Verfasser stellt d a s Pro-
blem, d a ß auch die einzelnen St reufunde im Dienste 
der Opfer ges tanden haben d ü r f t e n und keine zer-
s t reuten F u n d e sind. 
N. Kalicz 
M. Cebühr, W. Schlüter u n d H. Steuer f ü h r e n in 
ihren Abhandlungen die Analyse der kaiserzeit l ichen 
und frühgeschicht l iehen Gräberfe lder durch, bei der 
sie die S ta t i s t ik der neulich m e h r und mehr in Mode 
kommenden Beigabenvergesel lschaftungen, die tabel-
larisch-graphische Darste l lung bzw. die g raphische 
Analyse des Gräberfe ldplans als Grundlage a n n e h m e n . 
Diese Methoden können im Fal le fundre icher und 
völlig erschlossener Gräberfe lder zu der m i t analogi-
scher Methode nicht d u r c h f ü h r b a r e n Da t i e rung und 
Gliederung einen A n h a l t s p u n k t liefern, lassen sich 
also nur i m Fal le moderner Ausgrabungsmethoden 
nutzvoll anwenden . (Es m u ß jedoch erwähnt werden, 
daß sich bei modernen Frei legungen auch andera r t ige 
Untersuehungsmögl ichkei ten anbie ten (arehäologi-
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sehe Beobach tung , anthropologische, demographische , 
biochemische Möglichkeiten), die wegen ihres v o m 
F u n d m a t e r i a l unabhängigen Cha rak t e r s uns m e t h o d o -
logisch zu einer vertvolleren Auswer tung verhe l fen 
können !) 
M. Last—K. Brandt haben die f rühzei t ige Geschich-
t e von Göt t ingen bearbei te t . Sie werten zuers t die 
Re ihengräber fe lder der U m g e b u n g aus, deren Schwer-
p u n k t auf das 7 . - 8 . J h . fäll t . Die Gräberfelder m i t 
wenigen Gräbe rn weisen höchs tens auf Einzelhofsied-
lungen hin, deren Bewohnerschaf t jedoch von auffa l -
lend einheit l ichem Charak te r gewesen sein d ü r f t e . Die 
Gräberfelder liegen in der unmi t t e lbaren Nähe der mi t -
telal ter l ichen Siedlungen (200 — 700 m von der spä t e r en 
Kirche en t fe rn t ) , im al lgemeinen auf einer h ö h e r 
gelegenen Stelle, auf den Terrassen der Bäche ; an-
derersei ts liegen auch die D ö r f e r im Mi t t e lpunk t 
der Gemarkung; d. h . neben der Stabi l i tä t der mi t te l -
al terl iehen Siedlungen sind die f rühzei t igen Gräber -
felder weitere Beweise der unmi t t e lba ren K o n t i n u i t ä t . 
Demgegenüber weist die Or t snamenforschung in die-
sem Bereich die verschiedensten N a m e n t y p e n nach , 
die daher verschiedenaltr ige Siedlungen beweisen 
würden: so widerlegt die archäologische F o r s c h u n g 
die absoluten Zei tangaben der Or t snamenfor schung ! 
Die Pat rozinien der Kirchen ve rknüpfen den Großte i l 
der Siedlungen schon enger. — Die f rühe P h a s e der 
Siedlungsgeschichte von Göt t ingen wird noch von 
keinen archäologischen Beobachtungen be leuch te t 
und auch die schrift l ichen D a t e n sind ärml ich . So 
kann aus der Un te r suchung des Stadtp lanes auf die 
Entwick lung der Siedlung geschlossen werden. (Leider 
wurden auf dem beigelegten S tad tp lan die Klös te r 
oder die e rör te r ten Kirchspielgrenzen noch nicht 
eingezeichnet.) Die äl teste Siedlung ist. im Bereich der 
Albani -Kirche zu suchen, die peripherische Lage 
dieser h a t sich erst später ausgebildet . E i n selb-
s tändiges f rühes Bereich ist die Gegend der J a k o b s -
kirche (fürst l iches Eigentum, Burg 13. Jh . ) . 
W. D. Tempel e rör ter t die B e d e u t u n g der Knochen -
k ä m m e erzeugenden W e r k s t ä t t e n von H a i t h a b u 
(ausführl iche Bearbei tung im Erscheinen) . Die m ä c h -
tige Menge der Hirschgeweihe (in den Jah ren 1963 — 64 
kann e twa auf 3400 Geweihe geschlossen werden, 
woraus e twa 12 tausend K ä m m e gefertigt werden 
können) weist auf ein bedeu tendes H a n d w e r k hin. 
Die Schlußfolgerung auf die Menge der jähr l ich her-
gestell ten K ä m m e (in 200 J a h r e n jährlich 62 Stücke) 
kann jedoch nicht f ü r reell angesehen werden, d a 
hierzu zuerst au fg rund der Fer t igware und der F u n d -
zusammenhänge zu beweisen wäre , daß das H a n d -
werk hier 200 J a h r e h indurch ununterbrochen nach-
weisbar ist. Gegenüber der übera l l zum Vorschein 
kommenden Geweihfunden weist das Erscheinen der 
Abspl ißreste der Beinschnitzereien auf die Stelle 
der einzelnen Werks t ä t t en hin. Demnach k a n n in 
den verschiedenen Stadt te i len b isher die topographi -
sche Stelle v o n 3 W e r k s t ä t t e n nachgewiesen werden. 
W. Janssen h a t in Brühl -Eckdorf — zwischen 
den b e k a n n t e n Töpfe rwerks t ä t t en von Bador f und 
Walberberg — 3 Töpferöfen ausgegraben. E s hande l t 
sieh u m liegende Öfen m i t e twa 3 m-Durchmesser ; 
ihre Hers te l lungs teehnik konn te gu t u n t e r s u c h t 
werden. T ro t z ihrer re la t iven Nacheinanderfolge ist 
das e ingefül l te F u n d m a t e r i a l von einheit l ichem Alter, 
d. h. es zeigt sich zwischen ihrem Gebrauch kein 
Periodenwechsel . I n der Zusammense tzung de r Kera-
mik werden zuerst in mannigfa l t iger Forrnbi ldung, 
mit vielerlei Verzierungen die Var ian ten des Badorfer 
Typs gezeigt . Wegen ihrer Merkmalen k a n n diese 
Ware a u c h a n en t fe rn t l iegenden F u n d o r t e n genau 
e rkann t werden, jedoch l äß t sich das Mater ia l den 
einzelnen Töpfe rwerks t ä t t en nach innerha lb dieses 
Bereiches n i ch t mehr ause inanderha l ten . Die Dat ie-
rung ist au fg rund der F u n d e von H a i t h a b u in die 
erste H ä l f t e des 9. J h s zu setzen. Als A n h a n g werden 
die geomagnet i schen Untersuchungsergebnisse von 
E . Thellier mitgetei l t . A u f g r u n d der vielen St ichproben 
kann jedoch festgestell t werden, daß sich zwischen 
den einzelnen Messungen so große Abweichungen 
bef inden, d a ß aufgrund der gegenwärtigen Methode 
die B e s t i m m u n g der abso lu ten Chronologie illuso-
risch ist . 
H. Seemann hat, 6 Bronzegriffel des Klos te rs in 
Brunshausen bearbei te t und die charak te r i s t i schen 
Formen de r f rüher publ iz ier ten mit te la l t e r l iehen 
Griffel zusammengefaß t . Wegen der Unsicherhei t der 
F u n d u m s t ä n d e und des Fehlens der genau d a t i e r t e n 
Analogien ist ihre Ze i tbes t immung unsicher; wahr-
scheinlich s ind sie auf die zweite Hä l f t e des 16. J h s zu 
dat ieren, als m a n zufolge des allgemeineren Gebrauches 
des Pap ie r s m i t dem der Wachs tafe ln a u f l ä ß t : diese 
Exempla re dü r f t en zu dieser Zeit in den Abfal l ge-
kommen sein. 
H. fí. Peters un t e r such t das archäologische Denk-
malmate r i a l der Gegend von Osnabrück-Bersenbrück 
in chronologischer und kul turel ler Aufschlüsselung, 
wobei er die Fundor t e auf sechs K a r t e n von Maßs tab 
1 : 500 000 angibt . Die Erforschung dieser Gegend 
iijt s t a rk zurückgebl ieben. Der Verfasser l iebt hervor , 
daß mi t der Sammlungs- u n d Anmeldungsmethode der 
he rkömml ichen Bodendenkmalpf lege nu r m i t dem 
H e r v o r k o m m e n gewisser F u n d e und K u l t u r e n zu 
rechnen ist ; die a u f t a u c h e n d e n anderen Begleiter-
scheinungen sagen selbst d e m gutwilligen Anmelde r 
nichts. Dies h a t zur Folge, d a ß das Denkmalmate r i a l 
und die F u n d o r t e des F rühneo l i th ikums u n d der 
Spätbronze- bzw. Früheisenzei t s te ts zunehmen , die 
übrigen E p o c h e n hingegen als relat iv s ied lungsarm 
erscheinen. 
Der B a n d schließt, m i t der Bibl iographie der 
l i terarischen und schr i f t führer i schen Tä t igke i t des 
Prof . H . J a n k u h n , die in ek la tan te r Weise seine 35-
jährige Forschungs tä t igke i t beweist. I. Holl 
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Fontes Archaeologici Posnanienses — Annales Musei 
Archaeologici Posnanienses , Poznan , 20 (1969) 
Der Band 1969 der Fontes Archaeologici Posnani-
enses beginnt m i t t raur igen Seiten, e inem Nachruf , 
gewidmet dem Professor J. Kostrzewski (1885 —1969), 
d e m hervorragenden Archäologen, Direktor des 
Museums zu P o z n a n und Herausgeber der Fon tes . 
W. Blaszczyk, g i b t von der 25jährigen Entwick lung 
des Museums zu P o z n a n eine Zusammenfassung u n t e r 
d e m Titel Das Archäologische Museum in Poznan a m 
25. Jahres tag der Volksrepublik Polen. 
Der Teil Berichte und Fundstoffe besteht aus den 
folgenden Bei t rägen: 
I). Durczewski—W. Smigielski : Material ien der Lau-
s i tzer Kul tu r in Großpolen ( I I I . Teil). Der vorige I I . 
Be i t r ag erschien i m B a n d vom J a h r e 1966. 
E. Kihl-Byczkowa : Das Gräberfeld der Laus i tzer 
K u l t u r von P rzemç t , Kreis Wolsz tyn . 
M. Zeylandowa: D e r Funds tof f v o m Gräberfeld der 
Laus i tzer Kul tu r in Dubinek, Kreis Rawicz. 
B. Zielonka : Das Gebiet u m den Goplo-See in der 
Spât latène- und römischen Kaiserzei t . 
S . Jasnosz: E ine f rühmi t te la l te r l iche K u l t s t ä t t e im 
Nord-Westen Großpolens. 
K. Dçbska-Lutlowa—M. Grzegorczyk : Pe t rographische 
Unte rsuchung eines f rühmi t te la l te r l ichen Gefäßes 
a u s dem Burgwall in Lad, Kreis Slupca — einer der 
interessantesten Bei t räge des Bandes . 
J. K. Fogel : Aus de r Geschichte der Archäologie in 
Großpolen im X I X . J h r h . (Die Tät igkei t des T y t u s 
u n d J a n Dzialyiiski). Der Verfasser bereichert die 
Geschichte des polnischen archäologischen Sammeins 
m i t neuen D o k u m e n t e n von der b e r ü h m t e n Dzialynski-
Sammlung . 
Der Abschnit t Grabungsberichte e n t h ä l t vier Mittei-
lungen : 
Z. Pieczynski : Grabungen auf der f rühbronzezei t l ichen 
Siedlung in Bruszczewo, Kre i s Koscian, Funds te l le 5. 
D. Durczewski : Grabungen auf dem Burgwall u n d 
auf der of fenen Siedlung in Smuszewo, Kreis Wqgro-
wiec, Funds te l le 1. 
D. Durczewski : Grabungen auf dem Gräberfeld der 
Lausi tzer K u l t u r in Kal i szany, Kreis W^growiec. 
E. Kihl-Byczkowa : Grabungen auf dem Gräber fe ld 
der Lausi tzer K u l t u r in S lupia Kapi tu lna , Kre i s 
Rawiez, in J a h r e n 1967—1968. 
Unte r d e m Titel Ausstellungen und Tätigkeit des 
Museums be r i ch t e t m a n von der neuen archäologi-
schen Ausste l lung des Museums zu Poznan , von 
anderen per iodischen Schauste l lungen, sowie v o n 
der Tät igkei t des Museums in den J a h r e n 1967 —1968. 
Hier f inde t wie gewöhnlich auch der kurze Be r i ch t 
über die Arbe i t der Filiale von Gniezno und des Reser -
va t s in Giezez im J a h r 1968 P la t z . 
U n t e r dem Titel Kritische Bearbeitung und Pole-
miken wu rde in den F o n t e s ein neuer A b s c h n i t t 
eröffnet . J. Ostoja-Zagórski bespr icht hier zwei 
Werke : J. DqJbrowski : Me ta l l funde der Bronzeze i t 
zwischen der u n t e r e n Weichsel u n d dem Niemen u n d 
V. B. Trbuhovic : P rob leme u n d Zeitstellung der 
Bronzezeit in Serbien. — R . Grenz befaß te sich in der 
Zeitschrift f ü r Ostforschung, 15/1966, mit der A r b e i t 
von T. Malinowski : Obrzqdek pogrzebowy ludnoáci 
ku l tu ry luzyckie j w Polsce, Przegl^d Archeologiczny 
14 (1962) 5—135. Die R e d a k t i o n gibt R a u m zu Mali-
nowskis A n t w o r t m i t dem Titel «Betriff t den Bes t a t -
tungsbrauch der Bevölkerung der Lausi tzer K u l t u r 
in Polen». Der B a n d sehließt m i t einem Alfonz Wi-
erzchowiecki gewidmeten N a c h r u f . 
Der reichi l lustr ier te B a n d b ie te t besonders den 
Archäologen, die sich mit der Laus i t z -Kul tu r befas-
sen, wertvolles Material . 
Á. Salamon 
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p a l a t i u m - 5. F loor of the h o r r e u m 6. P lace of the t a k e n u p wall of the h o r r e u m beside the floor 
I I I 
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X V I I 
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X I X 
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X X 
14. X X . Le corps après la res taura t ion 
X X I 
Pl. X X I . Le revers de la croix après la res taura t ion 
X X I I 
]'). X X I I . 1. Milieu du revers de la croix. 2. Ornements de l 'hémisphère, 3. Iles du corps. 4. Tê te du Chris t 
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X X I V 
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X X V 
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Pl . X X V I I . 1 — 5. Wooden spoons of the Turkish Occupation period a t Szolnok 
X X V I I I 
14. XXV [II I s Wooden spoons of the Turkish Occupat ion period at S/.olnok 
X X I X 
Pl. X X I X . Histological configuration of the, wooden spoons deriving f r o m the Turkish Occupat ion period a t 
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Ê . В. B O N I S 
INTRODUCTION 
With the session arranged for today the leaders of the Archaeological Society have directed 
our at tention to af ie ld of investigation which, as compared to its significance, has not been studied 
thoroughly enough by Hungarian archaeologists. In the territories of Europe inhabited once by Celts 
there are powerful centres cultivating studies in Celtic history and archeology. To say nothing about 
England, France and Switzerland, and mentioning only the research work conducted in territories 
s i tuated nearer to us, we can see tha t , for example, among the research programmes of the Uni-
versity of Tübingen, Marburg a . b . , the Römisch Germanische Kommission of Frankfur t , the 
Academic Insti tutes of Prague and Nyitra , etc. Celtic investigations are given top priority. In 
Hungary we cannot speak of systematic Celtic investigations a p a r t from salvage excavations, 
and minor excavations, and the few chapters of comprehensive works dealing with the problems 
of the Celts in Hungary (the most recent investigations see in a summarized form: M. Szabó, 
Acta ArchHung 22, 1970, 429). The Celtic age is a period spanning the time between prehistory 
and the Imperial Age. Resting with one pillar on the Greek culture complex, i t extends to the 
initial years of the Roman Imperial Age. Therefore, the methods of investigation must necessarily 
be combined. The gaps between the footholds supplied by ancient sources and the better defin-
able Greek Etruscan Roman monuments must be filled in with the methods of prehistoric 
archaeology (e.g. fibula chronology). The purpose of the present session is the appraisal of present-
day investigations in the hope, in the future, the Celtic age in Hungary will be the subject of 
organized and systematic research. 
1* 
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CELTIC FINDS IN THE MOUNTAINOUS REGION OF NORTHERN 
HUNGARY 
( P L A T E S X X X - X X X I ) 
From the viewpoint of . the investigation of the Late I ron Age in Hungary, the cemetery 
excavated by us in Mátraszöllős, on Királydomb situated in the valley of the Zagyva is very sig-
nificant.1 
Analysing the cemetery,2 it strikes the eye immediately t ha t in spite of the comparatively 
high number of graves, both the rite of burial and the grave furn i ture give a very uniform picture. 
There was only one inhumation (No. 34), and even this was s i tuated in the middle of the cemetery, 
on the highest point of the hill. Although in graves No. 40 and No. 63. no ashes were found by 
us (perhaps these were symbolic burials) still, on the basis of the shape and dimensions of the grave 
pi t and the arrangement of the grave furniture, these must also be included in the group of the 
burials by cremation. The ashes were found, in general, in small heaps on the bo t tom of the graves. 
Thus, these are burials with strewn ashes. Only in grave No. 50 were the ashes found in urns, 
viz. in two urns. The ground plan of the grave pits was always quadrangular. They were approxi-
mately square, or only slightly elongated oblongs. 
The number of graves furnished with armament was comparatively high. Even the number 
of those graves, in which swords, spears or bat t le (cutting) knives were found, ran up to nearly 
one third of the registered graves. I t was conspicuous tha t the weapons of a t tack were only excep-
tionally put into the grave bent together or broken into two. No spear and only three swords were 
found in bent or broken condition. 
In spite of the bad condition of preservation, we can s ta te about the swords tha t , in 
most of the cases, their scabbards had V-shaped (Hunyady 6 type) chapes. These swords appear 
1
 The excavat ion was made by me in 1957 — 58 
wi th the cooperat ion of J . KOREK, in t he f ramework 
of salvage excavat ions . Al together 63 graves had 
been registered by us . Of these 58 were explored by 
us ent i rely or a lmost entirely au then t ica l ly , th rough 
excavat ion . Besides these we collected f inds f rom 
5 graves, dis turbed previous to t h e t ime of the exca-
vat ions. However , t h e place of t he l a t t e r could be 
ascer ta ined by us approximate ly . A t the most 10  
g raves of the cemetery could h a v e been destroyed 
ent i rely as a result of gravel-digging and road con-
s t ruc t ion , and a t the mos t 5 or 6 g raves in the course 
of measur ing out sites for house bui lding in the southern 
side of the cemetery . Thus, the original number of 
graves could be es t imated a t a l i t t le less t h a n 80.  
This means t h a t the Mátraszöllős cemetery is one of 
t h e largest La te I ron Age cemeteries known so fa r 
no t only f r o m H u n g a r y bu t f rom the whole Carpath ian 
Basin. As fa r as we know, up t o n o w only the ceme-
ter ies f r o m the following places comprised more 
graves : N a g y m á n y a (Vel'ka Mana), BENADIK (1963)  
351; Basaharc , Rég. Füz . I. 13 (Budapes t , I960)  
20, I . 18 (Budapest , 1965) 16, I . 19 (Budapes t 1966) 
14, I . 21 (Budapes t 1968) 1 2 - 1 3 ; Kosd, N. FETTICH: 
Prehisz tor ikus t e m e t ő nyomai Kosdon , Nógrád me-
gyében (Traces of a Prehistoric Cemetery in K o s d , 
County Nógrád) . Arch. É r t . 60 (1923 - 2 6 ) 235 - 2 4 1 ,  
HUNYADI (1957) 1 6 2 - 1 7 3 ; t he former f inds of 
KUND have n o t been described, MNM. In add i t i on 
t o these, p r e sumab ly , the cemetery of Szob — J . 
ÉRDY: Kelenföldi pogánysírok (Hea then Graves in 
Kelenföld). A K 2 (1861) 35, Képa t l a sz Pis. I V - V ; 
A. J . HORVÁTH: A szobi La-Tène t emető (The L a 
Tène Cemetery of Szob). F A 5 (1945) 6 0 - 6 5 ; HU-
N Y A D I (1957) 154 — 161 - was also larger. A t t h e 
same t ime it is one of the mos t completely explored 
cemeteries; we k n o w a t least 80 per cent of the g raves 
and 70 per cen t of t hem can, p a r t l y or fu l ly , be 
analysed. 
2
 The tho rough description of t he cemetery a n d 
its f inds is in progress. I n fact , ins tead of its de ta i led 
description, i t is sufficient here t o enumera t e i t s 
ma in character is t ics . However, i t m u s t be no ted 
t h a t the d a t a publ ished now m a y have t o be modi -
f ied, bu t no t s ignif icantly. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972. 
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in the late phase of the L a Tène period. H u n y a d y dates them to the LT-D period (following the 
original chronology of Reinecke). There is only one specimen, which definitely does not belong 
to this type, the scabbard chape of which is rounded off (Hunyady 3 type), but th is is also a 
characteristic form of the LT-C period.3 Among the spears those with a sharp ridge and laurel 
leaf-shaped point are dominant , but we also f ind specimens with t r iangular wings. The former 
type definitely belong to the younger forms of the La Tène, but the la t ter ones also have to be 
ranged here.4 The shiled-bosses belong to the later type, since they have wings. Even among 
them only one lias a t r iangular small wing — similar to the piece f rom Pil iny — while the other 
ten have big, trapezoid wings. Hunyady dates these to the LT-C2—LT-D periods.5 The iron "sword 
chains"6 in themselves represent the later period. In the Mátraszöllős cemetery the specimens 
consisting of doubly "p la i t ed" 8-shaped loops and those consisting of simple bu t f lat tened, 
punched loops occurred more or less in equal proportion.7 The lat ter ones are regarded as the 
younger type. 
Nearly half of the jewels, very suitable also for the determination of the age, viz. the 
fibulae, belong to the group of the long-bodied specimens made of iron (Pl. X X X I , 7). There are also 
short-bodied iron wire f ibulae (Pl. X X X I , 5), although the short, f la tbodied bronze wire fibulae 
(Pl. X X X I , 8 — 9) are more frequent than these. We range with them also two pairs of the so-called 
"lace f rog" fibulae (Pl. X X X I , 10 11). Specimens with semicircular bow occur only sporadically. 
But even these do not belong to the characteristic Dux type of the LT-B period, but are its fur ther 
developed forms, characteristic of the LT-C period. Such is, for example, the iron fibula (Pl. X X X I , 
3) found in grave No. 50, the knobbed foot of which snuggles up to the bow, or the bronze fibula 
fragment (Pl. X X X I , 4) with a decorated knob originating from grave No. 58. However, the foot 
of the latter which is a t tached to the bow, points already to the end of the LT-C period. 
In Mátraszöllős, among the braceselets and anklets the hollow-cast sphere types dominate, 
although they were found only in 7 graves. There are specimens consisting of small parts , as well 
as specimens consisting of big parts. Especially the la t ter can be da ted to the late period.8 The 
closed, hollow iron bracelet9 of grave No. 45, the closed bronze wire bracelet1 0 with 3 plastical 
decorations of grave No. 9, as well as the th in glass bracelets (Pl. X X X I , 9)11 point to a similar age. 
Among the potteries no early types were found either. Thus, t he majori ty of bowls are 
represented by forms, in which the biggest diameter of the body is found high and the neck is 
comparatively short (Hunyady types 6 8). These are da ted to a late period also by Hunyady, 
just like those with drawn-in rim (type 9),12 of which comparatively many were found in Mátra-
szöllős (Pl. X X X , 2, 4, Pl. X X X I , 2). 
The urn of graves No. 1, with its oval body, neckless form and swollen rim, differs from 
the usual forms (Pl. X X X , 1). This is already the forerunner of the characteristic oval vessels of the 
late LT-D pottery. At the same time, however, it does not appear as something unique in Mátra-
szöllős. The urn of grave No. 56 is of identical shape, bu t one specimen, each of grave No. 23 and 
grave No. 54 is also similar (Pl. X X X I , 13), with the difference tha t the upper part of the bodies 
of the lat ter two are ra the r conic than bulging. Thus, the latter ones form a connecting link to-
gether with some fur ther specimens of nearly oval form — between the forms witli turned out 
rim and the forms with drawn in rim of the late LT-D period. Otherwise, the comparatively late 
3
 HUNYADI (1944) 114 — 115, fig. 12, C. really served to f ix swords. 
4
 HUNYADY (1942) Pl. L, 3, 11. and Pl . L , 8. 'HUNYADY (1942) P l . XV, 15, and Pl. XV, 1. 
5
 HUNYADY (1944) 121 - 1 2 2 ; HUNYADY (1942) 8 HUNYADY (1944) 99; HUNYADY (1942) PI. 
Pl . X L I X , 5, and Pl. X L I X , 1 - 2 . X X X I , 1 - 6 . 
6
 Almost hal f of these cha ins — 8 ou t of 18 — 9 HUNYADY (1944) 96; HUNYADY (1942) PI. 
originate f r o m graves, in which no swords were found . X X V I I I , 4. 
On the o ther h a n d , 3 graves were also found b y us, 10 HUNYADY (1942) P l . X X I X , 4, 9. 
in which in sp i te of the presence of swords, t h e cha ins 11 HUNYADY (1944) 100. 
were missing. Thus , it is quest ionable, w h e t h e r t h e y 12 Ibidem 129—131, 
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period of the above-mentioned graves seems to be proved also by the fact tha t t hey are si tuated 
at the edge of the cemetery, on the side of Királydomb. 
The character, differring f r o m the usual forms, of the urn of grave No. 1 of Mátraszöllős, 
is enhanced also by t he circumstance t ha t its body is decorated with vertical, graphitic, surface-
coated stripes. The decoration13 of the urns and bowls divided into stripes of equal thickness, 
horizontally running around and al ternating with coated and uncoated surfaces, is not unknown 
in late La Thène pot tery . On the o ther hand, the application of graphitic stripes only a few cm. 
vide and running down vertically, arranged singly or in bundles, is not a usual phenomenon, 
and it points definitely to a later age. However, this ornamentat ion occurs only on one vessel in 
the Mátraszöllős cemetery. Similarly, in grave No. 1 a further urn and a bowl with drawn in rim 
(Pl. X X X , 2), and in t he nearby grave No. 26a pot were decorated in a similar way (Pl. X X X , 5). 
The one-handled mugs are ra the r frequent in the Mátraszöllős cemetery. Hunyady con-
sidered them a Scythian heritage.14 Also here specimens with crescent decoration can be found; 
this type of ornamentat ion occurs eas t of the Danube. In grave No. 6 there was also an originally 
two-handled, stemmed mug, on which even surface-coated linear decoration can be seen (PI. 
X X X I , 6). There occurred surprisingly few — only 3 combed or graphitic vessels in the cemetery. 
From the uniformness of t he finds it can be inferred t h a t the cemetery could not have 
been in use for a long time. No more t h a n one or two generations of a smaller community might 
have burid their dead here. Otherwise, a longer period than this cannot be presumed, unless the 
whole community living together and using the same burial ground consisted of 1 or 2 fami-
lies only. 
When defining t he beginning of the burials i t should be borne in mind t h a t a t tha t time, 
not only the Dux type fibulae but even their fur ther developed forms, as well as t he swords with 
rounded off chapes had nearly entirely been out of use. The few specimens occurring here can 
by no means be regarded as products made at the t ime of the burial. This could even less be t he 
case as, for example, in grave No. 50 t h e fibula with semicircular bow and knobbed foot (Pl. X X X I , 3) 
was found together with a bowl with drawn in rim, t h a t is, with a later type (Pl. X X X I , 2). On the 
basis of the above the end of the 2nd century B. C. can be presumed as the lower time limit of 
the cemetery. 
At the same t ime when t ry ing to define the upper time limit, first of all, we must take 
into consideration the neckless urns with oval body, having only a swollen rim, differing greatly 
from the real LT-C types. As we have said, these are forerunners of the characteristic forms of 
the late LT-D period and their appearance means t h a t the youngest graves of t he Mátraszöllős 
cemetery can be da ted to the transit ion of the early and late phases of the LT-D period, or with 
absolute figures to the middle of the 1st century B. C. Thus the use of the cemetery can be esti-
mated to have lasted for half a century or a time no t much longer t han that . 
I t is generally known tha t t he arliest Celtic graves in Hungary, viz. those belonging to 
the LT-B period, had been inhumation graves. La te r on, however — just like elsewhere —, the 
burial rite of cremation appeared. Still, we cannot say tha t custom had become general, since 
in most of the cemeteries of the LT-C period both rites can be found. Moreover, t he tradition of 
"extended skeleton" burial continues to be in the majority.1 5 Thus, it is the more surprising tha t 
in Mátraszöllős, with one exception, only graves with strewn ashes were found. 
But Mátraszöllős is not the only cemetery, which consists exclusively (or almost exclu-
13
 HUNYADY (1942) P l . L X X X V I I . 
"HUNYADY (1944) 51—54. 
15
 This can be observed well for e x a m p l e in the 
cemeteries of Southwestern Slovakia. See BENADIK — 
VLCEK — AMBROS. — B u t th i s phenomenon can also 
be seen in several cemeteries of H u n g a r y E . g. Apá t i 
p u s z t a , see M. WOSINSKY: Tolna v á r m e g y e az őskor-
tó l a honfoglalásig (County Tolna f r o m Prehis tor ic 
T imes t o the H u n g a r i a n Conquest) . I I . Budapes t 
1896. 563 — 573, or P i l i smarót -Basaharc , see no te 1. 
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sively) of burials by cremation. The few greaves excavated by Б. Pos ta in Szirák were uniformly 
of similar rite.16 
Most of the graves of the Szob cemetery, known for a long t ime were destroyed without 
the circumstances their unearthing having ever been registered. Of those known to us in more 
detail, the first grave was described by J. Érdy as an inhumation, bu t on the basis of the drawing 
presented by him it could also have been a grave with strewn ashes. The 17 graves excavated by 
A. J . Horváth were without exception cremations.17 I t is very likely tha t the cemetery, or the 
major part of it had also been similar, because the collected finds correspond to those of Mátra-
szöllős. 
A few graves of a cemetery with strewn ashes were also found opposite to Drégelypalánk, 
on the right bank of the Ipoly in Ipolyhidvég (Ipel'ske Predmostie).18 
More to the east, a little far ther from the former ones, f rom Radostyán near Miskolc, 
we know a cemetery of burials by cremation. Besides the graves also described already by Hu-
nyady, in 1959 one was excavated also by me there. Bo th the rite of burial and the grave furni-
ture were identical with those of Mátraszöllős.19 
Similarly in the vicinity of Miskolc, in Arndt , par t of cemetery consisting of 10 crema-
tion graves was excavated also by K . Végh.20 
In the opposite direction, t h a t is towards t he west, also somewhat fur ther , in Gellér 
(Holiare), Csallóköz, there is also a cremation cemetery. Already Benadik2 1 has referred to the 
difference in character of tha t cemetery as compared to the other cemeteries in Southwestern 
Slovakia. 
On the basis of their finds all these cemeteries22 can be regarded as ones belonging to a si-
milar age as that of Mát raszöllős. Their use may span t he t ime from the end of the 2nd century B. C. 
to the middle of the 1st century. According to the chronological system of Pilip, this is the golden 
age of the oppida.23 According to Reinecke, it is the f i rs t half of the LT-D period,24 which however, 
in respect of the finds in relation to Hungary , can perhaps be connected rather to the end of the 
LT-C period preceding it, than to the late phase of the LT-D period (Tabán, Gellérthegy).25 
When on the basis of the rite we separate the above-mentioned cemeteries f r o m the biri-
tual ones, the circumstance tha t in Matraszöllős one, and in Gellér two inhumation graves were 
found should not be allowed to confuse the issue. I n Mátraszöllős the mentioned grave (No. 34) 
was situated on the t op of the hill, in the middle of the cemetery, viz. at a place where, most 
probably, the burial was started. Thus it could definitely be one of the oldest graves of the ceme-
tery, still originating in all likelihood f rom the time, when the change of the rite had taken place. 
In view of the above, the cemetery seems to have covered the full period of the use of the rite. 
16
 B. POSTA: Sziráki ása tások (Excava t ions in 
Szirák) A K 19 (1896) 55 — 59. 
17
 See note 1. — Accord ing to E r d y t h e g rave of 
the yea r 1847 was unde rwashed by the I p o l y "and 
the skeleton fell a lmost ent i re ly into decay" . On the 
drawing presented by h i m the re was no t r ace of a 
skeleton. Thus it is easily possible t h a t t h e ashes 
lying in a small heap on the bo t tom of t he grave 
were t hough t by h i m t o be t h e decayed remains of 
the skeleton. Otherwise, t h e fact t h a t t he ' pile of 
weapons" was no t in t h e lower pa r t of t he grave, 
points also to a burial w i th s t rewn ashes. The remain-
ders of t he a rmemen t p laced on the pyre could be 
s t rewn in to the grave p i t on ly in the course of inhu-
mat ion, toge ther wi th t he ashes of the pyre , for which 
we can f ind examples also in Mátraszöllős. 
18
 B E N A D I K ( 1 9 6 3 ) 3 5 2 . 
19
 HUNYADI (1957) 1 7 8 - 1 8 0 . — Rég. F ű z . I . 13. 
Budapes t 1960. 24. 
2 0
 Rég . Füz. I . 23. Budapest 1970. 3. 
2 1
 B E N A D I K — V L C E K — A M B R O S 1 4 3 . — I t m u s t 
be n o t ed t h a t HUNYADY also men t ioned 2 skeleton 
graves . HUNYADY (1957) 188. 
22
 P resumably ' a cemetery of s imi lar character 
could also have been in Pásztó-Mucsidomb, t h e 
same as in the valley of the Zagyva , only 3 kilo-
m e t r e s south of Mátraszöllős. Al though only one 
g rave is known to us f r o m there, t he absolute ly iden-
t ical fune ra l rite and t h e grave f u r n i t u r e of absolutely 
ident ica l character j u s t i fy this a s sumpt ion . Rég. 
F ü z . I . 13. Budapes t 1960. 34. 
23
 J . FILIF: Ke l tövé v s t fedni E v r o p e . P r a h a 
1956. 222, 541. 
24
 P . REINECKE':' Chronologische Übers icht der 
vor- u n d frühgeschicht l ichen Zeiten . . . Der Bayeri-
sche Yorgeschichtsf reund. 1/2 (1921/22) 22. 
25
 É . B. BONIS: Die spätkel t ische Siedlung Gellért-
h e g y — T a b á n in Budapes t . A H 47. Budapes t 1969. 
Acta Ar.chaeoloaica Acndemiae Sciexitiarum Дмщапсае 2i,.191%. 
CELTIC FINDS IN THE MOUNTAINOUS REGION OF NORTHERN HUNGARY 357 
I t appears, however, t ha t the cremation cemeteries mentioned above, can be limited 
not only in time, hut also with regard to territory. The localities mentioned above are all s i tuated 
in the mountainous, or hilly regions nor th of the Great Hungarian Plain and nor th of the Danube. 
Similar cemeteries have not come to light — at least so far - either f rom Transdanubia, or 
from the Great Hungarian Plain.26 Thus it is not unjustified to presume t h a t the burial r i te of 
cremation had extended only to the area of the Carpathian Basin as described above. 
I t would be still too early to draw final conclusions f rom these phenomena. The da ta 
available so far, are too scanty for t ha t purpose, however, on the basis of the burial rite t h e pos-
sibility of delimiting a group (tribe?) of the Celts who had settled in the Carpathian Basin, occupy-
ing the mountainous region north of the Great Hungarian Plain, in particular largely the terri-
tory between the Ipoly and Sajó rivers, can perhaps be raised. Naturally, fu r ther investigations 
have to decide, whether the grave furni tures of the cemeteries belonging to the Mátraszölló's 
circle do no t show features, which enable the discrimination also on those grounds. 
I t should be noted that also Benadik strived to explain the difference in character between 
the Gellér cremation cemetery and the other cemeteries known to us from Southwestern Slovakia 
with ethnic reasons.27 The position of this cemetery is the more interesting, since in his opinion, 
in the terr i tory between the Csallóköz and the Ipoly, more exactly in the regions of the Zsitva 
and the Nyi t ra , biritual cemeteries28 were in use even in the f i rs t half of the 1st century B. C., 
viz. in this terri tory such a population had livied, which differed ethnically f rom the one in ques-
tion. In case we accept his opinion, the singular character of the Celtic population between the 
Ipoly and the Sajó, a smaller group of which might have penetrated also to the Csallóköz, becomes 
even more conspicuous. They were regarded as an immigrant ethnic group also by Benadik 
himself.29 
In the eastern direction the group in question can be followed up to the lower course 
of the Sajó, however, it might well have spread even farther (Balsa, Gáva?).3 0 We wish to note 
here t ha t t he tribal terrytory of the Cotini is suspected to have been in t h a t region, were the 
group using the rite of cremation burial was found. 
Thus on the basis of our present although rather scanty — knowledge, we can s ta te 
the following in connection with the population of the northern mountainous region in t he La te 
Iron Age. 
The first wave of the Celts, which according to H u n y a d y had reached the Carpathian 
Basin early in the 4th century B. C. and which was still characterized by a findmaterial of LT-B 
culture, advanced in to the part of the plain in North-western Hungary s i tuated along the right 
bank of the Danube, according to the Slovakian specialists, avoiding the left b a n k of the Danube, 3 1 
but af ter crossing the Danube at Vác, it only approached (Püspökhatvan)3 2 b u t did not occupy 
the terr i tory in question. The mountainous region of Northern Hungary was to come into the 
26
 W h e n apprais ing th i s question t he sites f r o m 
which only 1 or 2 graves are known t o u s canno t 
be t aken in to considerat ion. As a m a t t e r of fac t , 
in these cases we cannot be sure, whe ther t h e cemetery 
had no t been a bir i tual one, only the g rave discovered 
was by chance a c remat ion grave. 
However , it mus t be ment ioned t h a t f r o m Tran-
sylvania we also know a b o u t a cemetery which con-
sists exclusively of cremat ion graves, viz. f r o m 
Apahida . See I . KOVÁCS: AZ apahidai őskori te lep és 
La-Tène t e m e t ő (The Prehis tor ic Se t t l emen t and 
La Tène Cemete ry in Apahida) . Dolg. 2 (1911)1 - 69. 
- HUNYADY (1957) 2 1 5 - 2 2 2 . At any ra te , f r o m the 
poin t of t h e r i te the l a t t e r seems to d i f fe r f r o m the 
cemeteries ment ioned above , as, according to the 
description, t h e grave pi ts were not q u a d r a n g u l a r 
b u t round. 
27
 B E N A D I K — V L Ö E K — AMBROS 1 4 3 . 
28
 BENADIK ( 1 9 6 2 ) 3 9 6 . 
29
 See no te 27. 
30
 M. ROSKA: Ke l t a sírok s egyéb emlékek Balsáról 
(Celtic Graves a n d Other Monument s f r o m Balsa). 
Dolg. 6 (1915) 18 — 45. — A. JÓSA: Ásatások a gávai 
Ka tóha lmon és környékén (Excavat ions on K a t ó -
ha lom in Gáva and its Envi rons) . Arch. Ér t , 33 (1915) 
1 9 7 - 2 1 0 . — HUNYADI (1957) 1 4 5 - 1 4 7 , 148 — 150. 
3 1
 BENADIK ( 1 9 6 3 ) 3 7 2 . 
32
 L. MÁRTON: A korai L a Téne-kul túra Magyar-
országon (Ear ly L a Tène Cul ture in Hunga ry ) . A H 
X I . Budapes t 1933. Pl . V I I I , 1 — 13. — HUNYADI 
(1957) 1 1 6 - 1 1 7 . 
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possession of the Celts only wi th the second wave, along with the major par t of the Carpathian 
Basin about the year 300 B. C. or thereafter . The archaeological finds of the 3rd and 2nd cen-
turies B. C., together with their biritual cemeteries, can already be found in this region (Kosd,33  
Vác,34 Csővár,33 etc.). At the e n d of the 2nd century B. C. or about the turn of the century this 
is followed by t he circle of the Mátraszöllős cemetery. I t cannot be ascertained yet, whether this 
phenomenon was the result of local development or tha t of migration in the Celtic world. How-
ever, on the basis of the fact t h a t in Mátraszöllős one of the graves to be regarded as the oldest 
is still an inhumation grave, we are inclined to accept the idea of the local transformation of the 
t i te . Should it be ascertained t h a t cremation burials had spread exclusively in a confinable area, 
rhen this would mean that the r i te had only be adopted by a group (a tribe) of the Celts. 
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Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972. 
К . B Í R Ó - S E Y 
THE QUESTION OF THE CHRONOLOGY OF THE TRANSDANUBIAN 
CELTIC BRONZE COINS 
Now we wish to pick out only a small group from the broad problem of Celtic coin mint-
ing. This is the minting of bronze coins in Southern Transdanubia. We shall deal with silver pieces 
only inasmuch as they are antecendents of this group of bronze coins. 
I t is a generally known fact t ha t during the nearly 2 centuries of Celtic coin minting in 
Transdanubia the coins were made almost always of silver. They were minted only seldom from 
other material, thus in the course of the last century В. C. in certain territories bronze coins 
were minted. 
There were two territories in the Carpathian Basin, where the bronze coins used to be 
generally current for a certain time, or were to be met with frequently. These territories are 
Transylvania and Southern Transdanubia.1 
The Southern Transdanubian bronze coins have two main hoards according to which 
we distinguish two groups. One of them is the Regöly2 group and the other is the Dunaszekcső3  
group or type. 
Of both types several hundred pieces are kept in the Hungarian National Museum, and 
we can find a considerable quant i ty of them also in the Balogh Ádám Museum of Szekszárd. 
The main provenances of the coins of the Regöly type are County Tolna and County 
Somogy. More closely the village of Regöly, the Regöly earthwork and its environs, as well as 
Szalacska, where a minting or goldsmith's workshop was brought to light in the beginning of 
this century. Bu t as sporadical f inds they can be shown in the whole terri tory of Transdanubia. 
The stray finds become more frequent in the south-eastern par t of Transdanubia, as this can be 
seen on the map4 (Fig. 1). 
1
 K E R É N Y I 7. 
O. GÖHL: A szalacskai kelta pénzverő és bronzöntő 
tnühely (The Celtic Coin Mint ing and Bronze Casting 
W o r k s h o p in Szalacska). N K (1907) 4 7 - 6 4 . 
3
 G Ö H L 2 — 10 . 
4
 Indica t ion of coins wi th known sites shown on 
t h e m a p in l i te ra ture and in collections, viz.: Bâta 
MN M — Dombovár, В. HAUGH: A Tolna vármegyei 
múzeum éremgyűjteménye (Coin Collection of the 
Museum of County Tolna). N K 2 (1903) 76. — Duna-
szekcső, Göhl 2. — Ebed, Miske 103. — Esztergom, 
Pink 104. — Gerjen, Pink 104. — Győr, О. SZABÓ: 
A zirczi apátság pénzgyűjteménye Coin Collection 
of t h e Zircz Abbacy) . N K 12 (1913) 61, fig. 2. — Hetes, 
Dessewffy figs. 1 2 1 0 - 1 2 1 2 . — Illmic, Pink 104. -
Kaposvár, Dessejjy figs. 1208- 1209. — Kercseliget, 
Mérey 24. — Keszőhidegkút, Pink 106. — Kisköszeg, 
Pink 106. — Koppányszántó MNM — Kurd, Mérey 
24. — Mogyorós (County K o m á r o m ) MNM. — Mo-
hács MNM. — Nagybodolya, Pink 106. — Nagyláng, 
A. MAROSI: art icle wi thout t i t le . N K 12 (1913) 67. 
— Öskü, Rhé 10. — Páhi, G —n: article w i t h o u t t i t le . 
N K 17 (1918) 110. - Pécs, Pink 104. — Pécsvárad 
MNM. — Porva , Rhé 10. — Regöly, G.: Various i tems. 
N K 7 (1908) 177., and Mérey 24. — Simontornya, 
Pink 104. — Sopron, Dessejjy f ig. 1213. — Szalacska, 
Ö. GÖHL: as n o t e No. 2, 51—52, a n d K . DARNAY: 
Ujabb leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő és 
öntőműhely területén (New F i n d s in t h e Area of the 
Szalacska Barba r i an Celtic Coin Mint ing and Casting 
Workshop) . Arch . É r t , 31 (1911) 3 1 1 - 3 2 8 , and K . 
DARNAY: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán 
(Celtic Coin Mint ing and Casting W o r k s h o p in Sza-
lacska). Arch. É r t . 30 (1910) 1 3 0 - 1 4 0 , and K . 
DARNAY: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán 
(Celtic Coin Mint ing and Casting Workshop in 
Szalacska). Arch . É r t . 29 (1909) 334 — 342, and 
K . DARNAY: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán 
(Sotnogy megye) (Celtic Coin Mint ing and Casting 
Workshop in Szalacska (County Somogy). Arch. 
É r t . 28 (1908) 1 3 7 - 1 4 8 , and K . DARNAY: Kelta 
pénzverő és öntőműhely Szalacskán (Somogy m.) 
(Celtic Coin Mint ing and Casting W o r k s h o p in Sza-
lacska) (County Somogy). Arch. É r t . 26 (1906) 
416—433. — Szekszárd, Pink 104. — Tamási, Pink 
104. — Velem, Miske 100. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
360 
К. BIRÓ-SEY 
The coins of t he Regöly type were minted first of silver, in two sizes. The bigger variant 
was a te t radrachma weighing 12 to 13 grams (Pl. I , 1). The smaller variant weighed 2.5 to 3.00 
grams (Pl. I, 2). These lighter coins were minted in the same style as the tetradrachmae. 
The same types occur also in bronze, similarly in two sizes (Pl. I, 3 — 4). However, their 
weights are smaller t h a n those of the silver pieces. The weight of the bigger bronzes varies between 
8 and 10 grams, and t h a t of the smaller ones between 1.5 and 2.5 grams. In the case of the bronzes 
we can give only the average weight between broad ranges of variation, because in the ear th 
they blistered and very often several scaled off f rom their surfaces. Their original weight had been 
reduced to a higher or lower degree. (Fig. 2) 
The silvers and bronzes of the Regöly type belong to the circle of the Philippean imita-
tions. On the obverse a highly stylized Zeus head looking right, and on the reverse, a horseman 
galopping left. I do not propose to deal with the change and deterioration of the style within 
the type, because this would help us to make only minor, relative chronological s tatements. 
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The use of t h e two metals was not changed directly. There are " transi t ional" specimens. 
These silvers mixed with significant quantities of bronze — billon coins — are known only in 
a comparatively small number. 
I n the mater ial of the Szalacska mint or goldsmith's workshop discovered early in this 
century, there were also minting dies. Together with them also coins have come to light. However, 
these were not manufac tured with the dies in question, but they showed a close stylistic affinity 
with them. The majo r i ty of the 12 coins discovered are silver pieces. Unfortunately, the material 
was destroyed during the War. Today we know about only from the descriptions of Göhl and 
Fig. 2. 1. Obverse a n d reverse of big silver coin of t he Regöly type . 2. Obverse and reverse of small silver coin 
of the Regöly type. 3. Obverse and reverse of big bronze coin of t he Regöly t ype . 4. Obverse a n d reverse of 
small bronze coin of t h e Regöly type . 5. Obverse and reverse of bigger bronze coin of t he Dunaszekcsô type. 
6. Obverse and reverse of smaller bronze coin of t he Dunaszekcsô type . 7. Obverse and reverse of smallest 
bronze coin of t h e Dunaszekcsô type. 
Darnay. Among the coins of the workshop there was also such a piece which had been made 
of bronze, but did no t belong to the stylistic circle of Regöly. This type was in circulation in the 
terri tory between t h e Drave and the Save, in the environs of Eszék (Osiek).5 In respect of style, 
it does not show a n y affinity with the Regöly coins. A common feature of the two groups is that 
they were stared to be minted in silver, bu t then, by preservation of the style, their minting was 
continued in bronze.® 
The second group of Transdanubian bronze coins is connected with the guiding hoard 
of Dunaszekcsô discovered in the beginning of this century. The main characteristic of this type 
is tha t it has no antecedent in silver. In regard to its style it is connected with the Regöly coins, 
but it represents a more distant, degenerated var iant of the same (Pl. I, 5). 
In the Dunaszekcsô hoard, according to weight and size, two or three groups can be 
distinguished. The sizes and weights of these are rather overlapping. 
5
 Kerényi 8. der Barba renmünzen Transdanubiens . F A 11 (1959) 
6
 Kerényi, ibidem, a n d A. KERÉNYI: Gruppierung 58—59. 
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The diameter of the coins of the first group is 17 to 20 mm. The diameter of the second 
group is 13 to 17 m m (Pl. I, 6). To the third group belong coins with a diameter of 12—12,5 mm 
(Pl. I , 7). The latter are rather rare. The limits of the groups in weight are even more overlapping, 
viz. between 1.5 and 7 gramms practically every variation of weight can be found. 
The coins of t h e Dunaszekcső f ind are specimens of inferior minting and smaller and larger 
parts of the field are minted f lat . The pieces are frequently unshapely and deformed. No special 
dies are manufactured for the smaller tablets, bu t they are prepared with the dies of the coins 
with long diameters. Thus the even otherwise confused coin picture becomes defective and even 
more baffling. 
Summing u p the aforesaid, several chronological stages can be observed within the two 
groups of coins f rom Southern Transdanubia. Most frequent are the big and small silver coins of 
the Regöly type. These are followed by the bronzes, in the same style and similarly in two sizes. 
Finally, the Dunaszekcső coins can be regarded to be the latest. 
I n the case of the coins of the Regöly and Dunaszekcső types, two impor tant points of 
view have to be underl ined again, which differ f rom the coinage practice of the Celts used up to 
tha t t ime. One of t h e m is tha t the material of the coins had become bronze, and the other tha t the 
same type was made prepared also in smaller and bigger sizes. 
P ink , in his re la t iv chronology, includes the County Tolna bronze coins in the last group.7 
In his absolute chronology he dates their minting to the 5th decade B. C.8 
In the Regöly earthwork also this year 's excavations of E. Jerem have shown tha t the 
terr i tory had its golden age in the course of the 1st century В. C. Mostly late La Tène D pottery 
and meta l find have come to light and also some nat ive pottery, already characteristic of the early 
Imperial Age. The case is similar with the pot tery and metal objects discovered in Dunaszekcső. 
Especially the ornamentat ion of t he belts shows a close relationship between the two groups, viz. 
Regöly and Dunaszekcső.9 
Unfortunately, the coins of the Regöly type never come to light from authentic excavations, 
together with archaeological material , but always as stray finds. However, their major i ty origi-
nates f rom this terr i tory. Thus the archaeological and numismatic materials can be linked up 
only loosely. 
On the basis of the Hungar ian archaeological investigations, as well as of parallels f rom 
Noricum and Gaul i t seems tha t it is worth while to examine the question, why the population of 
Southern Transdanubia switched over from the minting of the tested silver coins accepted for 
many decades to t he minting of bronze coins. We feel tha t this case cannot be explained satis-
factorily with inflation. 
In the curse of the most recent excavations in Auguntum, a Celtic coin f ind came to light, 
the hiding place of which, as well as the relationship of the walls of the Roman buildings and their 
fo r tuna te dating by an Augustus coin from the year 12 A. D., prove beyond doubt t ha t the cir-
culation of the Celtic coins did not discontinue in this terri tory even after the Roman conquest. 
The local coins continued to be in circulation for some time. This was proved also by the excava-
tions in Magdalensberg.10 
In Gaul certain tribes minted coins even a f t e r the Roman conquest. Of course, these were 
not manufactured of precious metals but of bronze. These were minted only for local use, for the 
purpose of more impor tan t transactions Roman coins were used.11 
''Pink 121-123 . 
* Pink 123 -126 . 
9
 I wish to ex tend m y gra t i tude t o E. BONIS, 
E . J E R E M a n d L. BARKÓCZI, w h o h a v e m a d e t h e 
archaeological mater ia l of the field avai lable for me. 
10
 G. DEMBSKI: Die kel t ischen F u n d m ü n z e n von 
Agun tum. NZ 86 (1971) 43 — 50. 
11
 S. SCHEERS: Les monnaies de la Gaule inspi-
rées de celles de la Républ ique Romaine . Leuven 
1969. 181. 
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Later on, in a more organized form, the same was done also in the case of the Greek colo-
nies. Under the Roman rule t h e y minted bronze coins on the basis of official permits.12 
On the basis of these parallels and the Regöly and Dunaszekcső late L a Tène and early 
Imperial Age archaeological material we presume that a similar phenomenon (?) also in the prov-
ince of Pannónia. 
This assumption is supported also by the fact t ha t in Southern Transdanubia small coins 
were also minted. This marks the approach of the denarius weight and definitely points to the 
nearness of the Romans.1 3 
On the basis of such an explanation it becomes par t ly comprehensible, why in certain 
territories there was a sudden swich over to bronze coins. Natural ly these bronzes could only be 
made there too, for local use, jus t like in Gaul. Wi th their weight they are not related to the Roman 
bronze money rates. As a ma t t e r of fact, on account of their corrosion this applies especially 
to the Dunaszekcső coins — their original minting weights cannot be ascertained correctly any 
more. 
On the other hand, if we accept this assumption supported by archaeological material 
and analogies, then these bronzes were minted much later t han it was supposed hitherto. 
The Regöly silvers could have been made at the end of the La Tène D, not much before the 
Roman conquest, a f ter which this type was minted already in bronze without almost any stylistic 
change. A fur ther , Dunaszekcső variant o f t h a t could have been manufactured even later. Thus, the 
minting of the Southern Transdanubian bronzes can definitely be dated to the Imperial Age. I t is 
difficult to say, how long they were in circulation. We can only say tha t the collection of the s tray 
f inds of Roman coins with known sites shows tha t up to the age of Claudius there are very few 
Roman Imperial bronzes found in the province.14 This also goes to support the circulation of the 
local bronzes. 
A B B R E V I A T I O N S 
DESSEWFFY = Gróf Dessewffy Miklós barbár pénzei (Barbar ian Coins of Count M. Dessewffy). Budapes t 
I — I I I 1910, I V 1915. 
GÖHL = О. GÖHL: A dunaszekcsői barbár pénzlelet. (Barbar i an Coin Hoa rd of Dunaszekcső). N K 14 
(1915) 
KERÉNYI = À. KERÉNYI: A regölyi típusú barbár bronzpénzek kronológiájához (To t h e Chronology of 
t h e Regöly Bronze Coins of Ba rba r i an Type). N K 5 6 - 5 7 (1957 — 58). 
MÉREY = A. MÈRE Y : Szórványos kelta éremleletek (Sporadical Celtic Coin Finds) . Arch. É r t . 54 (1941). 
MISKE = K . MISKE: Velemszentvid kelta típusú pénzeinek lelőkörülményei (Circumstances of Discovery 
of t he Celtic T y p e Coins f rom Velemszentvid). N K 9 (1910). 
PINK = K . PINK: Die Münzprägung der Ostkel ten und ih re r Nachbarn . Budapes t 1939. 
RUÉ = GY. RHÉ: Veszprém megyei éremlelő-helyek (Sites of Coins in County Veszprém). N K 7 (1908). 
F A = Fol ia Archeologica 
MNM — H u n g a r i a n N a t i o n a l Museum, Collection of Coins 
N K = N u m i z m a t i k a i Köz löny 
N Z = Numizmat i sche Zeitschrif t 
12
 H . MATTINGLY: R o m a n Coins. London 1962. 
191 — 193. 
1 31. HUNYADI: Kelták a Kárpátmedencében (Celts 
in t he Carpath ian Basin). B u d a p e s t 1944. I —II . 
12. — We should like t o say a few words abou t t h e 
Erav i scan min t ing of coins, which according to t h e 
recen t invest igat ions (A. M Ó C S Y : A római pénz for-
galmáról a római uralom előtti Pannóniában (On the 
Circulation of R o m a n Currency in Pannón ia Preced-
ing the R o m a n Ru le ) . N K 60 — 61 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) 18) 
can be dated t o t h e 20es B.C. T h e Eraviscans m u s t 
h a v e s tar ted the m i n t i n g of coins a f t e r the R o m a n 
p a t t e r n as a result of the shor tage of R o m a n denar i i 
a t t h a t t ime, as t h i s is shown b y the B u d a p e s t -
L á g y m á n y o s coin hoard (Ö. GÖHL: A budapesti era-
viszkus éremlelet (The Budapes t Erav iscan H o a r d ) . 
N K 1 (1902) 17. The coin hoard was h idden a b o u t 
the years 11—9 B.C., viz. a b o u t t h e t imes of t he 
R o m a n occupat ion , or on accoun t of this. 
14
 The collection of mate r ia l t o t he r epe r to ry of 
coin f inds in Transdanub ia f r o m the R o m a n Age h a s 
been in progress a l ready for several years. Several 
large provinc ia l museums, t he Hunga r i an Na t iona l 
Museum, as well as the sporadical coin f inds collected 
f rom l i t e ra tu re show t h a t u p t o t h e period of Clau-
dius the occurrence of R o m a n coins in T ransdanub ia 
is very s can ty . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 

É . F . P E T R E S 
ON CELTIC ANIMAL AND HUMAN SACRIFICES 
( P L A T E S X X X I I - X X X V ) 
On the basis of investigations, excavations and surface collections in recent years, i t seems 
tha t one of the main centres of settlement of the Celts in t h e La Tène period could have been in 
Northeastern Transdanubia, in the environment of Lake Velence. Besides the settlements following 
the course of the Danube and the sites to be found in a b r o a d belt along the course of the Sárvíz, 
the outlines of a definite set t lement concentration can be discerned around Lake Velence. The 
northern point of the terri tory is Lovasberény, while in t he south its far thes t boundary is marked 
by Aba-Felsőszentiván, Aba a n d Sárosd. I t is most densely inhabited in the direct vicinity of the 
lake. This is marked by the sites of Dinnyés, Velence, Nadap , and Pákozd.1 Thus it is not accidental 
tha t a site to be defined as a sacrificial place was discovered in this very terri tory. The site is s i tuated 
a t a distance of about 300 metres from the lake, at a s t reamlet , about 20 metres from the spring. 
The construction of the M7 motor road in 1968 made rescue excavations necessary which were 
carried out by us in 1969 and 1971.2 
In the f i rs t two years of the excavation three ditches, running parallelly with each other 
in N E — SW direction, were discovered (Pl. X X X I I I , 1 2), which could be followed by us in a length 
of 42 metres. Their SW end is closed by a transversal ditch, running at r ight angles in N—S direc-
tion, while their N E end was in all probability partly destroyed by the road construction. On the 
NW, presumed " inner" side of t he system of ditches, s i tuated nearer to the spring, we could register 
the existence of a system consisting of three pits connected by a 40 cm wide and 40 — 50 cm 
deep, comparatively regular semicircular ditch. In addition, SE of this, an interconnected threefold 
pit, as well as several separate pits could be observed (Fig. 1). 
In NE - SW direction — tha t is in a perfectly identical direction with the long outer di-
tches - a ditch passed through the threefold pit system connected with the arched ditch. This 
ditch started out shallowlv in a depth of about 40 —50 cm under the present surface, cutting through 
a smaller, round fireplace and getting deeper a t the pits a n d thereafter again shallower, it went 
on and may have reached the surface again and ended not much after the present most northerly 
excavation profile. The phenomenon of the th i rd type is t he system of post-holes, which appeared, 
on the one hand, on the clay ridges separating the outer di tches and, on the other hand, in the area 
of the system of pits. The post-holes seem to be the oldest among the three phenomena (post-holes, 
pits, ditches) observed. Their relationships, their possible division into ground-plans of houses 
have not been established by us yet in the present phase of the excavation, but the LT-C finds 
which have come to light as t he majority of f inds in this excavation area are being brought into 
connection with the latter by us. On this occasion we should like to deal f irst of all with the system 
of pits, and with the other phenomena only to the extent rendered necessary by the subject (PI. 
X X X I I . , 1 -2). 
1
 É . F . RETRES: A kelták F e j é r megyében. F e j é r Co-worker: J . MAKKAY, in t h e f irst two y e a r s É . 
megye tö r téne te (The Celts in C o u n t y Fejér . H i s t o r y KOCZTUR a l so par t ic ipa ted . The finding of t h e site 
of County Fejér) I . 3. Székesfehérvár 1971. Fig . 1. is due t o t h e sys temat ic sur face ranging of t h e g round 
2
 É . F . P E T R E S : P á k o z d . A r c h a e o l o g i s c h e F o r - b y I . G O N D A . 
schungen im J a h r e 1969. Arch. É r t . 97 (1970) 307. 
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Fig. 1. Ground-plan of the e x c a v a t i o n in 1971: sys tem of pits, d i t c h e s 
Fig. 2. The s y s t e m of pits No. 4, 5, 6, 7 
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Out of t h e three pits connected with a curved ditch, two had a round opening, and a 
pyriform shape, while the third one was connected into the round arcli in an irregular shape (Fig. 
2). I n the first two (according to the excavation numbering No. 5, and No. 4) par t ia l human and 
animal remainders were found. I n the one with irregular shape (pit No. 6) there were a few animal 
bones. S of this, in the similarly threefold pits, structurally dug into each other, there were various 
animal bones. The small round pit dug within the arch (No. 7) had the shape of a f l a t trough. This 
too, contained only animal bones, bu t in a large number. Outside the round system, a small p a r t 
of another pit fell into the area of the excavation (No. 8). On southern half of the pit a child's 
skull was lying: i t also contained fragments of pottery, a few stones and a bone. 
In pit No. 5, in its northeastern part , the skull of a young, 21 to 25-years-old, man and 
parts of his t runk (vertebrae, ribs; but no arms) were placed (Fig. 8.). On the same level in a distance 
of about 40 cm to the E, put together with stones, a femur belonging to another individual, to t he 
50—60 years old woman put into pit No. 4, and parts of her hip-bone were found, together with 
a humerus (the la t te r presumably belonged to a third individual, viz. to an elderly man).3 Under , 
and above the remainders there were layers of yellow clay. In the lower part of the pit, similarly 
between two thick layers of clay plaster, we found various animal bones lying on unsculptured 
stones (Pl. X X X I V . , 1 — 4). The opening up of pi t No. 5 furnished the answer to the relations-
hip of the straight ditch and the pit . On the wall of the profile it can be clearly seen that the side 
of the ditch cut t he yellow layers of the pit (Pl. X X X V 1; Fig. 3). Opening the other half of the 
pit, behind this profile wall, we could observe t h a t from the straight ditch a small, widening sha f t 
was running into the pit, and reaching the upper level of the lower yellow layer we could see a 
quadrangular black spot, in all probability the trace of the digging-in through the shaft (Fig. 
4, Pl. XXXII . , 2). 
Between t he two yellow layers of clay on the lower level of the pit there were three kinds 
of animals, viz. f rom left to right, going from E to W, on the northern side there were three cattle bo-
nes belonging to different animals mixed with stones, a few sheep bones, the shed antler of a stag, 
and finally an almost entirely whole dog skeleton together with a leg fragment belonging to another 
dog (Fig. 5, Pl. X X X V . , 3). The animal bones and the head of the dog were lying on the lower 
yellow layer. There was a layer of clay also above them, but the body of the dog was placed alrea 
dy into black ear th . When we l if ted the skull lying on a higher level, we found a Roman brick 
under it (Fig. 6). F rom among the stones a coarse, graphitic pot te ry fragment came to light and 
two further pieces were found in the upper filling earth, one of which is definitely a piece from the 
Roman age. 
The s tructure, arrangement and function of pi t No. 4 is the same as those of pit No. 5, 
viz. black layers and layers of plastered yellow clay alternate. The partial human remainders were 
found between the upper layers and underneath, mixed with stones, were the animal bones (Fig. 7). 
In the bottom, especially in the southern half of the pit there was a thick, ashy gray layer. In this, 
No. 4 pit the skull of the 50 - 6 0 year-old woman, mentioned earlier in connection with pit No. 5, 
a comparatively large number of bones belonging to the t runk (neck and dorsal vertebrae, ribs 
together with a few humeri) and the bones of the left leg were found. In the lower level, almost 
on the bottom of the pit in a yellow layer, especially on the northern side of the pi t stretching f r o m 
E to W, mixed with stones, various animal bones were arranged (Pl. X X X V , 4). Besides t he 
animal species enumerated there pig and horse remnants were found, win le those of stags were 
missing from the material of the pit. The straight ditch cut the upper part of the pit here too, and 
f rom the lower pa r t of the ditch a shaf t start ing out narrowly and widening towards the pit con-
nected with it, was found, similarly with a brick fragment in the filling earth. 
3
 I wish to e x t e n d m y g ra t i tude also f rom here of the anthropological material , 
t o K . K . ERY for t h e defini t ion a n d shor t s u m m a r y 
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Fig. 6. The skeleton of t he dog in pi t No. 5 a f t e r the removal of the skull, w i t h the R o m a n brick 
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The structure of pit No. 8, excavated only partly, is the same, viz. in the middle the sha f t 
or digging in cut t ing the yellow layer was clearly distinguishable from the mixed earth. I n the 
p a r t of the pit excavated so far we found only a few fragments of pottery and stones and in the 
lowest part, near the southern wall, in the yellow layer the skull of an about 4-year-old child was 
lying. The only animal bone can be defined as t ha t of a sheep. 
Pit No. 7 inside the arc, about 70 cm in diameter and 20 cm deep, was filled with cat t le 
bones (altogether 66 pieces). We found also four skulls and a whole leg among them. The bones 
were placed into the pit covered with yellow clay, layerwise (Fig. 9).4 
Summing up the f inds discovered so far, we can state t h a t the animal and human remain-
ders put into the round pits No. 4 and No. 5, are dated by the Roman brick to the first par t of the 
1st century A. C. a t the latest. P i t s No. 8, No. 6, and No. 7 can be dated to the same time. The ditch 
cut t ing through the pits must have been dug a little later. I t goes parallelly and in a perfectly iden-
tical direction with the more d is tant threefold ditches, and consequently it could have been made 
a t the same time. In our opinion, the long "ou te r " threefold ditch, with transversal closing a t one 
end, may have surround the area; however, this has still to be proved. 
Similar pi ts were excavated by N. Fettich at the Danube , in Pilismarót—Basaharc. At 
t he site, situated at a distance of 200 metres f rom the Danube, in 1960 53 pits and in 1969 fu r the r 
9 pits were excavated. Unfortunately, the graves of the Avar cemetery s i tuated in the same place 
did not permit the undis turbed observation of the pits and, thus for the t ime being, no system 
could be ascertained from the arrangement of the pits. According to the excavator Fettich the 
cemetery from the La Tène С period and the pits were not s i tuated in the same place. According 
to other experts, however, the Celtic cemetery and the pits had been lying in the same place, above 
each other (grave, and below it pit).5 
4 1 extend m y t h a n k s to S. BÖKÖNYI for the defi- 5 On t h e k ind verbal communica t ion of E . B, 
n i t ion and e labora t ion of the a n i m a l bones. BÓNIS. 
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On the basis of the laconic summary of the Avar cemetery and from the excavation 
reports we concluded t ha t they could well be the nearest parallels of the Pákozd pi ts (Fig. 10). 
They are bell-shaped, in one of them, paved with bricks, the skeleton of a child was lying. In two 
cases whole skeletons, while in several cases only skulls could be observed. In the pi ts there were 
many animal bones. Most of them were bones of dogs, viz. 26 whole skeletons, and in four cases 
only skulls. The excavator also mentions a trough-shaped funeral pa r ty pit. Among the animal 
Q c m -10 c m 2-Ocm 
Fig. 8, a —b. The pa r t s of t he skeleton of t he y o u n g man in p i t No. 5 
Fig. 9, a—b. Two phase in opening p i t No. 7 
bones also the bones of wild cats and of pigs were placed into the pits. On the basis of t he pottery 
and the sporadical bronzes we have to deal wi th a phenomenon from the La Tène С period, but 
a few pieces from the Imperial Period also occurred in the territory.® According to the s tatement 
of É. Bonis, the graves can be dated with LT-C pot tery and the pits with LT-D pot te ry . 
The key to the solution of the two identical archaeological phenomena is rendered by 
the Libenice sanctuary excavated in Bohemia.7 The features similar or related to those of the 
6
 N . FETTICH: Das awarzeit l iche Gräberfeld von 
Pi l ismarót-Basaharc. S tud ia Archaeologica I I I . Buda-
pest 1965. 7 — 8. N. FETTICH: Pi l i smarót -Basaharc . 
Arch. É r t . 93 (1966) 293. I . TORMA: Pi l i smarót -
Basaharc . Arch. É r t . 97 (1970) 307. 
7
 R Y B O V Á - S O U D S K Y . F I L I P ( 1 9 7 0 ) 6 3 — 7 1 . P IGOTT 
(1968) 73—74., Fig. 21. R . LANTIER: Le sanctuaire 
celtique de Libenice. Comptes rendus de l 'Academie 
des Inscr ip t ions et Belles-Lettres (1963) 272 — 280. 
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f inds discussed h i ther to are as follows: A. Rybová and B. Soudsky excavated an area 80 metres 
by 20 metres in size surrounded by a ditch, at the SE end of which there was a deeper par t consisting 
of a double semicircle. The excavators called the bigger semicricle, a sanctuary and the smaller 
one an apsis (Figs 11—12). In th is area 12 di f ferent pits were excavated, in which there were 
generally two layers, bu t exceptionally also more layers or only one. In t h e m , as well as in the 
area of the sanctuary and in the surrounding di tch bones of different animals (dogs, horses, oxen) 
had been placed. Besides these, two partial animal burials (bulls) and the par t ia l remainders of 
three children are known from here. In one of t h e pits there was a fireplace which had been in 
use during the whole period of t he sanctuary itself. On the basis of pottery found in the ditch, 
u © о ~2'96™\1
Г
Л \ 
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Fig. 10. P i l i smarót -Basaharc , p i t No. 173 ( a f t e r Fet t ieh) 
t h e t ime of use of the sanctuary was dated between the late, retarded Hal l s ta t t and the La 
Tène period, and t he absolute t ime of its funct ioning was established to have been from 300 to 
about 250 B. C. The inner pits of the double oval sanctuary were defined by their excavators 
as sacrificial pits. The animal bones covered wi th a yellow layer, each mark sacrifices offered on 
the occasion of certain feasts which were then placed into the pits.8 
The sanctuary of the Libenice type (sacrificial pits , in enclosure surrounded by a ditch) 
does not stand wi thout antecedents. Sacrificial p i ts and an enclosure surrounded by a ditch of 
similar character were excavated in Eastern France , in Aulnay-aux-Planches (Marne). However, 
the sacred area was set in an earlier cemetery used in a period lasting from the Urnfield culture 
В to Hallstatt D. The features similar to those described ujt to now are as follows: enclosure 
(85 m by 15 m) surrounded by a ditch, a fireplace, two pits with the skeletons of a child and a 
grown up individual, big oval p i t with animal bones, cattle skull and black earth filling. I t is 
defined by its excavators A. Brisson and J. J. Hatt as a sacrificial pit. Besides the difference in 
t ime, the latter place is a sanctuary devoted to funeral cult9 (Fig. 13). 
8
 Besides the s imi lar phenomena , t h e differences 
a r e as follows. A t t h e entrance of t h e sanctuary 
t he re was a wooden por t ico to be def ined with two 
post-holes. With t h e h e l p of these t w o and a s tone 
stele certain a s t ronomic observation a n d the accurate 
regis t ra t ion of t he r is ing of t he sun were possible 
on a certain day of t h e year. The p lace of the sanc-
t u a r y paved with s tones can be de f ined as a sacri-
ficial place, the doub le pillar besides i t — big post-
holes — with t he t o r q u e s found u n d e r them, as a 
possibly doublefaced symbol represent ing t he 
de i ty , a wooden co lumn. Outside t h e sanctuary 
p a r t , in the middle of the di tched enclosure t he 
g rave of an elderly w o m a n with e x t e n d e d skeleton 
was excavated. T h e composition cons t ruc ted wi th 
accura te measu remen t s made i t also possible t o f ix 
t h e time of t h e feast viz. t h e angle of t h e stele 
— portico was set on the sunrise on the 1st N o v e m -
ber. Among t h e Celtic feas ts t h a t of Samon falls 
on the 1st November . I t s cha rac t e r was associated 
wi th the f u n e r a l cult and, on t h e o ther hand , i t also 
had certain fe r t i l i ty aspects, viz. t he god of t h e t r ibe 
uni ted with t h e goddess symbolizing m o t h e r ea r th . 
The beginning of the year was the beginning of 
winter . At t h e feas t the fire a n d the offering of the 
sacrifice p layed a n impor tan t role. RYBOVÁ-SOUDSKY; 
P . M. DUVAL: Les Gaulois e t le calendrier. Mél. 
Carcopino P a r i s (1966) 308. DE VRIES 2 3 7 - 2 3 8 .  
K E N D R I C K 1 2 9 . 
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The Normée (Marne) site, similarly excavated in Gallian territory, is nearer in time. 
Here a cult site functioning in La Tène I I and L a t e La Tène, and even in the Imperial Period 
was excavated by A. Brisson. Here, too, we have to deal with a place of cult connected with a 
cemetery, where, among the graves there were also sacrificial pits. They were pyriform, their 
depth varied between 1.45 and 3 metres, and they were filled by light and da rk humus layers. 
In the bot tom of two pits skeletons lying with twisted limbs were discovered. The excavator 
believes them to have been human sacrifices, bu t inhumations of living men. 
The ditches of the later La Tène I I I period, forming a new enclosure in the same place, 
cut the pits.1 0 (Fig. 14) just like in Pákozd where the later ditch also cuts through ditches No. 
4 and No. 5. 
If we presume t h a t in Pákozd the threefold ditch excavated so far in a length of 42 metres, 
and the area terminating towards the streamlet on the southwestern side also in a ditch, mark 
a so-called enclosure, then we have also to discuss t he types of sanctuaries surrounded by ditches. 
If we link up the concept of the sacrificial pit and t h a t of the surrounded, entrenched 
enclosure, we cannot avoid the question of the so called square enclosures. The use of tha t kind 
of sanctuary is concentrated mainly in two territories, viz. in Southern Germany and in North-
eastern France, in the region of the Marne, in the first place.11 In Bohemia, on the basis of the 
investigations of the last few years and the re-examination of the old data, the number of the 
sites of similar character has increased, even if it does not a t ta in the density of the South German 
square enclosures.12 F rom England we know only of two similar d a t a all in all.13 
From the terr i tory discussed by us here we know only one monument belonging to t h a t 
circle, viz. f rom Bozsók-"Puszta" (County Vas) near Velem observed during the archaeological 
survey by Gy. Nováki. H e fixed an area of the size of 80 metres by 110 metres, surrounded on 
two sides by entrenchments and with a small mound in the middle14 (Fig. 15). 
9
 A. BRISSON—J. J . HATT: Les nécropoles hall-
s ta t t i ennes d 'Aulnay- aux-Planches . R e v . Arch, de 
l 'Es t e t d u Cent re-Es t 4 (1953) 193 — ; SCHWARZ 
(1962) 53. 
10
 Ibidem 54 — 55. Simultaneously wi th t he pits, 
a little f a r t h e r off, in a round , di tched enclosure a 
big post , a fireplace a n d a grave could be observed. 
11
 Ibidem 70, 74, Fig. 36, Appendix 5, 1 — Ger-
man , F r e n c h te r r i to ry ; G. BÜCHSENSCHÜTZ: É t a t 
de la recherche sur les oppida en F r a n c e . AR 23 
(1971) 413 —, Fig. 4. — I n the most recent summary 
of the F r e n c h ter r i tory t h e types enumera t ed in the 
3rd category of the a u t h o r are associated f i r s t of all 
with the quest ion discussed here. T h e y a re dated 
most f r equen t ly to LT I I I and the age of Augustus . 
12
 L. JANSOVÁ: Msecké Zehrovice u n d die Frage 
der Viereckschanzen in Böhmen . AR 20 (1968) 470 — 
489. J . WALDHAUSER: P rob lem tzv. Viereckschanzen 
(keltskycb c ty ruhe ln ikovych valu) a n o v e zjistené 
oppidum V severnich Cecbách. AR 22 (1970) 372 — 
3 7 4 . F I L I P ( 1 9 7 0 ) 7 4 — 7 6 . P . D R D A - J . W A L D H A U -
S E R - M . CIZMÁR: Oppida und Viereckschanzen. A R 
23 (1971) 288 - 2 9 3 . — H e r e the a u t h o r s examined 
the ques t ion f rom the po in t of the re la t ionship t o 
the opp idum. J . WALDHAUSER: Vyzkum ctyruhelni-
kovych valu a la ténského sidliste u Markvar t i c 
(O. Jicin) v roce 1969. Sbornik CSSA 4 ( 1 9 7 0 - 7 1 ) 
6 1 - 6 8 . 
13
 Colchester (Essex), in t he distr ict of t he later 
R o m a n Camulodonum t e m p l e — M. R . HULL: R o m a n 
Colchester (1958) 236, 259, Figs. 110 and 113. Hea th 
Row (Middlesex), the wooden temple f r o m t h e period 
preceding t h e period of t h e R o m a n conques t had 
p r o b a b l y been sur rounded by a wal l and di tch cca 
130 metres in d iamete r . — W . F . GRIMES: Some 
smal ler se t t lements : A symposium. Problems o. t . 
I r o n Age in Sou thern Bri tain. 1958. — For bo th see 
SCHWARZ (1962) 44 — , notes 23, 25, 31. — Enclosures, 
n o t in such a regular form, and in d i f fe ren t dimensions, 
in several cases sur rounding graves, and somet imes 
p i t s , are known t o us f rom several places in Eng land 
— PIGOTT (1966) 7 4 - 7 8 . Figs. 2 2 - 2 8 . 
14
 The above in format ion was received by me f r o m 
GY. NOVÁKI a f t e r m y lecture. As a t present , t o our 
knowledge, th is is t he only s imilar m o n u m e n t in 
H u n g a r y , i ts descr ipt ion seems t o be just if ied, as 
recorded by NOVÁKI. " I n the middle of the villa-
ge, behind the church , there is a f l a t meadow, f r o m 
th i s a small, approx ima te ly oval m o u n d rises, which 
is surrounded by a square enclosure. The area in-
be tween is wate ry . The ent rance gap exist ing today , 
according to the inhab i t an t s the re , originates f r o m 
m o d e r n times. The nor the rn p a r t of the enclosure 
was destroyed due t o houses hav ing been buil t there . 
On the east the re is no en t r enchmen t , because t he 
t e r r i t o ry is somewha t higher t he re bordered by a n 
e m b a n k m e n t . Outs ide the enclosure, in western 
direct ion, the ru ins of a square medieva l tower can 
be seen in the vicini ty of which the re is a s tre-
amle t . There is n o t race overground regarding the 
re la t ionship be tween the tower a n d the enclosure». 
Al though NOVÁKI remarks t h a t w i thou t excavat i -
on there was no possibil i ty for def in ing the age of 
t h e above f inds, a n d a l though a relat ionship be-
tween the medieval tower and t h e enclosure could be 
presumed, the f u n c t i o n of the m o u n d in t he middle 
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The problem of square enclosures was brought to the fore by the investigations in Southern 
Germany.1 5 The excavation of a sanctuary of this character in Holzhausen a.d. Isar (Lkr. Wolf-
ratshausen) offered an opportuni ty for the closing down of the long disputed question. Viz. the 
different, but generally large (about the size of 100 metres) enclosures surrounded by ditches from 
the L a t e La Tène period had been places of cult.16 K. Schwarz excavated here at the place men-
tioned above an enclosure to be divided into two or three construction phases. The earliest was 
an enclosure surrounded by a fence, with a peripteral temple to be defined by posts, and with 
a deep sacrificial shaf t . Later on the same area was surrounded with a vallum (wall, ditch) and 
the number of shaf t s was also increased. Naturally, in their proportions and dimensions they 
were different f rom the previous ones. The shafts were 5 to 6 metres in diameter and 18 to 20 
metres deep, but there was also a 35 metres-deep shaft among them. However , the rite, the presence 
of human sacrifice is similar. In a certain depth, af ter ashy layers, between levels of clay, in shaft 
No. 2 the chemical analysis showed organic materials, albumen, materials originating f rom blood 
and flesh.17 
The other terri tory is Northeastern France, where the enclosures, although smaller in 
size are not unfrequent . On the other hand, in the whole territory of Gaul various kinds of sacri-
ficial pits, differing f rom those described by us up so far are known.18 In England t he spreading 
of sacrificial pits, shaf ts and wells can be observed especially along the coast opposite to Belgium. 
In the Roman period, also the Roman Bristish temples become more frequent in this area, usually 
with earlier antecedents in the same place.19 
Proximate both in time and space is the nearby Liptovská Mara (Liptószentmária) in 
Slovakia, which is again different in type f rom Pákozd, but is similar in as much as it is a site 
to be defined by sacrificial pits, where on a terrace along the Vág the existence of a cult site was 
established by K. Pieta. He excavated a thick layer of ashes winding in slight curves, with two 
sacrificial pits in its inner bend and with animal and human bones in them. In one of the pits, 
he found broken pieces of a beam and beside the other he observed a 1 metre-deep post-hole with 
stone packing. In the western pit there were single bones of 5 individuals and adults . On the 
bones no trace of cutt ing could be seen. In the layer of ashes there were many votive objects, 
viz. instruments, jewels, cereals, seeds of leguminous plants strewn and arranged in small groups. 
On most of the objects traces of burning can be seen, bu t W of the pi ts the rock was also burnt 
would still remain unexpla ined in t h a t case. The plain 
elevat ion on the eas te rn side excludes t he defence 
(see no t e 16). NOVÁKI, who has surveyed more t h a n 
100 ear thworks , especially in N o r t h e r n Transdanub ia , 
claims i t to be w i t h o u t parallel . On our p a r t , we 
belive i t to be a b o u t t he size of t he F rench square 
enclosures (e.g. Blois (Loire-et-Cber) Fo re t de ßlois 
enclosure 2 — SCHWARZ (1962) Fig. 19. The enclosure 
of Condé-sur-Risle (Euse) Le Camp des Grand Par -
quets is of d i f ferent fo rm and larger in size, bu t 
with d i tch ing (mound 7) in the middle — Ibidem 
Fig. 20. Natura l ly , t he quest ion can be decided by 
excava t ion . I a m indebted t o GY. NOVÁKI for 
hav ing obliged me wi th submi t t ing t he above infor-
ma t ion and permi t t ing its use in th is publ icat ion. 
15
 K . SCHWARZ: Spât latènezei t l iche Viereckschan-
zen — keltische Ku l tp l ä t ze . Neue Ausgrabungen in 
Deutsch land (1958) 203 — 214. SCHWARZ (I960), 
S C H W A R Z ( 1 9 6 2 ) . 
16
 T h e different s t andpo in t s regarding the i r func-
t ion a r e examined in detai l by SCHWARZ (1960) 
7 - 1 4 . 
1 7
 SCHWARZ ( 1 9 6 2 ) 2 7 . 
18
 I n the last cen tu ry , in Wes te rn Gaul, in t he 
t e r r i t o ry of Bretignolles and Le Bernard (both in 
Vendée) 33 large-size sacrificial shaf t s were excavated. 
They a re 10 to Í4 me t r e s deep. The mos t varied animal 
bones, f r equen t ly also skulls, were found in t h e m 
(besides t h e species k n o w n so far, also rabb i t bones 
appea red , which is a novel feature: while horses were 
missing), in several cases the shaf ts were closed down 
with rows of stones on dif ferent levels. I n the sha f t s 
var ious objects were found , among t h e m a bigger 
b ranch of tree, sculptures ; in one s h a f t t he re was also 
a roof-t i le (see brick in Pákozd) . On t h e basis of t he 
coins found in them, the i r use extends t o t h e Imperial 
period Ibidem 64, Fig . 31. — A special t ype in t he 
t e r r i to ry of Gaul is t h a t of the amphora layer pits. 
They occur only in t h e environs Toulouse. They 
con ta in animal bones, h u m a n bones a n d amphora 
f r agmen t s , t hey are on a n average 2.5 t o 5.5 metres 
deep. Thei r use was cus tomary in t h e 1st century 
B. C. Ibidem 63, Fig . 30. 
19
 R o s s (1967) 24, m a p V. 
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through on an extensive area. The place dated to the Late La Tène period, up to the Imperial 
Period, is ranged by the author to the "Puchov" group.20 
Not with archaeological excavation, bu t in an indirect way, by inference we can define 
a few sanctuaries conditionally in Transdanubia. The double head discovered in Badacsony-Lábdi, 
as a sculpture of cult, could have been the accessory of a sanctuary.2 1 Some monuments of the 
Roman period furnish da ta on the survival of the Celtic cults, on the one hand, and da ta to be 
projected back to the earlier periods, on the other.22 
Approaching the question of the sanctuaries and adjoining pits with the means of archaeo-
logy f rom the other side, from tha t of the ant ique sources, we shall a t tempt to select the most 
characteristic, well-known data, which may fur ther the interpretation of the archaeological phe-
nomena. The selection does not wish to strive for completness and we shall quote only sources, 
which can be parallelled with the Pákozd and related types of archaeological observations.23 
Enclosure, sanctuary, sacred place 
We know f rom Poseidonios, through the mediation of Athenaios tha t Loverios (Lover-
nios), king of the Avernii famous of his wealth, caused a square enclosure to be surrounded in his 
land, where food and drinks were kept by him for everybody. This is the only da tum, which can be 
brought into connection with square enclosures.24 
The most important sanctuaries are generally si tuated outside the settlements.25 I t should 
be noted that archaeological examples exist also to the contrary. The latter were sanctuaries in 
the oppida of Bibracte (wooden sanctuary), Alesia, Donnersberg and Závist, while at Manching 
and Enge bei Bern the sanctuaries were near to them.26 
Julius Caesar did not mention explicitely temples, but he wrote about "loci consecrati", 
20
 K . PIETA: Die Höhensiedlung der Puchove r 
Gruppe bei L ip tovská Mara. A R 23 (1971) 326 — , 
Pis. I — I I . To the ques t ion of dat ing, see t h e mater ia l 
of t he debate . 
21
 M. SZABÓ: A Celtic double head f r o m Badacsony -
Lábdi . Ac ta Arch. H u n g . (1965) 233. — W e do no t 
deal wi th the Sárosd s anc tua ry , similarly ment ioned 
only condit ionally in l i tera ture , because i t def ini te ly 
seems t o be a phenomenon belonging only t o the 
funera l cult , associated wi th the cemetery. F . TOMPA: 
Budapes t az ókorban (Budapes t in Ancient Times) 
1 (1942), Budapest t ö r t éne t e (History of Budapes t ) 
1. 129. — A similar phenomenon could be observed 
also in several cemeteries (Mór—Vajai pusz ta , Cece, 
Sárbogárd — Szecsődi homokos , Aba-Fe lsőbáránd , etc.) 
22
 Several scholars dealing with the R o m a n Age 
presume a local s a n c t u a r y on Gellért Hill , on t he 
basis of the inscript ion of the a l tar , which came to 
fight there . The inscr ipt ion f rom the 3rd cen tury 
A. D. was set by t h e a u g u r Tit ianus, high priest of 
t he E rav i scan civitas, in honour of t he local supreme 
dei ty, according to t h e R o m a n in te rpre ta t ion Iuppi-
ter Op t imus Maximus T(eutates) , for t h e benef i t 
of the ruler and the civitas. Al though on the occasion 
of the excavat ions n o sanc tua ry was found , i t is pre-
sumed t h a t the se t t l ement had had the role of a cult 
site u p t o the 3rd cen tu ry . — T. NAGY: B u d a régé-
szeti emlékei. Magyarország műemléki t opog rá f i á j a 1 
(Archaeological M o n u m e n t s of Buda, Topography of 
Monumen t s of H u n g a r y 1). Bp. Műeml. 1 (1955)  
28. — ALFÖLDY 155. — T. NAGY: B u d a régészeti 
emlékei. Magyarország műemléki t opográ f i á j a 6 
(Archaeological Monoumen t s of Buda . Topography 
of Monuments of H u n g a r y 6). Bp. Műeml. 2 (1962) 
34. — The a l tar devoted to Iupp i t e r Teu ta tes , similarly 
found in t he envi rons of Aquincum, is an evidence 
of t he survival of t h e local cults in t he R o m a n Age. 
Ibidem 216 (also wi th enumera t ion of the earlier lite-
ra tu re ) . — The s tone f r o m Sa varia wi th the inscription 
Dii Augurales, a proof of local prophesying gods and 
indirect ly about t he existence of r i tes corresponding to 
augura t ion of t he 3rd century A. D. ALFÖLDY 156. — 
A sanc tua ry area a n d in this a separa te temple devoted 
t o Apollo Grannus was established in Brigetio. The 
t emple was s i tua ted no t far f r om t h e Fons Salutis, 
h o t spr ing of T a t a , i t s cult was of heal ing character . 
L. BARKÓCZI: Brigetio. Diss. P a n n . I I . 22 Budapes t 
(1951) 8, 21, 31, 47. The sanc tua ry inscription see: 
C I L I I I . 10972. Ibidem 62. 
23
 W e get a comple te mater ia l f r o m the work of 
.T. ZWICKER: F o n t e s Históriáé Religionis Celticae 
I —II I . Berlin 1934 — 1936, in t he for thcoming the 
sources are quoted f r o m this. W e ge t selections linked 
u p with an analysis of source cri t icism in t he work of 
T . D . K E N D R I C K 7 3 — 1 0 3 , 2 1 2 — 2 2 1 , a n d e s p e c i a l l y 
in t he work of N . CHADWICK. Na tu ra l ly , t h e selec-
t ion is confined in bo th works to t he circle determined 
by the subject , b u t in m a n y respects it is linked up 
wi th the quest ion discussed by us. (The guiding 
th read to our selection was rendered by these two 
works.) 
24
 J . Z W I C K E R : op. cit. 
25
 Caes. bell. Gall. VI. 13. 
26
 DEHN 400. — Tn regard t o Závis t : L. JANSOVÁ: 
A R 18 (1966) 249 — 263 . FILIP 76. 
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Fig. 11. The sanctuary of Libenice, p lan and section (af ter R y b o v á — Soudsky) 
sacred places.27 Diodorus Siculus wrote both about sacred places and temples.28 Suetonius accused 
Julius Caesar of carrying off the treasures of the Gallic " fana templaque", thus he knew of both 
types.29 
I t can be established archaeologically t ha t a considerable pa r t of the sacred places30 
can be connected to springs, streamlets or bigger rivers, just as was the case with Pákozd, among 
those mentioned, or with Pilismarót and Liptovská Mara among the others.31 I n the case of Pá-
kozd, besides the spring and the streamlet the nearness of Lake Velence is also there. On the rela-
tionship between lakes and sacred places we receve d a t a from Poseidonius with the mediation of 
Strabon; viz. the gold and silver treasures of the sacred lake near Toulouse the votive objects 
thrown in were carried off by the Romans. Following this an epidemic broke out.32 The cults 
connected with the water are generally linked up with fertility. The idea of water is frequently 
linked up with the f igure of the Celtic Mother God, who is frequently associated also with the 
functions of war and prediction.33 
" C a e s . : op. cit. VI . 13, 16. (ed. A. Klotz) -
Z W I C K E R 2 3 , 24 . 
28
 Diodorus Siculus: Histories. V. 27. 
29
 Suet . Caes. 54. — ZWICKER 63. 
30
 R o s s (1967) 20. 
31
 We have ment ioned only one of t h e mos t im-
por t an t sites, viz.: Séquana, headspring of the Seine, 
35 ki lometres N E of Di jon . There, du r ing the last 
few years 180 wooden sculptures were discovered 
in the spring. Among t h e m m a n y pieces t o be defined 
as ex voto: legs, a rms , in terna l organs, eventual ly 
fruits , an imal sculpture , m a r k the presence of the 
cult site, of a certain f o r m of sacrifice. The pieces 
def ined as the younges t ones m u s t have been t h rown 
in to t h e spring a b o u t 100 A. D. — R . MARTIN: Sculp-
tu res en bois découver tes aux Sources de la Seine. 
R A E 14 (1964) 1 - 3 5 . S. DEYTS: Les d i f férents 
" s t y l e s " de sculptures en bois des Sources de la Seine. 
R A E 17 (1966) 198 - 2 1 1 . — R . LANTIER: Le bois 
d a n s l ' industrie e t l ' a r t des celts. R A C 5 (1966) 
2 8 9 - 3 0 1 . 
32
 S t rabon: Geographica IV, 1, 13 ( Jacoby F G R 
His t . I I . 242, 17) — ZWICKER 15, R o s s (1967) 22. 
n o t e 2. TIERNEY 2 6 2 . PIGOTT (1965) 231 . 
33
 R o s s (1967) 20. 
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Fig. 12. Ten t a t i ve reconst ruct ion of t he s a n c t u a r y of Libenice (a f te r Rybová -Soudsky ) 
The question of human sacrifice 
In the question of the human sacrifices as a live practice,34 the opinions of almost every 
author of the 1st century B. C. agree.35 
Several ways of human sacrifice are known to us.36 Of these, on the basis of the Pákozd 
a n d the related f inds in general, the sacrificial method mentioned by Lucanus seems to be most 
likely in the case discussed by us. On the human sacrifices in connection with the worship of the 
god Esus, we f ind a passage writ ten by the ant ique interpreter of Lucanus, preserved by the Com-
menta Bernensia as follows: "Hesus Mars sic placatur : homo in arbore suspenditur usque donee 
per cruorem membra digesserit", — tha t is the man is hanged on a tree as long as his blood flows 
out.37 
The archaeological da ta described so fa r deal in general with partial burial. Very of ten 
only a portion is placed in the pit, while on other occasions par ts of one man are inhumed in sever-
al places. Bones belonging to different individuals were found together. If a whole skeleton was 
34
 Cicero, in his ora t ion beginning wi th the words 
" P r o M. Fon te io" , men t ions the f r e q u e n t occurence 
of h u m a n sacrifice a m o n g the Gauls as a well-known 
fac t in his own d a y s (ad hanc diem) — Cic. F o n t . 
1 3 , 3 0 ( I V . p . 3 7 b , S c h o e l l ) - Z W I C K E R 2 6 . 
35
 According t o these , if the t r ibe is in danger , 
h u m a n sacrifice, or t he vow of m a k i n g a h u m a n 
sacrifice had been offered. The individuals sacrificed 
were criminals, b u t non-criminals could also be sacri-
f iced. The sacrif icing of the defea ted enemy also 
occurred. Caes. bell. Gall. VI . 16 (ed. A Klotz) — 
Z W I C K E R 2 3 , 2 4 . 
36
 S tabbing f r o m the back and cu t t ing in to pieces, 
killing wi th arrows; s taking in t h e temple ; or building 
of a so-called colossus f r o m branches , with l iving 
men which then was set on f i re , e tc . (Strabon, l u i . 
Caesar, op. cit.). 
37
 Lucani C o m m e n t a Bernensia ed. Usener (ad. 
I . 4 4 5 . p . 3 2 , 9 s q q ) — K . Z W I C K E R : 5 0 . 
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found in a pit, then it was in a contracted position, with twisted limbs and with hands tied behind 
the back. Among the single, sporadical bones the skulls or fragments of skulls were frequent. 
Where there was a chemical analysis (Holzhausen), there the presence of albumen, organic ma-
terials (blood, flesh) was pointed out.38 
The examination of the Pákozd bones, similarly to that of Libenice or Liptovská Mara, 
did not show any traces of artificial cuts. The parts came to light in different places, bu t there 
were also among them (trunk of young man), which were lying in a comparatively intact condi-
tion, with their parts in anatomic order. Skulls were found in all the three pits, in the case of the 
child only the defective skull was discovered. 
crémation graves 
post - hole 
pit with human skeleton 
fireplace 
sacrificial pit 
stone 
square enclosure 
Fig. 13. The P l a n of the sacred precinct of Aulnay-aux-Planches (Marne) a f t e r Brisson and H a t t 
Examining the anthropological material, a sacrificial custom according to a certain rite 
can definitely be established, also on the basis of the da ta known so far.39 
Head cult 
Although, as we have mentioned above, no traces of cutting could be observed, the fact 
that in pit No. 8 there was only one skull and also in Pilismarót in many cases only skulls were 
found, makes it necessary for us to discuss the custom connected with cutting off of the head 
("tête coupée") briefly. 
38
 I n Libenice, according t o t he excavators , the 
skeleton of the 2nd child (Inf. I I . ) was cut in to two 
pieces by the falling down of t h e wall, a l though one 
of i ts legs is missing even so. A r i tual burial , is no t 
def ini te ly established, it is s t a ted t h a t soon a f t e r 
the d e a t h the body was cu t u p forcibly in to p a r t . 
The remains of the 3rd child (Inf . II . ) consisted only 
of the lower par t of t he body and came to l ight f r o m 
three places (beside p i t D, a n d in p i ts D a n d G). 
I n p i t D there was also a t ib ia belonging to ano the r 
child. On the bones t he t races of cu t t ing were no t 
shown b y the anthropological examinat ion. A piece 
of an a d u l t skull was found toge ther with one of t he 
bones of t h e 2nd child, o ther p a r t s of it did no t come 
t o l i g h t . RYBOVA — SOTJDSKY 327 — 329. I n A u l n a y -
aux-Planches the whole skeleton of a child a n d the 
contrac ted skeleton of an adu l t were found . I n 
Normée whole skeletons wi th twisted l imbs were 
brought t o ligth. SCHWARZ (1962) 59, no t e 63. In 
Pi l i smarót — Basaharc, in spite of the pa r t i a l report , 
the exis tence of skeletons in abnormal posi t ions, as 
well as a very large n u m b e r of separate skul ls could 
be ascer ta ined . FETTICH ibidem. I n sha f t s 1 a n d 2 of 
Holzhausen the presence of ni t r i te and n i t r a t e could 
be shown. I n sha f t No . 2, in a dep th of 1.5 metres, 
under a s t rong layer of charcoal and wood-ashes, 
in a length of 8.5 met res , in four layers downwards 
h u m u s a n d yellowish brown clay a l t e rna t ed with 
each o the r . High a l b u m e n conten t was a lways found 
exclusively in the layer of clay. SCHWARZ (1960) 35.  
S C H W A R Z ( 1 9 6 2 ) 2 7 . 
39
 The accurate def in i t ion of the w a y of sacri-
ficing requires f u r t h e r excavat ions, and a closer 
cooperat ion of anthropologis ts and the chemical 
analysis of the f inds . 
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The worship of the head, its characteristic cult, belongs to the facts which can be most 
definitely established according to both, source material and archaeological da t a in the whole 
Celtic territory.40 The essence of the cult of the head is t ha t it symbolizes the whole man and em-
bodies everything desired. The powers of fertility, prediction, wisdom and healing are all vested 
in it, therefore it is perhaps one of the most general cults of the Celtic religion.41 The da tum nearest 
to the area discussed by us originates f rom Orosius, who describes the following practice as the 
custom of the Scordisci: having cut off the skull of the enemy they used it as a cup.42 
The archaeological explorations verify the data of the classical authors, viz. at the exca-
vation of sanctuaries in Gaul pillars, columns were found which were decorated with carved cut 
20 m 
wm skeleton grcwes 
• cremation graves 
о post-hole 
S fireplace 
• A P« 
square enclosure 
La Tène III 
1st century A D 
Fig. 14. P lan of t h e sacred prec inc t of Normée (Marne) a f t e r Schwarz 
off heads ("tête coupée"), on which niches were formed for skulls. In Roquepertuse even the nails 
intended for the hanging of the skulls have been preserved, and also par t of the skulls in the portico 
of the sanctuary. Their examination showed t h a t they all had been men under for ty years of age. 
The custom of the head cult lived even in t he Roman Age.43 
Besides the strictly taken archaeological data, on the head cult44 a rich material is furnished 
also by Celtic ar t , esp. plastic ar t . 
On the relationship of the head cult and the sacred springs references from Gaul and 
40
 I t was a Celtic war cus tom to cu t off the head 
of the enemy and to t ake it home as a sign of v ic tory , 
hanged on the neck of horse or set on a spear. I t 
was fas tened on a pos t , or it was nailed to the t i m b e r 
of t h e house, or eventua l ly it was exhibi ted in t h e 
sanc tua ry . 
The head of a n eminen t adversa ry was m u m m i f i e d 
and proudly shown t o the guests, as a sign of mili-
t a r y bravery . 
I n a concrete f o rm it is wr i t t en by Livy on t h e 
Boii t h a t in 216 В. C. they placed t h e head of t h e 
cap tured leader of t he enemy in the i r temple. H e also 
wrote abou t the i r cus tom, according to which t h e y 
used skulls p la ted wi th gold as dr inking vessels. 
41
 P . LAMBRECHTS: L 'exa l ta t ion de la t ê te d a n s 
la pensée e t dans l ' a r t des celtes. Bruges 1954. FILIP 
(1960) 131. — R o s s (1967) 126. 
42
 Oros. Hist . V. 23, 18 (Zangenmeister) ZWICKER: 
126. R o s s (1967) 64 — FILIP (1960) 131 - В . F . 
PETRES: Zum Prob lem der ges tempel ten La Tène-
zeitlichen Schwerter . Alba Reg ia 8 — 9 (1968) 39. 
43
 Mouries (Bouches-du-Rhöne) , Saint Blaise (Alpes 
Maritimes), Roqueper tuse (Bouche-du-Rhöne) , Gla-
num (St. R é m y en Provence) , E n t r e m o n t (Áix-en-
Provence). F . BENOIT: L ' a r t pr imi t i f médi te r ranéen 
de la vallée d u Rhône . Pub l . des Annales de la F a -
culté des Let t res , Aix en P rovence 9 (1955) 16 —.  
— F. BENOIT: E n t r e m o n t . Capi ta le celto-ligure des 
Salyens de Provence . La Pensée Universi taire Aix 
en Provence (1959). H . ROLLAND: Fouil les de G lanum 
1947 — 56. Gallia Suppl. 11 (1958). P . LAMBRECHTS: 
o p . c i t . P l . I , F i g . 1. F ILIP (1960) 192 — , — I n A p t , 
Gaul 8 — 9 skulls were discovered under the a l t a r set 
in honour of Mars. The persons, w h o set the a l t a r 
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England are equally known to us. In the springs skulls, votive head representations and pot te ry 
were found. In the case of the specimens f rom England the custom can almost always be traced 
up to the British Roman times and even earlier, linked up with fertility cult, healing and rejuve-
nating magic. I t s rich mythic material is preserved by Irish and Scottish folklore.45 
Animal sacrifices 
In case of animal sacrifices we have to distinguish two large groups, sacrificial animals, 
i.e. animal to be sacrificed, and animals consumed at the sacrificial feast. The latter group can be 
divided even further , into remainders of the feast and pieces already originally inhumed.46 Now 
Fig. 15. Bozsok-^Pusz ta" (County Vas), square enclosure, sketch plan of Gy. Nováki , 1960 
we wish to deal with only three most characteristic specimens of animal found at Pákozd which, 
in our opinion, appear to belong as sacrifices to the first group. 
Dogs were found most frequently and in a most complete condition. In Celtic mythology 
dogs are frequently connected with the idea of death.47 
The horse can be linked up with Celtic cults, in the Roman world there is no example for 
horse sacrifice. In the world of Celtic gods it is linked with the figure of Epona.48 
The stag playes a significant role among the Celtic cults. I t s antler was worn as a talisman, 
as the symbol of strength, plenty and fertility. The figure of the stag is frequently linked with water 
had Celtic names (CIL X I I . 1077). R o s s (1967) 66. 
J . LINDSAY: Our Celtic Her i t age London 1962. 35. 
P I G G O T ( 1 9 6 8 ) 5 6 - , 
44
 Only a few examples of t he best known cases, 
viz. f r o m the circle of the " t ê t e coupée" represen-
ta t ions — the so-called " T a r a s q u e " mons te r - shaped 
sculpture (Noves). P. LAMBRECHTS: op. cit. P l . V, 
Fig. 18. J . J . HATT: Sculptures gauloises. Par i s 1966. 
45
 R o s s (1967) 104 — . R o s s (1962) 31—, 
4 6
 JANHKTJHN 1 4 3 . 
47
 Wi th t he Greeks dog sacrifices had a p reven t ive , 
apothropaic role, and t h e y were a lways associated 
with the goddesses of the Underwor ld (Hekate , Enodi ) . 
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With the R o m a n s it had a role in the oldest cul ts , in 
the Lupercal ia , it had a fer t i l i ty and chthonic cha rac -
t e r . R Y B O V A — S O U D S K Y 3 5 3 . D E V R I E S 1 9 0 . I n 
connect ion wi th dog sacrifices, f r equen t w i th the 
Germans , and even earlier in the i r terr i tories, which 
occured a lways toge ther wi th h u m a n sacrifices, the 
idea was also raised t h a t dogs appea r in the sacr i f ices 
as an imals accompanying m a n , together wi th the 
h o r s e . J A H N X U H N 1 4 4 . 
4 8
 R Y B O V A — S O U D S K Y ibidem. D E V R I E S 1 8 9 . I n 
German t e r r i to ry it appea r s f requen t ly also earl ier , 
see no te 47. 
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and springs. This is also connected with the character of fertility.49 I t s dead accompanying character 
is also known,50 especially in the late traces of its cult.51 
The figure of the stag-god Cernunnos, in its earliest representation, on the rocky wall 
of Val Camonica in I ta ly, appears in a fertility scene,52 later it is frequently represented with the 
signs of wealth and plenty.53 In England several types of the stag-god can be distinguished.54 
Summing up the enumerated archaeological da ta and the literary da t a of the antique 
sources, it appears t h a t the places of Celtic cult and sacrifice are periodically and territorially 
changing. Taking the chronological changes into consideration, we can also a t t empt the separation 
according to function, viz.: the sacrificial pits occur in cemeteries in connection with funeral cult, 
but more frequently in sacred enclosures. We have examples also for joint occurrance (Normée). 
The sacrificial pits of different age and character are always connected with chtonic and 
fertility cults. The differences arise also from the local and localized cults of the certain tribes, 
in fact it is not a mere chance t ha t the number of gods not to be identified with the world of 
Graeco-Roman gods is very high. 
The fact t h a t the use of the quadrangular enclosures and sacrifical pits of various types, 
or the use of the head cult goes up to the Imperial period, shows tha t the Celtic religion of the 
Imperial period equally comprised retarding prehistoric elements, Celtic, Graeco-Roman and 
oriental influences, and although in a less provable form than in the case of the enumerated 
cults — also the official Imperial cult. 
Regarding the character of Pákozd having been a place of cult we can s ta te the follow-
ing: This supposition is supported by its situation the nearness of springs, streamlets and lakes; 
sacrificial pits, placing of animal and human sacrifices according to certain rites (in connection 
with which the hanging and decay for some time in the open air seem to be most likely) ; eventual 
subsequent surrounding with ditches. In this phase we cannot give a final chronological definition 
regarding the use yet . A t any rate, the placing of the brick in the pit and the few pieces of Roman 
pot tery indicate a late date. The major par t of the finds belong to the La Tène С period, besides 
a few earlier, prehistoric pieces. 
The entire excavation of the site and the subsequent elaboration of the chronological 
problems calls for fu r the r investigation. 
49
 W . DEONNA: Ta l i smans en bois de Cerfs. Ogam 
8 (1956) 4. 8. 
50
 W. DEONNA: Cervides e t chevaux. Ogam 9  
(1957) 7. 
51
 LOSCH: Der Hi r sch als To tenführer . (AfRel. 
3 
f. Religionswissenschaft) 2 (1899) 261 — . 
52
 R o s s (1967) Fig. 90. DE VRIES 112 — , 
53
 W . DEONNA: Tal ismans en bois de Cerfs. Ogam 
8 (1956) 12. 
54
 R o s s (1967). 
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A N I M A L B O N E S 
F r o m the site, bones of t he following species have come to light (specified according t o u n i t s of site) 
Horned 
cattle Sheep 
Sheep 
goat Pig Horse Dog Stag Total 
Pit 4 20 1 1 2 4 1 — 29 
Pit 6 21 1 1 
— — 
3 + 1 ske-
leton 
1 2 7 + 1 ske-
leton 
Ditch between pit 4 and 
pit 6 2 2 6 • 9 
Pit 6 1 — — — 2 1 — 4 
Pit 7 66 — — - — — — 66 
Pit 8 — 1 — — — 1 
Profile I 8 1 — — 6 — — 15 
Profile V 8 — 4 1 6 2 — 21 
Profile 12, pit 7 
— 
— 
12 
— — 
2 21 
Total 133 4 8 15 23 7 (-1 ske-
leton 
3 193+1 ske-
leton 
The bones general ly originated f r o m the pa r t s of t he body containing a high p ropor t ion of meat-
The high f requency of cer ta in regions of the body (e.g. the foreleg) is conspicuous. Besides these t h e dog skele-
ton of p i t . No. 5 and the defect ive skeleton of a pig in profile No. 12 are undoub ted ly f inds of a d i f fe ren t t ype . 
S . B Ö K Ö N Y I 
R E S U L T S OF T H E E X A M I N A T I O N O F H U M A N B O N E S F R O M P Á K O Z D - K E L T A F O R R Á S 
F r o m the sys tem of p i ts and di tches f r o m the Celtic period excavated in t he site of P á k o z d - Kel ta-
forrás, also various h u m a n bones have come to light. Taking in to consideration t h e kind ve rba l s t a t emen t s 
of the excavators, as well as t he excavat ion records about t he resul ts of the examina t ion we can s ta te : 
W e could establ ish the bone remains of al together f ive individuals. They are as follows. 
1. Remains of a 52 to 61 years old woman. The f r a g m e n t a r y skull, t he mandible , the 1st cervical ver-
tebra , a few dorsal ver tebrae , a few ribs, t he le f t radius and u lna , the left femur , t ibia and f ibu la were lying 
in pi t No . 4. Pa r t of t he facial skeleton, the lef t humerus , t he r ight radius and ulna, the 2nd cervical vertebra, 
a few ribs, a me taca rpa l bone, as well as t he r ight f ibula came t o light f r om the d i t ch in the vic ini ty of pit No. 
4. Final ly , the r ight f emur , as well as t he two ilia were found in the upper p a r t of pi t No. 5. F r o m the fac t 
t h a t a lmost the whole skeleton has come to light, even if f r o m different places, and t h a t the bones are highly 
f r agmen ta ry , and the d i f fe ren t pa r t s of t he skeleton originally belonging together came to light separa ted f rom 
each o ther , we can conclude t h a t the skeleton was dis turbed m u c h a f t e r t he decay of the sof t pa r t s . 
2. Remains of a 21 t o 25 year-old man . F r o m the skeleton discovered in p i t No. 5, the skull , the man-
dible, t h e right clavicle, 1 0 - 1 1 f r a g m e n t a r y right-side ribs, 6 — 7 f r a g m e n t a r y left-side ribs, t h e 2nd, 4th, 
5th, 6 th and 7th cervical ver tebrae , as well as t he 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th dorsal ver tebrae came to light 
f r om a n undis turbed layer . The other p a r t s of the skeleton are missing. The fac t t h a t 10 ver tebrae of the spinal 
column (5 cervical ve r t eb rae and 5 dorsal ver tebrae) were lying in a coherent position, indicates t h a t the p a r t 
of skeleton was placed here, when the ver tebrae were still held together by t he l igaments. However , the cir-
cumstance tha t t he whole thoracic p a r t was placed in t h e p i t already in a considerably advanced s ta te of 
decay, can be concluded f rom the fac t t h a t the two scapula, t he lef t clavicle, t he s te rnum, as well as a few 
left-side ribs are completely missing, and t h a t the 1st cervical ver tebra came to l ight f rom a n o t h e r p a r t of t he 
pi t , f r o m among the an imal bones, and also t h a t on the bones there is no t race point ing t o t h e skeleton 
having perhaps been cu t in to pieces. 
3. Skull f r a g m e n t wi th remainder of too th of a 4.5 t o 5 year-old (?) child. I t s f inding place is the un-
dis turbed layer of p i t No . 8. Nei ther t he mandib le of t he child, nor o ther bones of its skeleton have come 
to l ight. 
4. F r a g m e n t a r y r ight humerus , radius and ulna of a n adu l t man . I t s f inding place is t h e upper , dis-
turbed layer of pi t No. 5. I t is p resumably p a r t of a di f ferent skeleton, which was brought here as a result of 
a la ter dis turbance, because it can by no means belong to t h e skeleton of individual No. 2 b r o u g h t to light 
f r om th i s pit . 
5. Small f emur f r a g m e n t of an adu l t individual (perhaps a woman?) . I t s f inding place is the r emnan t 
wall before pit No. 4. I t can similarly be regarded as a bone originating f rom elsewhere, because it does n o t 
belong to individual No. 1 found in th i s pi t . 
K . K . É R Y 
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425 M . S Z A B Ó 
CELTIC ART AND HISTORY IN THE CARPATHIAN BASIN 
( P L A T E S X X X V I - X X X V I I ) 
To the memory of my grandfather 
Analysing the Celtic art of the Carpathian Basin, those finds deserve special at tention, 
which cannot be included "automatical ly" in the framework of the L a Tène style, bu t are, in regard 
to their types, their peculiar forms, or their decorative system characteristic only of this terri tory. 
These local elements determine the distinguishing traits of the Carpathian Basin within Celtic 
ar t , in a way which cannot be disregarded even though they may no t appear to be strong, dominant 
and, especially, homogeneous enough, to permit us to speak of an Eastern Celtic style. 
The exploration of the local symptoms has a significance not only f rom the point of ar t 
history. The majority of the "apocryphal" features differing f r o m the La Tène style can be ex-
plained with the mingling of the ar t of the immigrant Celts and the indigenous peoples, or the 
neighbouring civilisations. Thus, ar t historical research may lead quite f requent ly to historical 
conclusions.1 
Now we are going to deal with pieces, which, as compared with the whole Celtic material, 
belong to the group of monuments showing local features, but cannot be explained either with 
the influence of the local (retarding Hallstatt) ar t , or with t h a t of the neighbouring (Balkan 
" I l ly r ian" or steppe "Scythian") ar t . 
From among the Celtic finds of the Carpathian Basin the clay vessels the handle of which 
is formed by a human figure bending backward2 constitute an interesting group. 
1. Kakasd amphora,3 (Pl. X X X V I , 1, 3) 
One of the handles of the vessel is an thropomorphic . The f igure is bent in an a rch f r o m the shoulder 
t o t he rim of t he vase. I t s legs, under t he knees, merge wi th the bulging swell of the vessel and it joins t h e 
m o u t h of the vessel with i ts nape and i ts hands . The body of the f igure of undefinable sex is decorated u n d e r 
t h e neck and on both sides of the chest wi th oblique lines. The clothing consists of character is t ic "p inafore-
p a n t s " —• marked with ver t ica l rows of grooves — and of a t ransversal b a n d decorating t he breast, s imilarly 
m a r k e d by grooves. 
1
 A shor t survey of Celtic a r t in H u n g a r y : SZABÓ 
48 — . To the quest ion of t h e local e lements see M. 
SZABÓ: E léments locaux d a n s l ' a r t des Celtes or ientaux 
(Lecture delivered a t t he 4ème Congrès des E tudes 
Celtiques, in Rennes in t h e summer of 1971. To be 
publ ished in t he "Actes" of t he Congress.) 
2
 Only t h a t type of hand les will be discussed 
which is an th ropomorph ic or a der ivat ion of same. 
Otherwise h u m a n heads also occur separa te ly as orna-
men ta t i ons of handles. To th i s see: a) Balatonederics 
vessel (Keszthely, Balatoni Museum. F o r t he restora-
t ion and identif icat ion of t h e piece we a re indebted 
t o L. HORVÁTH, restorer of t he Museum.) T h e picture 
o f t h e h a n d l e s e e SÁGI 4 6 , F i g . 2 5 ; SZABÓ 9 2 , F i g 2 8 . 
( In bo th works only the hand le is indica ted as piece 
of unknown provenance.) T h e restored vessel belongs 
t o t he group of the s temless amphorae a n d the ar-
r angemen t of t he h u m a n head also corresponds to 
t he va r ian t s of this type wi th handles decora ted with 
an ima l heads. (To the t y p e see HUNYADY 33 — ;  
SZABÓ 61, Figs. 10—13.) b) Gáva mug with handle 
(Nyíregyháza, Józsa A. Museum) = HUNYADY PI. 
L X X I V , 9 — 9a. T h e bu t ton decora t ing the handle is 
fo rmed into t he s h a p e of a h u m a n head. On the t y p e 
see: ibidem. 53—. (Thus, the head appears in b o t h 
cases as a decora t ive motive and is no t a der iva t ion 
of t he type t o be discussed by us.) c) Otherwise t h e 
h e a d or mask m o t i v e can be a decorat ive e lement 
on a n y par t of t h e vessel. See e.g. the Novo Mesto 
a m p h o r a , the neck of which is decora ted by a h u m a n 
m a s k : T. KNEZ: NOVO Mesto in der Vorgeschichte. 
N o v o Mesto 1971. 62, Figs. 8 1 - 3 . d) The Delta c lay 
head of uncer ta in purpose ( = MÁRTON 79, Fig . 2(5) 
could, in principle, belong to a n y handle type . T h e 
piece, as regards i t s style, is close t o the head t o 
be seen on the h a n d l e of the Kósd vessel, i tem 2 of 
t h e list. (The whereabou t s of t he piece published as 
p a r t of the collect ion of the H u n g a r i a n Na t iona l 
M u s e u m is u n k n o w n . ) 
3
 Szekszárd, Balogh A. Museum. Inven to ry No . : 
20.1933.1. H e i g h t : 14.3 cm. = KOVÁCH 34 5, Figs . 
2 3 ; MÁRTON 1 0 6 , P l . X X I I I , 3 a - b ; H U N Y A D Y 
35, P l . L X V . 6 ; SZABÓ 93, f i g s 3 1 - 2 . 
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The Kakasd vessel belongs t o the g roup of the so-called stemless a m p h o r a e or pseudocanthar i , which 
are p resumbly of Ba lkan origin. Unfo r tuna te ly , of the grave f u r n i t u r e itself we h a v e no accurate knowledge, 
bu t even so, we can accep t the opinion according to which the piece can be d a t e d t o the 2nd cen tu ry В. C.4 
2. Vase from Kósd, with handle represent ing a female f igure (Pl. X X X V I , 3; Pl. X X X V I I , 1). 
The vessel h a s come to l ight f r om grave No. 42 of the cemetery. The an th ropomorph ic handle , in re-
spect of t h e basic scheme, agrees more or less wi th the solution of t he Kakasd a m p h o r a . The difference is, on 
the one hand , t h a t in th i s case the f igure forming the handle is female, and, on t h e o the r hand, t h a t i ts legs are 
not modelled a t all. T h e a rms joining with t he r im of the vessel are broken off f r o m their root . 
On the basis of the other f inds of the grave, the Kósd vase can be d a t e d t o the 2nd cen tu ry B. C.5 
3. Handle from Rozvágy (?)6 (Pl. X X X V I I . 2). 
On the h u m a n figure, simplified in to a band handle and t hus represented in a relief fo rm, the upper 
pa r t h a s been preserved. The breast is decorated by a " t ransversal b a n d " indicated w i t h incised lines, the mamil-
lae are marked by double concentric circles. 
W e have no external indication for t h e da t ing of the f r agmen t , but f r o m stylistic po in t , the head of 
the R o z v á g y figure is closely related t o t he t w o specimens described. 
4. Jug with masked handle from Kód7 (Pl. X X X V I I , 3 - 4). 
The upper p a r t of the handle is a t t a c h e d to the rim of t h e vessel wi th a mask motive, f r amed by a 
" m a n e " formed by "c rescen ts" . This solution represents the last phase of the degenera t ion of the K a k a s d handle 
type . On the typological basis, t he Kósd vessel can also be da ted t o the 2nd c e n t u r y B. C.8 
The four pieces indicated in the list, as regards the handle form, visualize different vari-
ations of the same basic idea, arranged in typological order, viz. from the "complete" form through 
different variations, up to the extremely abstracted figure. According t o our present knowledge, 
this highly characteristic anthropomorphic type occurs in Celtic environment only among the 
finds of the Carpathian Basin. The explanation of its origin was a t t empted first by A. Kovách 
on the basis of Et ruscan finds. The systematizers of the Celtic finds f r o m Hungary, L. Márton 
and I. Hunyady did not accept tha t solution and endeavoured to deduce the origin of the vessels 
f rom local traditions.9 However, it is a fact tha t the handle type, appearing in the fullest form on 
the Kakasd vessel, is of Mediterranean origin. I ts exact equivalent can be found already on the 
Peloponnesian bronze vessels made about the middle of the 6th century B. C. The type appears 
in the same century also in Southern I ta ly , and for the last time, at the beginning of the 5th 
century B. C. in Etruria . 1 0 
The vessels with anthropomorphic handle originating from sites in Hungary, can be dated 
without exception to the 2nd century B. C. Thus, the question is, where could the Celts get ac-
puainted with this form in this period and how did tha t type reach t he Carpathian Basin? This 
formulation of the question is justified by the fact t h a t among the E t ruscan bronze "Schnabel-
4
 To the dat ing see: HUNYADY 35; cp. Régészet i 
Füze t ek 2. Budapes t 1957. (I. HUNYADY: K e l t á k 
a Kárpá tmedencében . Lele tanyag (Celts in t h e Car-
p a t h i a n Basin. F inds) 92 3; t o t he origin of the 
v e s s e l t y p e s e e : H U N Y A D Y 3 3 - ; c p . T O D O R O V I C 
Pl. X I I I , 4, 6: PÍ. X X I I , 1; Pl. X X X , 4, 6: Pl . X X X I I , 
4, 5; Pl . X X X V , 6; PI. X X X V I I I , 2, 8; PI. X X X I X . 
3, 5; Pl . LVII I , 2. As well as po in t c) of no te 2. 
5
 Budapes t , H u n g a r i a n Nat ional Museum. Inven-
t o r y N o . : 4 6 . 1 9 5 1 . 4 4 6 . H e i g h t : 12 .5 c m = MÁRTON 
1 0 6 , P l . X X , 2 : J A C O B S T A H L 2 0 5 , N o . 4 1 5 , P l . 2 1 4 ;  
SZABÓ 93, Figs. 29 30. - For t he t ime being the 
complete grave f ind is as yet unpubl ished . 
6
 Budapes t , H u n g a r i a n Nat ional Museum. Inven-
to ry No . : 23.1931. ( In the inventory the p rovenance 
" R o z v á g y " is indicated with an in terrogat ion mark . ) 
H e i g t : 7 . 6 c m . = M Á R T O N 1 0 6 . F i g . 1 9 : J A C O B S T A H L 
2 0 5 . N o . 4 1 6 , P I . 2 1 4 ; SZABÓ 9 2 , F i g . 2 7 . I t i s a w e l l -
known phenomenon t h a t the clay imi ta t ions of 
bronze figures, similarly to the R o z v á g y band-hand le 
solution, f requent ly avoid the t r u e render ing of the 
open worked par ts . See for example among t h e Apu-
lian t e r r aco t t a phiale handles: SCHNEIDER-HERRMANN 
47, F ig . 9. 
7
 Budapes t , N a t i o n a l Museum. I n v e n t o r y No. : 
46.1951.740. Height : 18.5 cm = SZABÓ 93, Figs. 
33 —5. The piece is a s t r ay find f r o m the Celtic 
cemetery of Kósd. 
8
 С Р . H U N Y A D Y 5 3 . 
9
 KOVÁCH 3 4 - 5. — H e held the piece an E t ru scan 
p roduc t . Otherwise see t h e works q u o t e d in note 3. 
10
 HILL 193 - . To t h e South I ta l ian clay imitat ions 
of an th ropomorph ic h a n d l e s of bronze vessels see: 
G. SCHNEIDER-HERRMANN: Some Sou th I ta l ian 
Te r r aco t t a Reliefs. BABeseh 45 (1970) 3 8 - , Figs. 
1 4. To the phiale a n d mirror hand le s related t o 
the fo rmer type see: P . AMANDRY: Manches de pa tè re 
et de miroir grecs. Mon. P io t 47 (1953) 47.— Greek 
bronze mir ror see: P . OBERLÄNDER: Griechische 
Handspiegel . H a m b u r g 1967. 206 — ; Celtic bronze 
mir ror wi th a n t h r o p o m o r p h i c handle : JACOBSTAHL 
199. No. 373. PI. 176 (Hochbeim); Greek bronze 
phiales see: U. JANTZEN: Griechische Griff-Pbialen. 
114. W i n c k e l m a n n s p r o g r a m m zu Berlin. Berlin 1958. 
Their Apul ian clay imi t a t i ons f rom t h e 4th/3rd cen-
tur ies B . C . , see: SCHNEIDER-HERRMANN 47 — . List 
on page 51: Zwei S tud ien zur apulischen Vasenkunst . 
BABeseh 38 (1963) 92 - ; F . BROMMER: CVA Deutsch-
land 16. Schloss F a s a n e r i e (Adolphseck) Band 2. 
München 1958. 5 3 - 4 , P l . 93, 7. 
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kanne" type f rom the 5th century B. C. there are specimens with a handle formed by anthropo-
morphic figure bending backwards. I t is generally known t h a t the basic type itself, as a result of 
the Etruscan commerce directed to the north, was brought in great numbers to territories inhabit-
ed by Celts.11 Thus we can count also with the possibility t h a t the Celtic workshops got acquainted 
v i t h the anthropomorphic handle form already very early in the La Tène period. Although it 
would not be a surprise, if once a Celtic imitation of a "Schnabelkanne" with anthropomorphic 
handle came to light, still this can hardly bring us nearer to the solution of the problem of local 
pot tery in the Carpathian Basin, as the missing links of at least two more centuries should be found 
in order to be able to trace the Kakasd vessel and its companions from this source. 
In our opinion, as regards the question of origin, the Apulian terracot ta phiales with an-
thropomorphic handle can be disregarded upon similar, chronological considerations. I t ems of 
this interesting archaizing group were made in the 4th century B. C. and in the first half of the 3rd 
century B. C. The Celts reaching Apulia at this time could undoubtedly get acquainted with the 
type, but when, a t the end of the 3rd century the Celts, together with Hannibal appeared again 
in Southern I ta ly , tha t class had already long been out of fashion. On the other hand, in this case 
it should be noted that these terracottas are not imitating a bent back figure vessel handle, but 
are straight pliiale handles.12 
The obvious solution of the problem is to be sought in the Italian material of t ha t period 
when the Etruscan goods were no longer circulating in the north, but par t of Italy was in the 
possession of the Celts. In the so-called late Etruscan art t he anthropomorphic form survived as 
handle of bronze vessel (cistae, jugs).13 I t is shown by several f inds that pieces of such type were in 
fashion among the Celts living in Italy. In Fi lot trano the anthropomorphic handle of a wooden 
cista also came to light from a Celtic grave.14 I n a Celtic grave excavated in Benacci (Bologna) 
an Etruscan bronze vessel the handle of which is decorated with human figure was also found.15 
A Celtic burial f rom Ceretolo (Bologna) is even more impor tan t than the former two for us. 
The main find here is an E t ruscan bronze jug f rom the 3rd century B. C., the handle of which is 
formed by a male figure lifting up both hands in a pose imitat ing a dance-step.16 On the basis of 
the dating value of this master-piece of I ta l ian Hellenistic a r t and the Celtic fibula of "plas t ic" 
style from the grave furniture, t he burial can be dated approximately to the years about 200 B. C., 
t ha t is to the period, when Rome systematically started the re-occupation of the valley of the 
Po, to close down the series of wars with the defeat of the Boii in 192, B. C.17 
11
 To the E t r u s c a n " S c b n a b e l k a n n e " type w i t h 
an thropomorphic h a n d l e see: HILL 196 — , PI. 53. 
— To the E t r u s c a n commerce d i rec ted to the n o r t h 
see: J . GY. SZILÁGYI: Zur F rage des etruskischen 
Hande l s nach dem Norden . Acta A n t . H u n g . 1 (1951 — 
2) 419 - ; O-H. FREY: Eine e t ruskische Bronze-
schnabelkanne. Besançon-Paris 1955; Die Zeitstellung 
des Fürs tengrabes von Hut ten in Elsass . Germania 
35 (1957) 229 — ; D e r Os ta lpenraum und die an t ike 
Wel t in der Früheisenzei t . Germania 44 (19(16) 49 —; 
Mostra deU'Etrur ia p a d a n a e dél ia c i t t à di Spina, 
I I . Reper tor i . Bologna 1960. 147 — . — To the Celtic 
imi ta t ions of the " S c h n a b e l k a n n e " t y p e see: JACOB-
STAHL 2 0 0 - , Nos. 3 8 1 - 9 4 , Pis . 1 7 8 - 9 7 . 
12
 A supporter of th i s solution is J . GY. SZILÁGYI, 
who h a s drawn m y a t t en t ion t o t h i s problem. F o r 
t he mos t i m p o r t a n t l i terature on t h e archaizing 
Apul ian t e r raco t t a phiales see no t e 10. — On t h e 
his tor ical role p layed by the Celts in Apulia, see m o s t 
recent ly , in connect ion with the p rob lem of the Cel-
t ic he lmet of Canosa, A. OLIVER JR. : The reconstruc-
t ion of two Apul ian t o m b Groups. Bern 1968. 3 —, 
especially 15 — 6. 
13
 I n d e f a u l t of a new synthesis the following 
work is c o m p e t e n t even t o d a y : K . SCHUHMACHER: 
Eine pränes t in i sche Ciste im Museum zu Kar l s ruhe . 
Heidelberg 1891. 3 2 - , 
14
 D. K . HILL: Praenest ine Cist Covers of Wood . 
St. E t r . 11 (1937) 125. (I was n o t able to ob t a in the 
work of DALL'OSSO: Guida i l lustrate del Museo 
Nazionale di Ancona (1915).) This is not the hand le 
type with t h e bending back f igure we are in te res ted 
in, but in general , this is also an addit ional evidence 
of the a s s u m p t i o n i h a t t he Celts of I t a ly were famil iar 
with the cist a r t . 
1 5
 D U C A T I 3 3 6 , F i g . 1 4 9 . 
1 6
 D U C A T I 3 3 4 — 5 , F i g . 1 4 8 ; O . K L I N D T - J E N S E N : 
Bronzekedelen f r a Brâ Aa rhus 1953. 20, P l . X , 
d - e . 
17
 The monograph ic e labora t ion of t he Celtic 
f inds in I t a l y is the f u n d a m e n t a l task of research. 
On the p r o b l e m in general, see: G. A. MANSUELLI: 
Problemi s tor ic i délia civiltà gallica in I ta l ia . I n : 
H o m m . A. Grenier I I I . Bruxelles 1962. 1 0 6 7 - ;  
R . CHEVALLIER: La Celtique d u Pô. Posi t ion des 
problèmes. L a t o m u s 21 (1962) 356 — . 
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By the above we have essentially answered the first half of the question, viz.: in the period 
at issue the Celts could definitely have become acquainted with the anthropomorphic handle type 
in question in I taly. This can be borne out also archaeologically. However, before dealing with 
the second half of the question, we must examine what relations can be pointed out between I ta ly 
and the Carpathian Basin in the La Tène period. 
From historical tradition it can be concluded and the archaeological finds do not con-
tradict this either t ha t the Celtic invasions of Pannónia and Rome were concurrent.18 According 
to our present knowledge, af ter the Celtic settlement following the invasions, no relations were 
established between the Celts of the Po region and those of the Carpathian Basin. 
As a result of earlier research the following finds came to light regarding this question: 
1. The Etruscan bronze oenochoe presumably found in Mitrovica was brought into con-
nection with this problem by L. Márton. H e presumed t h a t the piece da ted by him to the 5th 
century B. C. could have an influence on the development of the La Tène style in the Danube 
region.19 J. Gy. Szilágyi — to whom we owe the detailed new elaboration of the piece has, by point-
ing out the erroneous character of the tradit ion regarding the provenance, ruled out Márton's 
idea in advance.20 
2. The Puszta-Orond " f i nd" (Fig. 1) was published by Márton as a document of the Hall-
statt-phase, directly preceding the La Tène period.21 On the basis of his publication P. Jacobstahl 
arrived at the conclusion tha t the Samnite type belt occurring in the find — we stress tha t we have 
to do with 1 belt only ! was presumably brought by a Celt from Italy.22 This interpretation is 
based on the fact tha t , in contrast to Márton who defined the fragments of belt as Italic work 
from the 5th century B.C. , The Puszta-Orond Samnite "be l t " was correctly dated by Jacobsthal 
to the 4th century B. C., tha t is, considering the archaeological chronology of Hungary, to the 
La Tène period.23 This s ta tement of the great expert of Celtic archaeology brought about the 
misinterpretation in the literature, to be pointed out up to the present day, according to which 
the belts of the Puszta-Orond type originate from a Celtic workshop.24 
Now as regards the essential point itself, viz. the problem of the Puszta-Orond " f ind" , 
in this connection we can state '• 
a ) Among the Puszta-Orond finds unfortunately, the fibulae are lost - there is not 
a single object of Celtic origin. 
b) The belt f ragment and the two belt clasps belong to three different belts. 
c) The objects came to the Hungarian National Museum from the collection of the Countess 
Meràn, and it cannot be satisfactorily verified that the objects are related to the Puszta-Orond 
grave finds. 
Even if these objections are serious enough to render the authent ic i ty and documentary 
value of the Puszta-Orond " f i n d " doubtful, the possibility can still not be excluded automatically 
that belts of Samnite type could have come to Transdanubia in the 4th century В. C.25 This assump-
18
 M Ó C S Y ( R E ) 5 2 7 ; H U N Y A D Y 3 — . 
19
 MÁRTON 68, F i g s . 27 9. 
2 0
 SZILÁGYI ( 1 9 6 8 ) 1 1 7 . 
21
 L. MÁRTON: A magyarhon i f ibu lák osztályozása. 
Ha l l s ta t tkor i f ibula t ípusai (Classification of F ibu l ae 
f rom H u n g a r y . Types of Hal l s ta t t -F ibulae) Arch . 
É r t . (1913) 206, Figs. 1 8 - 2 0 , and op. cit. 83 — 4, 
Pl. IV below. — The remaining three f r agmen t s h a v e 
been given by the Hunga r i an Nat iona l Museum to 
the Museum of Fine Arts . 1. F r a g m e n t of belt w i th 
a clasp. I n v e n t o r y No. : 68.23. A. Leng th : 13 cm. 
2. Belt clasp. Inven to ry No.: 68.24. A. L e n g t h : 
8.72 cm. 3. Belt clasp. Inven to ry No. : 68.25. A. 
Length : 8.34 cm. 
2 2
 J A C O B S T A H L 1 4 1 a n d 1 4 8 . — C p . S Z I L Á G Y I 
(1962) 1473. 
23
 To t h a t type see D . REBUFFAT-EMMANUEL: 
Ceinturons italiques. MEFR 74 (1962) 335 — ; Agrafes 
de ce in turons samnites a u Musée de Saint -Germain. 
MEFR 78 (1966) 4 9 - , 
24
 S e e f o r e x a m p l e D . G . M I T T E N — S . F . D O E R I N -
GER: Master Bronzes f r o m t h e Classical Wor ld . Mainz 
1967. 197. To No. 202. 
25
 The diffusion of Samni t e belts outs ide Ttaly 
seems to be shown by n u m e r o u s finds, t he au then t i -
city of which is f r equen t ly doubt fu l . Besides the 
articles referred to in no t e 23 see: JACOBSTAHL 148. 
(Germany); S. KAROUZOU: Xà/.y.ivo; àoyci.ïy.àc, ÇcoarriQ. 
Arch. Del t . 16 (1960). 60. — (Greece); ST. BOUCHER: 
Bronzes . . . des musées de Lvon . Lyon 1970. 112 - . 
Nos. 110 120 (France). 
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Fig. 1. Samni te belt f r a g m e n t s f rom " P u s z t a - O r o n d " 
tion is supported by the Keszthely- Dobogó statuet te f ind and the Somlóhegy bronze figurine. 
On the basis of the monograph of G. Colonna, the elaborator of the Umbro-Sabellic small bronze 
sculpture, both pieces can be defined as representatives of the Southern Umbrian schematic type 
brought to Transdanubia.26 By the publication of the material of the Szentlőrinc (County Baranya) 
cemetery a significant support was given to the assumption, based on the territorial division of 
the earliest Celtic f inds of Transdanubia, according to which in the 4 th century B. C. only the 
territories north of the Balaton Velence line came under Celtic rule.27 Thus the I ta l ian objects 
to be da ted to the 4th century B. C. can looked upon as the last documents of the relations devel-
26
 On the f igurines see for the t ime being: SÁGI 
44 — 5, F i g . 23 ( K e s z t h e l y - D o b o g ó ) ; a n d K . BAKAY — 
N. KALICZ - K. SÁGI: Magyarország régészeti topog-
rá f iá ja . 3. A devecseri ós sümegi járás (Archaeological 
Topography of Hunga ry . 3. Distr icts of Devecser 
and Sümeg) . Budapes t 1970. 213, Fig. 61, 1 (Somló-
hegy). Since, according to t he observat ion of L. 
HORVÁTH, the two bronzes can be associated wi th 
the s ame workshop, it is possible t h e t the t w o pieces 
of d i f fe ren t provenances were " i m p o r t e d " s imul tane-
ously. To the t ype see: G. COLONNA: Bronzi votivi 
umbro-sabell ici a f igura u m a n a . I. Per iodo "a rca ico" 
Firenze 1970. 104. No. 319, Pl. L X X I I I , 103. No. 
307, Pl. L X X I V . 
27
 The Szentlőrinc cemete ry see: E . J EREM: The 
Late I ron Age Cemetery of Szentlőrinc. A c t a Arch. 
Hung. 20 (1968) 159 - ; t o t he problem of t he Celti-
zation of Transdanubia in t h e 4th cen tu ry B. C. see: 
T. NAGY: E in La Tène-zeitlicher G r a b f u n d von 
skyt ischem Character a u s Budapes t -Rákospalo ta . 
Acta Arch . Hung . 9 (1958) 3 3 5 - . 
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oped in the Hal l s ta t t period. Abou t the character of these, we only want to say that, as it has 
been shown by J. Gy. Szilágyi, archaeolcgically provable relations had developed between the 
"Italic" cultures of Northern and Central I taly and the population of Transdanubia in the Early 
Iron Age. The eradiat ion of the Et ruscan culture did not reach the territory of Hungary.28 
Now revert ing to the period under discussion, first of all the following have to be estab-
lished. I t is a well-known fact t h a t the sources of Celtic history relating to the 2nd century B. C., 
t ha t is to the period following the defeat of the Boii in Italy, are rather contradictory. Among the 
da ta concerning the events in the Carpathian Basin, one of the passages of Strabo, which clearly 
states tha t the Boii a f te r decisive defeat emigrated from Italy and settled down along the Danu-
be, is most significant.29 No doubt, the presence of the Boii can be proved in the Carpathian Basin 
only as from the 2nd century B. C. The migration itself at least for the t ime being cannot 
be proved archaeologicallv, and the other sources to be brought into connection with it are 
ra ther confused. I t can hardly be hoped that the route of the Boii can once be drawn up with 
the help of finds. Af t e r all, even more significant events than this — as for example the inva-
sions of the Celts t o the Balkans30 have left behind only a few material relics. And even the 
observation deserves attention t h a t the complete Celtization of the Austrian territories adjacent 
to I t a ly may not have taken place f rom this direction, this assumption would go to support 
the quick transmigration of the Boii but might be brought into connection with the western 
advance of a b ranch of the Celts defeated and forced to re t reat from Delphoi.31 On the other 
hand, in Transdanubia and in Southwestern Slovakia the concentration of the Celtic population 
increased considerably in the 2nd century B. C. Tt becomes clear from the general picture to be 
drawn on the mater ial of finds t h a t this phenomenon cannot be explained with the southern mi-
grat ion of the Celts of Bohemia ("Boii"), as the character of the Celtic finds f rom Bohemia and 
t ha t of the Carpathian Basin differ f rom each other considerably.32 
Thus, this is the situation, when the anthropomorphic vessel handles to be traced back 
to L a t e Etruscan or Italic archetypes appear in the Carpathian Basin. Moreover, besides these, 
we should also like to refer to a few phenomena which can also be considered as an echo of Medi-
terranean art, a l though undoubtedly more indefinite and more distant than the former one. 
1. In connection with the "lion's mane" of the already mentioned Kósd jug with masked 
handle, the possibility of the following contamination can be raised. On the one hand as we have 
noted already earlier — the anthropomorphic handle form, and on the other hand, the distant 
"memory" of the Etruscan bronze jugs with handle decorated by lion's head can explain this 
unique form.33 
28
 SZILÁGYI (1962) 1 4 6 7 - . 
29
 T o the ancient sources see: IHM: H E I I I . 630 - ;  
cp. MÓCSY (RE) 529; V. KRUTA: Les Cel ts en Tchécos-
lovaquie . Ann. E . P . H . É t . (IVe Sect ion) 1968 69.  
2 2 1 - 2 . See especially Strabo: V. 1 , 6 . 
30
 T o the Celtic f i n d s f rom Greece see recentlv: 
M. SZABÓ: Une f ibu le celtique à Délos. BCH (1971) 
5 0 3 - , 
31
 H . MÜLLER-KARPE : Zeugnisse d e r Taurisker in 
K ä r n t e n . Carinthia 141 (1951) 594 - , 
32
 I n the final ana lys i s this problem is independent 
of t h e question, w h e t h e r Boii lived in t he terr i tory 
of present -day Bohemia , and if t h e y d id , when and 
how t h e y had se t t led here. (Cp. n o t e 29). In our 
opinion, the archaeological finds con t r ad i c t the as-
s u m p t i o n according t o which in t h e 2nd century 
B. C. t h e Boii t r ansmigra ted f rom Bohemia to t he 
Carpa th i an Basin, or t h e Boii, emigra t ing f rom I ta ly , 
reached the Danube region through t h e terr i tory of 
Bohemia . The possibi l i ty of Celtic migra t ion f r o m 
Bohemia to t h e Carpa th ian Basin in the 2nd cen tu ry 
B. C. was raised by J . FILIP: Böhmen und der Kar -
patenkessel a m E n d e des l e tz ten J a h r t a u s e n d s v. 
u . Z. Acta Arch . H u n g . 9 (1958) 355, bu t i t is jus t 
t h e "hor izons" compared by h i m which show clearly 
t he different charac te r of t h e f inds taken f r o m the 
t w o territories. The chronological solution of t he 
contradict ion offerred by Fi l ip , is not convincing. 
33
 To the d i s t a n t E t ru scan p ro to types see: H.-O. 
FREY: ZU den "r l iodischen" Bronzekannen aus Hall-
s ta t tgräbern . Marburger Wincke lmannsp rog ramm 
(1963) 1 8 - ; SZILÁGYI (1968). - The complicated 
character of t h e problem is well visualized by the 
mugs decorated wi th "bull ' s h e a d " or wi th crescents 
f r o m the Celtic f inds in H u n g a r y , t raced back by 
I . HUNYADY t o Scythian origin. This concept ion, 
especially in t h e case of the h a n d l e type wi th "bu l l ' s 
h e a d " , calls fo r a revision t o d a y . (HUNYADY 52 
and 53.) 
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2. On the reverse of the coins of the Boii bearing the inscription "MACCIUS" a panther 
can be seen, f rom the mouth of which human legs are hanging out. This motive does not originate 
either f rom Hellenistic prototypes, or f rom the steppeland animal s tyle as it was thought by 
V. Ondrouch —, but spread from Etruscan art to Nor thern Italy a n d over the Alps.34 
I t also deserves at tention in this connection t h a t the beginnings of Latin writ ten records 
in the Carpathian Basin can be documented just with the coins of t h e Boii,35 and also that the 
social organization of the Boii in the times preceding t he Roman occupation was much more de-
veloped and refined than tha t of the other Celtic tribes in Pannónia, thus first of all, than thats 
of the Eravisci. To characterize the social conditions it is sufficient to refer to the Pre-Roman roots 
of the system of large estates and slave holding of the Boii.36 
Summing up the lessons, we should like to draw the final conclusion that — in case we have 
correctly interpreted the direction of " the straw in the wind" in archaeology — the Celtic vases 
with anthropomorphic handle appeared in the Carpathian Basin under the influence of Italic 
prototypes, together with the Boii driven out of Northern Italy.37 
A P P E N D I X 
1. To the question of the "transversal pectoral band" motive 
The transversal band to be seen on the Kakasd an th ropomorph ic h a n d l e and on the R o z vágy f r agmen t 
canno t be in terpreted on the basis of I ta l ian prototypes , and i t appears t h a t t h i s motive can be appraised as 
a local addi t ion. The contamina t ion of th is t ype does not c o u n t as an ex t r ao rd ina ry phenomenon . Celtic a r t 
— as t he a r t s of the so-called peripheral cul tures in general — did not r eac t u p o n the ex te rna l influences as 
servile imita tors , bu t used the alien elements in an independent way.38 
The special "p ina fo re -pan t s" wi th t ransversa l bands of t he Kakasd h a n d l e figure d o n o t occur e i ther 
in I t a l i an environment , or to the best of our knowledge — in Celtic env i ronmen t , either. T h u s the question 
can be raised, where had th i s " c o s t u m e " come f r o m and to w h a t proto types c a n it be traced b a c k ? I n principle 
t he in te rp re ta t ion t h a t the grooved o rnamen ta t ion was a decora t ive improviza t ion cannot be excluded either.39 
If in the in terpre ta t ion we adhe re to Celtic iconographie conventions i t cannot be unment ioned t h a t 
t he representa t ions on the Gundes t rup cauldron show men w i t h close f i t t i n g trousers.40 On t h e other hand , 
howewer, th is "dress" m a y suggest the decorat ive marking of plai ted a r m o u r : a n unainbigously characteris t ic 
34
 ONDHOUCH 1 8 2 - . P I . 3 . — T o t h e h i s t o r y 
o f t h e m o t i v e s e e : JACOBSTAHL 3 3 — ; J . G Y . SZILÁGYI: 
I t a l o — Corinthiaca. St. E t r . 26 (1958) 276 — , 
3 5
 C p . ONDROUCH 1 8 7 — , 
36MÓCSY (1959) 47 — . This p ic ture is confi rmed 
also by the results of the examina t ion of Boian and 
Erav i scan personal names, viz.: M. SZABÓ: A pannó-
niai ke l t a személynévanyag vizsgálata — Recherche 
sur l ' an th roponymie celtique de Pannonié . Arch. É r t . 
91 (1964) 165,— 
37
 The provenances of t he four clay vessels wi th 
an th ropomorph ic handle f r o m H u n g a r y are s i tua ted 
r a t h e r for f lung (Kakasd: Southeas tern Transdanub ia , 
Kósd: eas tern side of the Danube Bend, Rozvágy: 
Nor th -eas te rn Hungary . ) This d is t r ibut ion does no t 
seem to coincide with t h e t r ibal t e r r i to ry of t he 
Boii. The posit ion is, however t h a t only t he R o m a n 
age Civitas Boiorum can be localized more accu-
ra te ly (cp. MÓCSY (1959) 46 ), bu t t h a t was only 
an insignif icant p a r t of t he sphere of power of t he 
t r ibe in the La Tène period. According to Strabo 
the Boian «empire» extended u p to t he Tisza (Parisos) 
(VII . 5, 2), and in the southern p a r t of T ransdanub ia 
obviously u p to the power sphere of t he Scordisci 
( C p . MÓCSY ( R E ) 5 2 8 - 9 ; G . A L F Ö L D Y : D e s t e r r i -
toires occupés pa r les Scordisques. Ac ta An t . H u n g . 
12 (1964) 107 — .) I n this perspect ive t he p rovenances 
do n o t contradict a t all to the Bo ian origin of t h e 
type . ( I t is also w o r t h mentioning f r o m the poin t 
of t he migrat ion of t h e motive t h a t t h e whole h is tory 
of t h e t r ibe of the Boii is characterized by a tendency 
of d i s rup t ion (op. n o t e 29). I t can be quoted as a 
p r e g n a n t example t h a t , in all p robabi l i ty , a f rac t ion 
of t h e Boii pa r t i c ipa ted also in t he migra t ion of t h e 
Cimbri. One of t he leaders of t he Cimbri bore t he 
name Boiorix. (To t h i s see e.g. Florus: I I I . 3, 18). 
However , the p r o b l e m of the an th ropomorph ic 
hand les of vessels is n o t only — and p e r h a p s not even 
in t h e f i r s t place — a historical p rob lem. With t h e 
type a new art is t ic m o t i v e appeared in the Eas t e rn 
Celtic envi ronment , a n d became v e r y soon pa r t of 
the " super - t r iba l " vocabu la ry of a r t . (This "process" 
is character is t ical ly demons t ra ted b y t h e history of 
mot ives of foreign or igin in the a r t of t he Eas te rn 
Celts, which were discussed by us in our Rennes 
lec ture quoted in n o t e 1.) 
38
 Actual ly , this h a s become a commonplace since 
the ingenious ana lyses of JACOBSTAHL. (TO t h e 
E a s t e r n Celtic e n v i r o n m e n t see no t e 1.) 
39
 Decorat ion of s imi lar character on Celtic clay 
vessels f r o m the C a r p a t h i a n Basin see: HUNYADY 53. 
40
 O. KLINDT-JENSEN: Gundes t rup Kedelen. K0-
b e n h a v n 1961. 16, F ig . 12. etc. 
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representa t ion of which is shown on the K l a d o v o bronze f igur ine of the Belgrade National Museum.4 1 ( I t should 
be no ted t h a t the use of t he plaited a r m o u r in the eastern Celtic terr i tory is borne out t o d a y not only by the 
famous weapon frieze of t he Pergamon A t h e n a sanctuary , b u t also by g r a v e finds42). These " in te rp re ta t ions" 
are rendered highly d o u b t f u l by the f ac t t h a t on the K a k a s d figure, as well a s on the R o z v á g y f ragment t he 
breast is decorated by a clearly recognizable t ransversal b a n d . If we s t a r t o u t this mot ive and look for ana-
logies w i thou t Celtic "p re jud ices" , t hen we ar r ive a t the anc ien t transversal pec tora l a t t r ibu te of oriental origin, 
appear ing in the t e r r i to ry of Hunga ry for t h e f i rs t t ime in t h e period of the so-called Pécel cul ture . Since, how-
ever, in th i s case we c a n n o t speak a t all a b o u t the cont inui ty of the motive, t h e question should be formula ted 
in a w a y t o seek whe the r there was a possibil i ty for the peoples living in t h e Carpa th ian Bas in to relearn th is 
mot ive in t he 1st mi l lennium B. C. Fo r t he t i m e being, only as a very d i s t a n t possibility — we wish t o refer, 
in ques t of an answer, t o the fact t h a t f igures of gods represented on Lu r i s t an bronze reliefs wear "sk i r t s" with 
t ransversa l pectoral b a n d s very similar t o t h e costume to be seen on the h a n d l e of the K a k a s d amphora . T o d a y 
it is still a lmost impossible to decide, w h e t h e r we have t o do wi th an acc identa l agreement o r with a real rela-
t ionship. The lat ter possibil i ty can be suppor t ed by the fac t t h a t certain special is ts of Celtic a r t believe t o have 
discovered recently also elements of Lu r i s t an origin a m o n g the components of the La T è n e style.43 
2. The MSecké Zehrovice head and the Hellenistic Etrusco-Italic art 
In our opinion, t h e famous piece regarded as one of the main w o r k s of the s tone plast ic a r t of the 
La Tène style can h a r d l y be imagined w i t h o u t the influence of the E t ru sco -Roman or E t rusco- I ta l i c t e r raco t t a 
por t ra i t s of the 2nd / l s t centuries B. C. On t h e Mëecké 2ehrovice head the h a i r is spreading in a narrow str ipe 
above t h e forehead f r o m ear to ear, while t h e rest of the skull is bald. This m e t h o d of representa t ion can obvi-
ously be explained on t h e basis of the t echn ique by which t h e I ta l ian clay p o r t r a i t s were m a d e . The heads were 
moulded f r o m a negat ive consisting of t w o par t s . The f r o n t mould gave t he f ace with the h a i r above the fore-
head, while the back mould was generally smooth , viz. th is w a y the skull of t h e portrai t in t h e back came out 
" b a l d " . ( In certain cases t he hair was m a r k e d on this par t by engraving before t h e baking.) B u t the basic scheme 
of hai r of the Mëecké 2ehrovice head, the w a y of stylizing t h e locks, and the archaizing f r a m e of the eyes (natu-
rally, t h e characterist ical ly Celtic spiral of t h e brows is qui te ano ther affair) c a n also be t r aced back in all pro-
babi l i ty t o Et rusco- I ta l ic por t ra i t prototypes . 4 4 
These phenomena draw our a t t e n t i o n again to t h e circumstance discussed a l ready above, viz. t h a t , 
as f r o m t h e 2nd cen tu ry B. C. the I tal ic inf luences played a noteworthy role in the his tory of a r t of the Celts 
living in and around t h e Carpath ian Basin. T h e complete cha r t i ng and deta i led analysis of t he se symptoms will 
be the excit ing task of f u r t h e r invest igat ions. 
A B B R E V I A T I O N S 
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11
 I). GARASANIN: K a t a l o g meta la — Kata log 
der vorgeschichtl ichen Metalle. Beograd 1954. 80, 
P l . L , 1 ; TODOROVIC P l . L V I . 
42
 T h e weapon fr ieze decorat ing t he s toa of the 
P e r g a m u m Athena s a n c t u a r y : Я . DROYSEN: in: 
R . BOBN: Al ter tümer von Pergamon I I . D a s Heilig-
t u m de r Athena Pol ias Nikephoros. Ber l in 1885. 
104 - 5. (Armour) — R e m n a n t s of p la i t ed a rmour 
f rom t h e Carpath ian Basin, see: B. BENADIK — 
E. VLCEK—C. AMBROS: Keltische Gräber fe lder der 
Südwestslowakei. Bra t i s lava 1957. 125, P l . X , 4—5 
(Horny Ja tov-Trnovec n a d Váhom); M. R u s u : Das 
keltische Fürs tengrab v o n Ciumesti in R u m ä n i e n . 50. 
B R G K (1969) 2 7 6 - 8 , Pis . 1 4 3 - 6 (Ciumesti) . 
43
 On the problem in general see: R . D u MESNIL — 
D u BUISSON: Le sautoir d 'A ta rga t i s e t la cha îne d 'amu-
lettes. Leiden 1947. 22—. The idols wi th t ransversa l 
pectoral band of the Pécel culture see: J . MAKKAY: 
Adatok a pécel (badeni) ku l t ú r a népe val lásos elkép-
zeléseihez (Data t o t h e Religious Concept ions of 
the People of the Pécel (Baden) Culture.) Arch . Ér t . 
90 (1963) 6 — 12; to L u r i s t a n bronzes wi th t ransversa l 
decorat ion see for example : R . GHIRSHMAN: Perse. 
Pa r i s 1963. 41, Fig. 50. Figures of gods wearing grooved 
t ransversa l pectoral bands and " s k i r t s " , on quiver 
o r n a m e n t f rom L u r i s t a n : ibidem 70, Fig. 91. 
L u r i s t a n elements in Celtic ar t , see: M. E. MÄRIEN: 
Masques celtiques e t bronzes lur is tanais . Analec ta 
Archaeologica: F e s t s c h r i f t Fr i tz Fremersdor f (1960) 
2 6 5 - ; T. G. E. POWELL: The Winged Beasts of Stu-
p a v a . Sb. N. M. P r a h a 20 (1966) 133 
4i W e get,
 a good view on the h a i r of the sculp ture 
in J . FILIP: Ke l tövé ve stredni E v r o p ë . P r a h a 1956. 
Pl . L X X . ; J . BORKOVSKY: K e l t s k á t vá í z Cech. 
Obzor prehistorioky 13 (1946) 16 —, Figs. 1 - 2 . Re la t -
ing t o the problem of dating, see: ibidem Fig . 3. 
(ceramic finds associa ted with t h e head). — To t h e 
character is t ics of t h e Et rusco- I ta l ic t e r raco t ta por t -
r a i t s described a b o v e see: G. KASCHNITZ - WEINBERG: 
R i t r a t t i fittili e t ru sch i e romani. R e n d . Pon t . Ace. 
3 (1925) 3 2 5 - . Especia l ly : Figs. 6 - 7 (to the use of 
t h e negat ive mould; ) Pl . X X I I , l e f t (hair , eye f raming) ; 
S tud ien zur e t ruskischen und f rührömischen Por-
t r ä t k u n s t . RM 41 (1926) 1 3 3 - , F igs . 27 - 8 , and Be-
m e r k u n g e n zur S t r u k t u r der a l t i ta l ischen P las t ik . 
St . E t r . 7 (1933) 135 — . 
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E. J E R E M 
TRANSDANUBIA BEFORE THE CELTIC OCCUPATION 
AND THE EARLIEST CELTIC IMMIGRATION 
(SUMMARY) 
1. Territorial and chronological distribution of the Late Hal l s ta t t sites in Transdanubia. 
a) Fortified settlements and Hal ls ta t t tumuli NNW of Lake Balaton. 
Penetration of the classical Hal ls ta t t Culture. 
b) Flat cemeteries in Western and Southern Transdanubia. 
2. Typological and chronological characterization of the finds of the aboriginal population 
before the Celtic occupation. 
(On the basis of finds f rom Balf, Sopron, Velemszentvid, Szárazd, Regöly, Lengyel, Szent-
lőrinc and Beremend) 
3. Comparison with the corresponding periods of the territories adjoining Transdanubia. 
Question of the so-called Hal ls ta t t retardat ion in the eastern and southeastern-Alpine 
territories. 
(Late Ha l l s t a t t sites of Slovakia, Austria, South Germany, Northern I ta ly and Yugoslavia 
before the appearance of the Celts.) 
4. Traces of the earliest Celtic immigration. 
a) geographical situation of the cemeteries, 
b) the ensembles of f inds of the La Tène В period and their chronological position. 
The results summed up in the lecture see also in the following publications: E . J E R E M : 
Acta Arch Hung 20 (1968) 159 —, and the s tudy appearing in the present volume. (Withregard to 
the comprehensive character of the subject of the lecture, owing to lack of space, the paper will be published 
in one of our subsequent volumes.) The Editor. 
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L . HORVÁTH 
1 should like t o make a few r emarks to t he lecture of M. Szabó relat ing to two points . One of t h e m 
is t h e Keszthely an thropomorphic handle , and the o the r the Keszthely-Dobogó figurine. According to t he old 
i nven to ry of the Bala toni Museum, in 1943 in Balatonederics, in the a rea of the Carbonic Bisulphide F a c t o r y 
a vessel with an th ropomorph ic decorat ion came to l ight f r o m a male grave . Among the grave-goods also a 
sword and a spear-head was found. A f t e r the 2nd World W a r only t he vessel was preserved in f r a g m e n t a r y 
condit ion f rom the ensemble of f inds. W h e n the vessel was reconstructed the handle was mislaid and t h u s it 
was la ter exhibi ted separate ly in the Balatoni Museum. I a m now e labora t ing the Celtic f inds of the Ba la ton 
region. I n connection wi th this I could establish t h a t t h e handle belonged to the vessel still kep t in store. The 
f r ac tu re s completely ta l ly , and the shape of the vessel is similar to tha t of Nagyhörcsög; in fac t it is the stemless 
a n d broader var ian t of t he same. On t h e basis of the vessel the grave can be placed in the La Tène С period. 
In connection wi th the Keszthely-Dobogó f igurine I should like t o say t h a t not only its form is similar 
t o t h a t of the Somlóhegy figurine wi th crested he lmet , b u t on the basis of miscroscopic examinat ion it could 
also be ascertained t h a t the two f igur ines were worked wi th identical tools. 
J . F I T Z 
I should like t o make a few r emarks in connection with the m i n t i n g of Celtic coins and their circula-
t ion dur ing the t ime of t he R o m a n age. Besides the bronze coins ment ioned , it is known t h a t p a r t of t he E r a -
viscan coins was also min ted in the f i rs t decade of the Empi re , dur ing the t i m e of the reign of Tiberius and Clau-
dius. Now the quest ion can be raised, whe ther under R o m a n sovereignty the Celtic t r ibes could mint coins 
independent ly? On m y pa r t , I do no t t h i n k it was possible. I believe t h a t t he a l ready existing coins were used 
for some t ime. I do no t think the conquered tribes, which stood under s t r ic t R o m a n mi l i t a ry control, would 
h a v e had such sovereignty a f t e r the occupat ion. On m y p a r t , I do no t consider this a problem to be raised in 
connect ion with Pannón ia , since the earlier, generally accepted opinion, according to which the occupat ion 
of Pannón ia — including also the t e r r i to ry of T ransdanub ia - would have coincided with t he occupation of 
t he whole of l l lyria between 12 and 9 В. C., does no t hold ground. This p a r t of Pannónia , viz. the t e r r i to ry 
of Transdanubia , was occupied by R o m a n s only unde r Claudius. At t h a t t ime the f i rs t t roops appeared a n d 
before the appearance of the troops, t h e position could well be t h a t t he peoples or tr ibes l iving there, which 
were "vassa l s" of t he neighbouring k ingdom of Nor icum, continued a similar relat ionship wi th Rome. The 
Eravisc i and also t he o the r tribes l iving south of them, preserved their independence more or less u p to the t i m e 
of Claudius, and t h e y could also cont inue min t ing the i r coins independent by up to t h a t t ime. 
K . BÍRÓ-SEY 
I do not claim t h a t the R o m a n s would have shu t the i r eyes t o t h e min t ing of bronze coins. However , 
on the basis of the blossoming of Greek colonial coin min t i ng for several centuries — viz. t he mint ing of local 
coinage was permi t ted t o be continued — I do presume the survival of Celtic coin mint ing. 1 believe t h a t t h e 
* The remarks m a d e in the d e b a t e have been t a k e n into considerat ion by the au tho r s when t h e y 
gave f inal shape t o the i r studies. 
bronze var ian ts of t he Regöly silvers cont inued u p to t he age of Claudius. I do no t want t o r emark upon t h e 
Erav i scan coin mint ing , t h a t is a n ent i re ly dif ferent subjec t . 
I n connection wi th the lecture of P. Patay I should like to add the following. 
N o t long ago in Egyházasdengeleg, County Nógrád , a hoard of Celtic t e t r ad rachmae came to l ight . 
The f ind consists of 60 pieces of Audoleons and imi ta t ions of coins of t he Audoleon type , respectively. I n con-
nect ion with the e laborat ion of the f ind I have collected similar coin h o a r d s and s t ray pieces. These f inds came 
to l ight exact ly in the t e r r i to ry delimited b y P. Patay, viz. between the Sa jó a n d the Ipoly. Coin hoards similar 
to t h a t of Egyházasdengeleg are known f r o m Vác and Vámosgyörk. These t w o f inds consist of a b o u t th i r ty -odd 
pieces. As all the three ensembles of f i n d s are being kep t in the Hunga r i an Nat ional Museum, it was possible 
for me to s tudy the th ree f inds more thorough ly . I t can be s t a ted t h a t in all t he three f inds there are specimens 
min ted with identical die. The sphere of d i f fus ion of th is Audoleon t ype is no t large. A few pieces came to l ight 
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in Munkács and in Disznós, County H o n t , while t h e rest of t he sites are all to be found in the t e r r i to ry between 
the Ipoly and the Sajó. On the basis of the re la t ive chronology of Pink these coins can be da ted t o t he t u r n of 
the 2nd a n d l a t centuries B. C. I t appears t h a t t h e Mátraszöllős cemetery and the o the r similar f inds, as well as 
these Audoleon types ta l ly with each other . Unfo r tuna te ly , up t o now no coins have come to light f r o m graves or 
set t lements , and thns the i r relat ionship to each o ther can be ascertained only indirect ly. 
K . H E G E D Ű S 
I wish to commen t on t he lecture of E. F. Petres. Dur ing the summer I h a d an oppor tun i ty t o see 
the L ip tovská Mara excavat ions on the site. К. Pieta, archaeologist of the N y i t r a inst i tute , in charge of the 
excavat ions, has been doing the explorat ions for t he last two years . In his opinion t h e f inds cannot be associated 
with t he P u c h o v Culture, bu t with t he Celts. I n his prel iminary report he also s t a t ed t h a t the f inds are of Celtic 
origin. The confusion arose f rom the fac t in t he site f inds f rom different periods — including the P u c h o v Culture 
have come to light. I n the course of the excavat ion it has been proved wi thou t a n y doubt t h a t t he twin pi t 
is of Celtic origin. Two paved roads lead to t he twin pit . Abou t 5 metres f r o m the p i t the collapsed r emnan t s 
of two s tone pylons, a gate , can be seen, which will be conserved on the site 
É . F . P E T R E S 
The find was def ined by K. Pieta in his article still as of Puchov origin, wi th certain Celtic influence. 
E . J E R E M 
I should like t o complete t he lecture of M. Szabó wi th one fact . I do n o t know whe the r t he au thor 
has knowledge about t he two-handled vessel f r o m Novo Mesto, which has come t o light recently and which 
shows the same form as the Kakasd vessel, only its size is m u c h larger. On the N o v o Mesto vessel we can also 
find an th ropomorph ic and mask representa t ion. As all the local f inds are known f r o m ensembles of f inds ori-
ginat ing f r o m the late phase of La Tène С, I feel it would be wor th while to examine the spreading of the two-
handled vessels and the direction t o immigrat ion of the La Tène С culture. I t would be worth while t o examine 
the sou thern and local f inds first f r o m this po in t of view, more exact ly t o examine those I ta l ian and Mediter-
ranean influences, to which M. Szabó has d rawn our a t ten t ion . 
K . S z . P Ó C Z Y 
I should like t o make a few remarks on the lecture of E. F. Petres f r o m the point of research work 
done on the Imperial Age. In one of m y lectures I have a l ready reported on the invest igations carried on by 
me in Aqu incum in connect ion wi th t h e reconstruct ion of t he ' Erde i S t r a n d " swimming pool. Around the present 
spring socket t ings I succeeded in f ind ing the R o m a n Age well sockett ings, above which a wooden spring house 
was bui l t still in the R o m a n Age. As around the spring socket t ings a l ta r s tones were also found by us, it is sure 
t h a t these source socket t ings also served as a sanc tuary . F r o m the sockett ings also f inds (coins, vessels, botles) 
have come to light, which had been thrown in to t h e m still in those t imes. I n a few pi ts we also found animal 
bones. The spring cult was general all over t he R o m a n Empire . Still a t t he end of t h e 40-es T. Nagy discovered 
an E p o n a sanc tuary in Albertfalva, which was of oblong form. In the course of t he later excavat ions around 
the s a n c t u a r y a large fa rm-yard came to light, surrounded in circular form by a d i tch . In the sur rounded pa r t , 
besides t h e dwelling pi ts , there were also o ther pits , f rom which colt and dog skeletons came to l ight. The sac-
rificial phenomena of t h e Aquincum spring cul t originating f r o m about 50 years l a te r were linked by me with 
the Alber t fa lva finds. The Eraviscan cults has been preserved best in t he Alber t fa lva se t t lement . The Albert-
falva f ind , mentioned above, was p resumably a similarly large sanc tuary complex, where also sacrifices were 
offered, a n d the colt burial could, perhaps , also be connected wi th the cult of E p o n a . Since in Pákozd such a 
character is t ic m o n u m e n t is known f rom the Erav iscan ter r i tory , which can be connected with t he spring cult , 
we consider it possible t h a t the phenomena observed in t he a rea of the " E rd e i S t r a n d " were also related to the 
well c u l t . 
É . B . B O N I S 
I n the lecture of M. Szabó I . heard t h a t the Celts of Bohemia were no t Boii. 
M . SZABÓ 
I did not say t h a t . The problem discussed by me is in t he final analysis, independent f r o m the circum-
stance, whe ther in anc ien t t imes Boii were living in the te r r i to ry of present -day Bohemia. I t was n o t m v inten-
tion e i ther to confirm, or t o re fu te this . I only asserted t h a t I do no t belive t h a t in the 2nd cen tu ry В. C. Celts 
migrated f rom Bohemia t o the Carpa th ian Basin, or expressing it even more clearly, t h a t t he Boii of I t a ly 
would h a v e reached t h e ter r i tory of H u n g a r y or the neighbouring regions so t h a t in the course of their migra-
tion t h e y also touched Bohemia. I n fac t the Celtic f inds f r o m the Carpath ian Basin show a considerably dif-
ferent character , and th i s can ha rd ly be b rough t together in t he way it was done by J. Filip in his significant 
article published in A c t a Arch. H u n g . 
E . B . B O N I S 
This really is one of the disputed questions. The o ther means a certain clash not with t he conclusions 
of J. Filip, bu t with those of numismat is t s , because the problem of vessels wi th amphora-handles brought 
into connection with t h e migrat ion of the Boii do not belong t o the 2nd cen tury . On the o the r hand , numis-
mat i s t s speak about t h e mint ing of coins of t he Biatec type in the 80-s and 70-s in t h e envi ronment of Pozsony. 
How can th is chronological difference be explained? 
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M . SZABÓ 
In m y opinion the Boii in quest ion were Boii no t only in t he 2nd century B. C. bu t even a t t h e t ime 
of the R o m a n conques t , quite independent ly f r o m the fac t when they s t a r t ed to min t coins. On the o t h e r hand , 
in m y opinion the-above ment ioned s tar t ing da te of the i r coin min t ing is ficti t ious. I t is based on the concept ion 
t h a t as a result of t he victory of Scipio Asiagenus t he mint ing of the Scordisci was discontinued and on accoun t 
of this a shortage of coins took place i n the Carpa th ian Basin. In order t o eliminate t he shortage of coins, there-
a f t e r the mint ing was s tar ted in several places more or less s imul taneously . In connect ion with these "bar -
ba r i an" coins, in t he f inal conclusion, there are serious chronological diff icult ies. We c a n n o t get on wi th t h e pre-
sumable p ro to types f r o m this po in t of view. The posi t ion is the same also in respect of t h e relationship be tween 
the coins of the Boii and the R o m a n proto types . Thus , the p ro to types do not give f ixed footholds for da t ing . 
I t can easily t u rn ou t t h a t the coins are considerably earlier t h a n t h e y a re now though t o be, but there a r e also 
opinions according t o which the ba rba r i an min t i ng of coins in the Carpa th i an Basin could t ake place in a period 
considerably nearer t o the beginning of our E r a . 
É . B . BONIS 
We can p e r h a p s raise also unother possibility. Some of the an th romorph ic vessels m a y be of l a t e r da te . 
J u s t in connection wi th the Mátraszöllős finds, we have arrived, a t a po in t of great n ice ty , viz. how fa r d o the 
L a Tène С cemeteries continue? The question of t he L a Tène cemeteries — similarly t o the question of coin 
min t ing — defini te ly belongs t o t he problems of t he f i r s t half of t he 1st century B. C. As a ma t t e r of f ac t , in 
H u n g a r y we feel bad ly the absence of Filip's so called ' origin and golden age of the o p p i d a " period. In H u n g a r y 
t he oppida are f lourishing only in Fi l ip ' s "decline of t h e opp ida" period. The first half of t he 1st cen tury m e a n s 
a ra ther unknown and unsolved p rob lem for our investigation. The L a Tène С cemeteries are placed by us to 
the 2nd century, while the f irst hal f of the 1st century remained vacan t . Patay's conception, on the o the r hand , 
indicates t h a t this t y p e of burial would extend to the f i rs t half of the 1st century . E v en recently, a t the Libenice 
conference, Filip rendered the a s sumpt ion according t o which these bir i tual and cremat ion burial ex t end over 
the f irst half of the 1st century very doubt fu l . Pe rhaps , the collection and evaluat ion of similar ensembles of 
f inds will help to solve the problems of the f irst half of the 1st cen tu ry . 
J . G Y . SZILÁGYI 
I should like t o make some remarks on the problems of t he origin of the an thropomorphic vessels, re-
commending a solution which renders M. Szabó's assumpt ion on the I t a l i an origin even more likely. The E t r u s -
can parallels were no t convincing. However , fo rm the second half of t h e 4th century t o t he middle of t h e 3rd 
cen tury the re is a kind of po t t e ry , t he sculptural handles of which are of definitely archaizing charac te r , so 
much so t h a t it can be presumed t h a t t h e y were moulded a f t e r the one-and-a-half or two centuries earlier bronze 
vessels. These phiales, painted yellow to imitate the bronze vessels, were manufac tu red in Canossa, t h a t is in 
Apulia. The openworked method of decorat ion, also appear s with t he s ame material being removal of t h e clay 
between the head a n d the hands, also found on the Celtic vessel handles f r o m Hungary . T h e Apulian la te a rcha-
izing series of vessels s tand not only chronologically much nearer t o t h e Celtic f inds described here, b u t besides 
th is it was manufac tu r ed in such a te r r i to ry f rom where very rich Celtic g raves and f inds a re known to us . T h u s 
t he Celts could get acquainted wi th these vessels here and the idea of imi ta t ing them could also arise here . This 
is more or less, how I imagine t he development of th is Celtic type of vessel and this is w h y I consider t h e idea 
of the I ta l ian origin convincing. (On the phiales see: G. SCHNEIDER-HERRMANN: BABeseh 37 (1962) 47 — ; 38 
(1963) 92.) 
É . B . BONIS 
My question was intended to help clarify how the appearance of the Boii in t w o different d i rec t ions 
is explained by M. Szabó, since t he quest ion of the Boii, as such, is very impor tan t for us. 
I wish t o express my t h a n k s for the interest shown by the audience and also t o those who were kind 
enough t o read the i r lectures and repor t on t he la tes t results of the i r investigations a t t he debat ing session 
of our Society. 
I hope t h a t the present session will give fresh impetus to t he f u r t h e r e laborat ion and publ ica t ion of 
the Celtic f inds preserved in the s tores of the museums , and will p romote t he celtic invest igations in H u n g a r y . 
Announcemen t of É . F . I'ETRES 
In connection with the conference I should like t o inform the m e m b e r s of the Society about the follow-
ing. When the Archaeological D e p a r t m e n t s tar ted t o p lan today ' s session, together with m y colleague T. Kovács, 
we encountered several problems. The necessity of a new synthesis of t h e Celtic Age and the large q u a n t i t y of 
new unpublished mate r ia l gave us t h e idea t h a t the unpubl ished f inds of considerable quan t i t y lying in t he 
stores of museums should be published as soon as possible. Discussing th i s question wi th the interested col-
leagues in agreement wi th P. Patay, we belived t h a t t he compilat ion of a Celtic corpus for t he publication of m a t e -
rials would be desirable. In connection with this ques t ion t he D e p a r t m e n t turned to t he Academy. F r o m the 
Academy we have received the reply t h a t t he Archaeological Commitee of t he Academy is r eady to give p r io r i ty 
t o t he publicat ion of t he Celtic corpus as privileged subjec t . We should like t o submit t h e unpublished f ind in 
a publ icat ion compiled and arranged according to un i fo rm principles. I n its reply t he Academy proposed a t 
t he same t ime t h a t t he corpus should be included in t h e publications p lan of the Academy. Thus, t he possi-
bi l i ty of publishing t h e corpus has been ensured by the Academy. We suggest the following for the compila t ion 
of t he corpus in pract ice . We shall call on all museums where Celtic ma te r i a l is preserved, and on all invest iga-
tors who have unpublished excavat ion material , t o par t ic ipa te in th is work as co-authors. 
4 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 

COMMUNICATIONES 
F R Ü H E I S E N Z E I T L I C H E R B R O N Z E - D E P O T F U N D VON N Á D U D V A R 
I m Früh jah r 1971 ist in Nádudvar (Komitat Hajdú-Bihar) vom inneren Gebiet der 
Ortschaft 3,5 km südwestlich, entlang des Erdweges nach Karcag, im Halomzug bei Bauarbeiten »  
aus 90 cm Tiefe ein verborgener Bronze-Depotfund zum Vorschein gekommen. In der Gemarkung 
von Nádudvar stellt dies nicht den einzigen F u n d solchen Charakters dar. Die von früher bekannten 
und in die Li teratur unter der Benennung Bojár—Hollós registrierten Bronzefunde wurden etwa 
6 km südöstlich von dem F u n d von Halomzug zutage gefördert1 (Abb. 1). 
Der Fund von Nádudvar Halomzug enthäl t Tüllenbeile, Sicheln, Tüllenmeißel, Schwert-
klingen, Lanzen, Sägen, Bronzedrähte und Armbänder, Messer, Gußkuchen, ein genietetes Bronze-
blechstück, ein Lappenbeil, eine Lanzenschaftscheide, Anhängerglieder und das Bruchstück eines 
solchen gegossenen Bronzegegenstandes, der in den ansonsten typischen Bronzehortfunden f remd 
und unbekannt ist. Mit Ausnahme einiger Sicheln sind sämtliche Bronzegegenstände (112 St.) 
f ragmentier t oder schlecht gegossen, sie waren also zum Zei tpunkt der Verbergung nicht mehr in 
Gebrauch, sondern wurden zwecks Einschmelzung zusammengetragen. 
1
 A. MOZSOLICS: Inven ta r i a (2. U . 17.). 
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440 M. SZ. MA THÉ 
Wir haben es zweifelsohne mit einem geschlossenen Fundkomplex zu tun; die Fundum-
s lände wurden unmit telbar bei der Freilegung an Ort und Stelle kontrolliert und der Fund in das 
Dni-Museum zu Debrecen eingeliefert. Wir haben festgestellt, daß die mit den Bronzefunden 
gemeinsam zutage geförderten Gefäßscherben, deren Großteil mit der ausgegrabenen Erde aus-
gehoben wurde, nicht zu ein u n d demselben Gefäß gehören. Zum größten Teil sind sie die außen 
mattschwarzen, innen gelblichrot gebrannten Fragmente eines größeren Gefäßes vom Charakter 
Gáva. Die übrigen Scherben sind mit Besenstrichen verzierte, grobe Hauskeramikfragmente aus 
der Früh-Gáva-Kultur . Es befand sich unter ihnen auch ein dünnes, schwarzes Schalenfragment. i a 
Es wird angenommen, daß der Verberger des Schatzes diesen in die Abfallgrube einer Siedlung der 
Gáva-Kultur hineingegraben ha t . Die Fragmente des größeren Gefäßes, die leider nicht zusam-
men gestellt werden konnten, dü r f t en das Gefäß des Schatzes gewesen sein. (Abb. 7) 
Die Stücke des Fundes sind die folgenden: 
1. Tüllenbeil mit Öse. Von ova lem Querschni t t und wulst igem, geradem R a n d . U n t e r dem R a n d u m -
laufende vier feine R ippen , aus denen a n beiden Seiten eine Rippe von dreifacher Y - F o r m abwär t s rag t . Die eine 
Seite ist gesprungen. 
L: 12,2 cm, R a n d b r : 4,7 cm. Inv.-Nr. : 71.65. 1. (Abb. 2, 2) 
2. Tüllenbeil mit Öse. D e m vorangehenden ähnlich, bloß in der Verzierung abweichend. Un te rha lb des 
R a n d e s laufen zwei Rippen r ingsum, un te r diesen laufen geschweif t dreifache R ippenbünde l in einer Spitze 
aus . A n der einen Sei te ein T- förmiger Sprung. 
L: 13,7 cm, Randbr : 4,7 c m . Inv.-Nr. : 71.65.2. (Abb. 2, 1) 
3. Tüllenbeil mit Öse. Von ova lem Querschni t t , mi t wuls t igem, geradem R a n d , un t e r dem R a n d um-
laufende vier feine R ippen , die f ü n f t e is t in der Mit te un te rbrochen u n d f ü h r t parallel abwär t s . Aus der Schneide 
feh l t ein Stückchen. 
L: 11,5 cm, Randbr : 4,8 cm. Inv.-Nr. : 71.65.3. (Abb. 2 , 3 ) 
4. Fragment eines Tüllenbeils mit Öse. Den vorangehenden ähnl ieh . Unte r d e m Rand mit drei umlau-
f enden Rippen von dreifacher Y - F o r m . Die Schneide fehlt. 
L: 6,4 cm, R a n d b r : 4,9 cm. Inv.-Nr. : 71.65.4. (Abb. 2, 4) 
5. Fragment eines Tüllenbeils. Mit e inem waagerecht bzw. bogenförmig spitz auslaufenden R ippen-
bünde l verziertes Viertelstück einer Tülle von face t t i e r t em R a n d . 
L: 5,2 cm, Inv.-Nr. : 71.65.5. (Abb. 2 , 5 ) 
6. Fragment eines Tüllenbeils. Ein halbes Tüllenstück m i t wulstigem, ge radem R a n d und d ich t ge-
r i p p t e m Hals. 
L: 2,9 cm. Inv.-Nr. : 71.65.6. (Abb. 2, 6) 
7. Tüllenbeil mit Öse. Von s t a rk hochgezogenem und schräg abgeschni t tenem R a n d , da run te r m i t drei 
s t a r k e n Rippen verz ier t . Das Tül lenende ist abge f l äch t , die Schneide fehlt . 
L: 8,7 cm, Spannweite des Randes : 5,1 cm. Inv. -Nr . : 71.65.12. (Abb. 2, 15) 
8. Tüllenbeil mit Öse. Mit spi tzovalem Querschni t t , f ace t t i e r t em Hand, einer sich s tark verbre i ternden, 
a n der Seite eine doppelbogenförmige Rippenverz ierung t ragenden Sehneide, deren eine Ecke fehlt . 
L: 11,1 c m , Spannweite d e s Randes: 4 cm. Inv. -Nr . : 71.65.17. (Abb. 2, 12) 
9. 19. Tüllenbeilfragmente. Rand- bzw. Schneidenstücke von Tüllenbeilen. 
L: 2 , 8 - 8 , 8 cm. Inv . -Nr . : 71.65.7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19. (Abb. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 18, 19) 
20. Fragment eines Tüllenmeißels. F r a g m e n t einer Tülle wahrscheinlich eines Meißels von spi tzovalem 
Querschni t t . 
L: 3,7 cm, D m . des R a n d e s : 2,4 cm. Tnv.-Nr.: 71.65.20. (Abb. 2, 20) 
21. Tüllenmeißel. Das Tül lenende eines Miniaturmeißels von rundem Querschni t t , mi t einer vom 
oberen Drittel face t t ie r ten Seite. Auf dem R a n d eine abgebrochene Gußnaht . Schneide fehlt . 
L: 4,7 cm, D m . der Tül le : 1,6 cm. Tnv.-Nr.: 71.65. 21. (Abb. 2, 21) 
22. Knopfsichel. Leicht gebogen, mit doppe l te r Randr ippe u n d drei abgenu tz ten , kurzen Hippen Ver-
zierungen. 
Durchschnit t l iche Br: 2,4 cm, Spannweite : 13,4 cm. Inv . -Nr . : 71.65.22. (Abb. 3, 1) 
23. Fragment einer Knopfsichel. F r a g m e n t des in K n o p f f o r m auslaufenden Endes , neben d e m K n o p f 
m i t Gußzapfen u n d drei abgenu tz ten , kurzen R i p p e n Verzierungen. 
L: 4,7 cm, Br: 3 cm. Inv . -Nr . : 71.65.23. (Abb. 3. 2) 
24. Zungensichel. An beiden Rändern der Griffangel gekerb te Rippenverzierungen, die sich an der 
g la t t en Randr ippe treffen. Das E n d e der Griffangel ist C-förmig ausgeschni t ten, an ihrer Außenseite bef inde t 
sich eine viereckige Zunge. 
Durchschnit t l iche Br. de r Klinge: 2,8 cm, Spannweite: 16 cm. Inv.-Nr. : 71.65.24. (Abb. 3, 3) 
25. Zungensichel. Rech teck ig gebogen, de r innere Hand der Griffangel l äu f t bis zur Spitze der Sichel. 
Der äußere Rand ist gegliedert, d ie Sehneide wellig abgenutz t , das Ende des Griffes abgebrochen, "schwalben-
seh wanzförmig". Außen an der Sei te eine längliche Zunge. 
Ia
 Bei der Bes t immung der K e r a m i k bot uns G. I . an dieser Stelle meinen D a n k ausspreche. 
Szmirnova eine wertvolle Hilfe, w o f ü r ich ihr auch 
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Durchschnit t l iche Br: 7,7 cm, Spannwei te : 12,6 cm. Tnv.-Nr.: 71.65.25. (Abb. 3, 4) 
26. — 32. Sichelklingenfragmente. Gebogene, dünne Sichelspitzen mi t ein-zwei Randr ippen . 
Klingenbr: 1 , 6 - 3 , 4 cm, Spannwei te : 6,3 - 12,4 cm. Inv . -Nr . : 71.65.26, 40, 41, 42, 43, 45, 46. (Abb. 3, 
5, 6, 7, 16, 18, 19; Abb. 4, 5) 
33. —37. Sichelklingenfragmente. Gebogene Kl ingenmit te ls tücke mi t Randr ippe . 
Kl ingenbr: 2 - 4 , 3 cm, Spannweite : 3 , 9 - 1 1 cm. Inv . -Nr . : 71.65.27, 38, 39, 44 ,47 . (Abb. 3, 8, 9, 11, 
14, 15) 
38. Zungensichel. I m Rechteck gebogen, der Tnnenrand der abgebrochenen "schwalbenschwanzför-
m i g e n " Griffangel l äuf t bis zur Spitze. Ihre Schneide ist wellig abgenutz t , außen a m Griff be f inde t sich eine 
schräg abgeschni t tene Zunge. Entzweigebrochen. 
Kl ingenbr: 2,6 cm, Spannwei te : 13,9 cm. Inv.-Nr. : 71.65.28. (Abb. 3, 10) 
39. Zungensichel. Leicht gek rümmt , in Rechteck gebogene Klinge. Die gegliederte Innenrippe der 
Griffangel l äu f t in die kräf t ige Randr ippe , die stellenweise gleichfalls gegliedert ist. Der Klinge ent lang zieht 
sich eine Doppelrippe, das E n d e der Griffangel ist C-förmig ausgeschnit ten, die Zunge gerippt u n d eckig. 
Kl ingenbr : 2,8 cm, Spannwei te : 14,4 cm. Inv.-Nr. : 71.65.29. (Abb. 3, 12) 
40. Zungensichel. Leicht gek rümmt , in Rechteck gebogene Klinge. Am Innenrand de r Griffangel 
l ä u f t eine Rippe bis zur Spitze der Klinge. Ih r e Schneide ist wellig abgenutz t , a n der Griffangel eine tropfenför-
mige Öffnung, m i t einem C-förmigen Ausschni t t a m Ende. Die Zunge ist t rapezförmig . 
Kl ingenbr: 2,8 cm, Spannwei te : 15,7 cm. Inv.-Nr. : 71.65.30. (Abb. 3, 13) 
41. Zungensichel. Der Innenrand der Griffangel er re icht die äußere Randr ippe an deren mit t lerem 
Teil. Ih re Klinge ist facet t ier t , auf der Griffangel befindet sich ein rundes Loch, das Ende ist C-förmig ausge-
schni t ten , die Zunge t rapezförmig. In der Mit te der Randr ippe ein abgebrochener Gußzapfen. 
Kl ingenbr: 2,9 cm, Spannweite : 13,7 cm. Inv.-Nr. : 71.65.31. (Abb. 3, 17) 
42. Zungensichel. In U - F o r m gebogene, breite Klinge. Die Griffangel ist m i t drei geke rb ten Rippen 
verzier t , die R ippen erreichen nicht die äußere brei te Randr ippe . Das Ende der Griffangel ist doppe l t C-förmig 
ausgeschni t ten, die Zunge klein, abgenu tz t . 
Kl ingenbr: 4,1 cm, Spannweite : 13,4 cm. Inv.-Nr. : 71.65.32. (Abb. 3, 21) 
43. Fragment einer Zungensichel. S tück von der Griffangel her. Die R a n d r i p p e ist mit schrägen, grup-
penweise angebrachten Kerbschni t ten verziert , in der Mitte bef indet sich ein regelrechtes Loch. A m unteren 
R a n d ist der Griff mi t geschweifter , dreieckförmiger, an der anderen Seite des Loches mi t in Viereck gefaßter, 
X-förmiger , dünne r Rippenverz ierung versehen. Die Zunge ist viereckförmig, m i t schräg geschni t tenem Rand. 
L: 8.2 cm, untere Br: 2,5 cm. Inv . -Nr . : 71.65.33. (Abb. 3, 22) 
44. Fragment einer Zungensichel. E in Stück von der Griffangel her m i t e inem Teil der Klinge. Die 
R a n d r i p p e ist tord ier t gegliedert, auf dem dem R a n d e zufal lenden Teil der Klinge bef indet sich eine doppelte, 
d ü n n e Rippe . Die Griffangel ist an der unteren Seite quer mi t zwei, an der oberen mi t vier umgekehr ten V-för-
migen Rippen verziert , ihr E n d e C-förmig ausgeschnit ten. Die Zunge ist ein deformier tes Viereck. 
Kl ingenbr : 2,9 cm, Spannweite : 6,7 cm. Inv.-Nr. : 71.65.34 (Abb. 3, 23) 
45. Fragment einer Zungensichel Am E n d e der in Rech teck gebogenen Griffangel ist ein regelmäßiger, 
V-förmiger Ausschni t t Die innere Randr ippe der Griffangel l ä u f t an der Klinge ent lang. Zwischen den beiden 
R a n d r i p p e n l äu f t eine Y-förmige dünne Rippe , die dem Ausschni t t der Griffangel folgt. Der Spitzteil der Klinge 
fehl t , die Zunge ist abgebrochen. 
Kl ingenbr: 2,4 cm, Spannwei te : 6,4 cm. I n v -Nr.: 71.65 35. (Abb 3. 20) 
46. Fragment einer Zungensichel. In e inem "Schwalbenschwanz" endende, sehr abgenutz te Griffangel, 
mi t tannenzweigförmiger Rippenverz ierung Die Zunge ist abgebrochen. 
L: 6,4 cm, Br: 2,5 cm. Inv . -Nr . : 71 65.36 (Abb. 3, 24) 
47. Fragment einer Zungensichel Leicht gekrümmtes Stück von der Griffangel her Die Randr ippen 
sind abgenu tz t , das Ende schräg abgebrochen, die Zunge ist abgenutz t , viereckig. 
Kl ingenbr : 2,5 cm, Spannweite- 6.8 cm. Inv.-Nr.- 71 65.37. (Abb. 3, 25) 
48. Tüllenlanze. Das Bla t t füg t sich beim Dri t tel der Tülle an, wo sich e inander gegenüber zwei Löcher 
bef inden . 
L: 13,3 cm, Tül lendm: 2,4 cm. Inv . -Nr . : 71 65.48 (Abb. 2. 25) 
49. Fragment einer Tüllenlanze. Mit t lerer Teil. Spitze und Tülle fehlen, mi t breitem Bla t t . 
L : 5,2 cm, größte Br: 4,6 cm. Inv . -Nr . : 71 65.49 (Abb. 2, 22) 
50. Fragment einer Lanze. Lanzen- oder Schwertspitze, m i t Rippe in der Mitte, massiv. 
L: 5,7 cm, Br: 3,5 cm. Inv . -Nr . : 71.65.50. (Abb. 2, 23) 
51. Fragment einer Tüllenlanze. F lache Lanzenspitze mi t M'ttelr ippe, von der Tülle ein Stückchen 
s ichtbar . Mit zackig abgenu tz tem R a n d . 
L: 6 cm, größte Br: 2,9 cm. Inv . -Nr . : 71.65.51. (Abb. 2, 24) 
5 2 . - 54. Fragmente von Tüllenlanzen. S tumpfkege l fö rmig abgebrochene Tüllenteile, m i t a n beiden 
Seiten e ingebohr tem Loch. 
L: 5,5 6,6 cm, Br: 2 2,5 cm. Inv . -Nr . : 71.65.52, 53, 54. (Abb. 2. 26, 27, 29) 
55. Messerfragment. Einschneidige Messerklinge mit Gr i f fp la t te und Griffteil . Auf d e m Griff drei 
deformier te Löcher, auf dem R ü c k e n der Klinge Tannenzweig- und parallele Linienbündelverzierung. Auf den 
dem Klingenrücken anliegenden R ä n d e r n eine doppel te Punk t re ihe . Beide Ends tücke abgebrochen. 
Griff länge: 7,5 cm, Kl ingenbr : 1,8 cm, gesamte L: 13 cm. Inv.-Nr. : 71.65.55. (Abb. 4, 1) 
56. Messerfragment. S tark gebogen, mi t dünne r Gr i f fp la t te und bre i tem Rücken . Klinge s t a rk abge-
nu t z t , beide E n d e n abgebrochen. 
L: 12.4 cm, Kl ingenbr: 1,4 cm. Inv . -Nr . : 71.65.56. (Abb. 4, 2) 
57. Messerfragment. Mit durchbrochener Griffplat te , der Griff ist mi t vier zusammenhängenden Ringen 
mit der Klinge verbunden. Auf dem Rücken der Klinge läuf t ein thinner Gra t en t lang . An beiden Seiten eine 
halbbogenförmige, a m Rande eine schräge Kerbenre ihe . An der einen Seite der Klinge eine Zickzacklinienver-
zierung. Der größere Teil der Klinge und der Griff fehlen. 
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Grifflänge: 4,1 cm, gesamte L : 7,7 cm, Klingenbr: 2,3 cm. Inv . -Nr . : 71.65.57. (Abb. 4, 4) 
58. Messerfragment. Messerspitze m i t geradem R ü c k e n und gebogener Klinge. A m Rücken zwischen 
doppel ten halbbogenförmigen Reihen eine Punkt re ihe , die von einem querger ichteten Linienbündel abgeschlos-
sen ist, b loß die Punk t re ihe setzt sich n o c h ein Stück lang for t . Auf der Klinge eine gleiche Verzierung, bei der 
Schneide eine dreifache eingeritzte Linie . 
L : 10,6 cm, Br : 2,3 cm. Inv . -Nr . : 71.65.58. (Abb. 4,3) 
59. —60. Schwertklingenfragmente. Mittelstücke v o n Schwertklingen. An ihren brei teren Enden dichte , 
parallele Linienbündel. 
L : 11 ,9 -12 ,4 cm, Br : 3,8 4,6 cm. Inv.-Nr. : 71.65.59, 60. (Abb. 4, 6, 7) 
61. —62. Schwertklingenfragmente. Mittelstücke v o n Schwertklingen, in der Mitte m i t breiter , hervor t re-
tender , g la t t e r Rippe. 
L : 2,7 cm, Br: 2,8 4,2 cm. I n v . - N r . : 71.65.61, 62. (Abb. 4, 8, 9). 
63. - 84. Sägeblätter. Lange, gehämmer t e , an beiden Seiten gezähn te bzw. gezackte , kleinere oder 
größere, d e m Ende zu verschmälernde, f ragment ie r te bzw. einige in t ak t e Exemplare . 
L : 4 , 5 - 1 9 , 9 c m Br: 1,6 2,8 c m . Inv.-Nr. : 71.65.63 84. (Abb. 5, 1 - 2 2 ) . 
85. Fragment eines Sägeblattes. Sp i tz auslaufendes, gezahntes, in der Mitte mi t einer Rippe versehenes 
Ha lbs tück . Wurde in e iner einseitigen G u ß f o r m gegossen. 
L : 11 cm, Br: 2,5 cm. I n v . - N r . : 71.65.85. (Abb. 5, 23). 
86. Fragment eines Armbandes. Abgerundeter , ha lbbogenförmiger Querschnit t , von ungleichmäßiger 
Dicke, d a s eine Ende ist abgerundet . M i t eingeritzten Linienbündeln verzier t . 
D m : 0,8 1,3 cm. Inv.-Nr.: 71.65.86. (Abb. 4, 27). 
87. Halsring (?). Von ovalem Querschni t t , le icht eingebogen, unverz ier t , die E n d e n fehlen. 
D m : 1 - 1 , 1 cm. Inv.-Nr. : 71.65.87. (Abb. 4, 26). 
88. Armband. I n doppelter Wellenlinie gebogen, von halbkreisförmigem Querschni t t , mi t leicht wul-
st igem E n d e . In einseitiger Gußform hergeste l l t , die E n d e n sind nicht ausgearbei te t , unverz ier t . 
D m : 0,7 cm. Inv . -Nr . : 71.65.88. (Abb 4, 19). 
89. Fragment eines Halsringes (?). I n S-Form gebogenes, dickes, unverzier tes Drah t s t ück von halb-
kre is förmigem Querschni t t . 
D m : 1,1 cm. Inv . -Nr . : 71.65.89. (Abb. 4, 24). 
90. Fragment eines Armbandes. Le i ch t gebogenes, flaches, unverz ier tes Drah t s tück von Kreissegment-
durchschn i t t . 
D m : 0 , 9 - 1 cm. Inv.-Nr. : 71.65.90. (Abb. 4, 23). 
91. Fragment eines Armringes. Außensei te gewölbt , Querschni t t t rapezförmig, einst m i t Linienbündel 
verziertes, jedoch abgenu tz t e s Drah t s tüekchen . 
D m : 0 , 8 - 0 , 9 cm. Inv.-Nr. : 71.65.91. (Abb. 4, 14). 
92. Fragment eines Armbandes. V o n ovalem Querschni t t , face t t ie r t , m i t ander tha lb Re ihen eingeri tzten 
Tannenzweigen verziert, lásd Man. 472. o. D m : 0,6 — 6,8 cm. Inv . — Nr . : 71. 65.17. (Abb. 4, 17). 
93. Fragment eines Armbandes. Ungleichmäßig dickes Drah t s t ück von kreisförmigem Querschni t t , 
mi t schräg eingeritztem, abgenutz tem Linienbündel . 
D m : 0 , 4 - 0 , 5 cm. Inv.-Nr. : 71.65.93. (Abb. 4, 16). 
94. Fragment eines Armbandes. Ungleichmäßig dickes, unverz ier tes Drah t s tück von kreisförmigem 
Querschni t t . 
D m : 0 , 3 - 0 , 5 cm. Inv.-Nr. : 71.65.94. (Abb. 4, 22). 
95. Fragment eines Armbandes. H a l b e s Stück eines offenen Armbandes , an der Bruchstelle von kreis-
förmigem Querschnitt , d a s offene E n d e deformier t . Abgenutz t , unverz ier t . 
D m : 0 , 1 - 0 , 4 cm. Inv.-Nr. : 71.65.95. (Abb. 4, 21). 
96. Fragment eines Armbandes. Drahts tück , v o n spitzovalem Querschni t t , an bi iden Enden a n der 
Bruchste l le eine beim G u ß en ts tandene Blase. Unverzier t . 
D m : 0,4 cm. Inv . -Nr . : 71.65.96. (Abb. 4, 20). 
97. Bronzedraht. Mit abgerunde te r Kante , von viereckigem Querschni t t , das eine Ende v e r j ü n g t 
sich. Wahrscheinlich d a s F ragment e ines halbfert igen Armspirals. Unverz ie r t . 
D m : 0 , 3 - 0 , 5 cm. Inv.-Nr. : 71.65.97. (Abb. 4, 18, 25). 
98. Bronzedraht. R u n d bzw. a n beiden Enden von viereckigem Querschni t t , a m mi t t le ren Teil schräg 
eingeri tzte Linienbündel. I n der Mit te entzweigebrochen. Wahrscheinl ich das F r a g m e n t einer halbfer t igen 
Armspira le . 
D m : 0 , 2 - 0 , 5 c m , L: 37 cm. Inv . -Nr . : 71.65.98. (Abb. 4, 15). 
99. Reifen. I n derselben G u ß f o r m gefertigte, spi tze, unverzier te Rei fen von spi tzovalem Querschni t t . 
Sie sind n ich t gleichmäßig breit, die d ü n n e r e Häl f te des einen Stückes ist mangelhaf t . 
D m : 8 , 4 - 8 , 6 c m , Br: 0 , 3 - 0 , 6 cm. Inv.-Nr. : 71.65.99. (Abb. 4, 11 — 12). 
100. Genietetes Bronzeblech. E i n m i t zwei Nie ten zusammengefügtes , [viereckiges Bronzeblech, in der 
Mitte u n d bei der Anschlußstelle der be iden Bleche eingeschlagene Löcher . Unverziert . Wahrscheinl ich das 
Befest igungsband eines Bronzegefäßes, eventuell das Stück eines Bronzegürtels . 
L : 4,9 cm, Br: 4,1 cm. Inv . -Nr . : 71.65.100. (Abb. 2, 30). 
101. Fragment eines Lappenbeils. Das Stück eines oberständigen Lappenbeils v o m Lappen her . A m 
oberen Teil an dem e inen Blat t zwei, z u r Häl f te durchgebohr te Löcher verschiedener Größe. 
L : 7 , 7 - 7 , 9 cm, obere Br: 4,3 c m , untere Br: 2,7 cm. Inv . -Nr . : 71.65.101. (Abb. 2, 31). 
102. Lanzenschuh (?). Stumpfkegelförmige Bronzetül le mi t drei Löchern, die eine von diesen aus d e m 
R a n d e ausgeschnit ten. A m engeren E n d e ein tel lerförmiger Rand , m i t e inem kleineren Loch, in der Mit te 
d a r u n t e r mi t viereckigen Einkerbungen . Wahrscheinlich ein Lanzenschuh. 
L: 12,2 cm, u n t e r e Dm: 2,!)- ,1 ,1 cm. Inv. -Nr . : 71.65.102. (Abb. 2, 28). 
103. Reifen. F lacher , leicht gewölbter , gleichmäßig dicker, regelmäßiger Rei fen . Glied i rgendeines 
A n h ä n g e r s . 
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D m : 7,5 cm, Br: 0,9 cm. Inv.-Nr. : 71.65.103. (Abb. 4, 13). 
104. Bronzeglied mit Vogelkopf. An zwei Seiten aus d e m waagerechten, oblongen Glied je ein hervor-
ragender Vogelhals und -köpf, auf dem Verbindungsglied mi t dichten Durchbohrungen, an der einen Seite 
mi t einem blaß sichtbaren, e ingeri tz ten Zickzackbündel, an der anderen Seite m i t e inem unregelmäßigen Loch . 
D ü r f t e gleichfalls das Glied irgendeines Anhänger s gewesen sein. 
Verbindungsglied L: 7,3 cm, Br: 1 cm. Inv. -Nr . : 71.65.104. (Abb. 4, 10). 
105. Bronzeguß. Sich s tumpfkege l fö rmig biegende, gegossene, dicke Bronzeschale, an drei Seiten 
gebrochen, der un te re in takte R a n d ist halbkreisförmig. Auf dem Körpe r 3 x 4 waagerecht eingetiefte Rip-
penbündel , den halbkreisförmigen E inbuch tungen folgt ein gleiches, dreifaches Rippenbünde l . Am oberen 
gebrochenen E n d e mi t dem Beginn einer Ausbiegung. 
H : 16,2 cm, Wanddicke : 0 , 3 - 0 , 4 em. Inv. -Nr . : 71.65.105. (Abb. 6, 1 - 2 ) . 
106. Gußnaht. In zweiäst igem K l u m p e n ausgehender, aus der Gußform ausgeronnener oder v o m 
fertigen Stück abgeschni t tener Gußabfall . 
Inv . -Nr . : 71.65.106. (Abb. 5,28) 
107—112. Gußkuchen und -klumpen. Bronzene Gußkuchens tücke bzw. Gußabfäl lo verschiedener 
F a r b e und F o r m . 
Inv . -Nr . : 71.65.107 — 112. (Abb. 5 , 2 4 - 2 7 , 29 - 3 0 ) 
Unser F u n d enthält die an die letzte Blütezeit des Kreises der auf großen, bronzezeit-
lichen Tradit ionen gründenden Bronzewerkstätten der Oberen Theißgegend und Transsylvaniens 
knüpfbaren Bronzetypen. Es ist demnach kein Zufall, daß Fundkomplexe gleicher Zusammen-
setzung nur östlich der Theiß gefunden werden. Ihre allernächsten Parallelen sind ebenfalls aus 
dieser Gegend zum Vorschein gekommen (Folyás —Szilmeg,2 Nádudvar -Bojár—Hollós,3 E g y e k -
Kendertag,4 Balmazújváros Hortobágyi út ,5 Kajnyikfalva,® Pusztabodolyó,7 Komi ta t Bihar,8 
Tóti (Táuteu),9 Mojgrád,10 Rohod III ,1 1 Kántorjánosi ,1 2 Szentes -Nagyhegy III,1 3Tiszaszentimre1 4  
usw. 
Der Fundkomplex enthä l t jedoch nicht nur örtliche Typen, sondern es sind in ihm — wie 
in sämtlichen Bronzehortfunden des Karpatenbeckens allgemein — auch die charakteristischen 
Stücke des allgemeinen mitteleuropäischen Urnenfelder- und Halls tat ter Kulturkreises anzu-
treffen. 
Der F u n d enthält viele Tüllenbeile u n d ihre Fragmente . Sie vertreten vor allem den sog. 
westlichen T y p (Abb. 2, 1 5), jedoch kommen ihre Parallelen, mit ihren charakteristischen 
wulstigen Rändern überwiegend östlich der Theiß vor (Folyás—Szilmeg, Nádudvar—Bojár—Hollós, 
Nagykálló Görénymocsár,15 K a j nyikfalva, Tiszaeszlár,16 Komi ta t Bihar, Ároktő - Tiszadorogma).17  
Ihre Verbreitung kann in dieser Gegend in die Hallstat t B-Periode gesetzt werden.18 
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Abb. 2. 1 - 1 9 . Tüllenbeile. 2 0 - 2 1 . Tüllenmeißel. 2 2 - 2 7 , 29. Lanzen. 28. Lanzenschuh. 30 
blech. 31. Oberständiges Lappenbei l 
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Abb. з. 1 - 2 . Knopfsicheln. 3, 4, 10, 12, 13, 17, 20, 2 1 - 2 5 . Zungensicheln. 5 — 9, 11, 1 4 - 1 6 , 18, 19. Sichel-
f r agmen te 
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Abb. 5. 1 — 23. Sägeblät ter . 2 4 - 2 7 , 30. Gußk lumpen und -kuchen . 28. G u ß n ä h t e 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
4 0 8 M. SZ. MA T H É 
Gleichfalls in der Hal ls ta t t B-Periode ist das Tüllenbeil mit einer sich stark verbreiternden 
Schneide häufig (Abb. 2, 12 14). Ähnliche Exemplare sind im F u n d e von Folyás Szilmeg, 
Bojár Hollós, ferner in den des Komita ts Szabolcs10 und von Nyíregyháza2 0 zu f inden. Der Typ 
mit geschweiftem, aufgezogenem Rande kommt bereits von der Spätbronzezeit (Reinecke BD) 
an vor, doch t r i t t seine Variante mit s tark aufgezogenem Rand erst in der Hal ls ta t t B-Periode 
auf (Abb. 2, 16, 18). Diese späten Typen kommen u m n u r einige zu erwähnen - in den Funden 
von Szilmeg, Bojár Hollós in einer fast gleichen Zusammensetzung vor, doch sind sie auch in 
den Funden von Balmazújváros, Mojgrád, Tiszaszentimre, Tóti (Täuteu), ferner in denen von 
Nyíregyháza und des Komita ts Szabolcs vertreten. Die eine Beilvariante von stark spitzigem Rand 
ist der unter dem R a n d dichtgeripjüe Typus, der vor allem ebenfalls in den östlichen Gebieten: 
im Komi ta t Bihar, in Mojgrád, Bojár—Hollós, Balmazújváros, Botpalád 2 1 vorhanden ist, er 
kommt aber auch in Ördöngösfüzes (Fizeçul Gherlei)22 und in Ispánlaka (Spälnaca)23 vor. Dem 
Anschein nach dür f te er sich aus derselben Weise verbreitet haben, wie seine rippenlose Variante; 
der Typus ist ganz bis zum Ende der Hal ls ta t t B-Periode in Gebrauch. In seiner zusammenfassenden 
Studie bezeichnet M. Rusu24 diese Tüllenbeile nach J . Nestor25 als Haup t fundor t e der Funde vom 
Typus Mojgrád Hajdúböszörmény Tóti. Dies übern immt auch M. Novotná2 6 und stellt diese 
Beile mit dem von W. A. von Brunn27 aufgestellten Typus Rohod Szentes in Parallele. Doch 
wird sie von sämtlichen Forschern in die von Müller Karpe2 8 aufgestellte Halls tat t BpPeriode 
datiert . 
Die übrigen Tüllenbeile des Fundes sind sehr fragmentiert , f ü r eine nähere Zeitbestim-
mung ungeeignet, doch erhellt aus dem Komplex, daß auch diese Fragmente überwiegend jüngere 
Typen darstellen (z. B. Abb. 2, 5, 6, 13, 14). 
Die beiden Tüllenmeißelfragmente (Abb. 2. 20 21) haben ebenfalls keinen zeitbestimmen-
den Wert , sie kommen in den Hor t funden von Hal l s ta t t A und В gleichfalls vor. Eine ähnliche 
Rolle fällt auch den Lanzen zu, da es von diesen ein einziges Stück gibt, das verhältnismäßig als 
intakt bezeichnet werden kann (Abb. 2, 25) und die Fragmente verraten an und für sich nur wenig. 
Auch die Bestimmung des in takten Exemplars ist unsicher. Es scheint, daß dieser Typus am häu-
figsten in den Hallstat t B-Hortfunden vorkommt (z. B. Egyek—Kendertag, Mojgrád, Tiszaszent-
imre, Komita t Bihar, Taktakenéz29 usw.), während in den älteren Hor t funden das Bla t t der Lan-
zen zum überwiegenden Teil geschweift oder verziert ist. Gleichfalls f ü r Hallstat t В ist im Funde 
das Fragment eines oberständigen Lappenbeils charakteristisch (Abb. 2, 31) — siehe Bojá r Hollós, 
Újszentmargita3 0 , Egyek -Kendertag, Szentes Nagyhegy III. , Rohod II ,3 1 Tiszaeszlár. 
Im Bronzefund bilden die Sicheln den größten Teil der Exemplare, doch kann trotzdem 
nicht leicht ein chronologischer Unterschied gemacht werden. Die Forschung mißt der zeitbestim-
menden Rolle der Sicheltypen keine allzu große Bedeutung bei, da nämlich der für ältest gehaltene 
Typus der Knopfsicheln von dem Horizont von Koszider an32 überall, auch in den späteren Perioden 
vorkommt, ja er lebt selbst mit den Zungen- bzw. hakenförmigem Griff versehenen Sicheln weiter' 
Die Bedeutung der chronologischen Abweichung der Sicheltypen ist tatsächlich gering.! 
doch lassen die Varianten auf eine gewisse wirtschaftsgeschichtliche Rolle schließen. Der Unter-
schied zwischen den Formen und Typen ist nämlich unseres Erachtens — das Ergebnis de-
Abweichung ihrer Anwendung und das der Differenzierung der landwirtschaftl ichen Arbeit. 
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Die ethnographische Literatur3 3 nennt die gerade, weniger gekrümmte Sichel zu der auch der 
Typus der Knopfsicheln gehört eine kurze Sense, da man an ihr, um sie zur Ent fa l tung eines 
größeren Schwunges geeigneter zu machen, einen langen Stiel befestigt hat . Dies war deshalb nötig, 
da die kurze Sense zum Grasmähen (Heuernte) angewendet wurde, wo man den durch größeren 
Schwung verursachten Kornverlust nicht befürchten brauchte. Zum Schnitt des Getreides eignet 
sich deshalb die kurzstielige Sichel besser. L. Takács bemerkt in seiner Studie, daß »auf einer pri-
mitiveren Stufe eine größere Wahrscheinlichkeit dazu besteht, um ein Gerät auch in mehreren 
Funkt ionen zu gebrauchen.«34 
D a unsere älteste Sichel gerade die Knopfsichel mit weniger eingekrümmter Klinge ist, 
besteht eine große Wahrscheinlichkeit dafür , daß sie diese Forin deshalb erhalten hat , cla sie 
mehrere Funktionen versehen mußte, nämlich zum Schnitt des Grases oder der verschiedenen 
Fut terpf lanzen sowie zur Getreideernte gedient hat. Archäologisch stehen uns bezüglich der Kennt-
nis der Viehhaltung, der Viehzucht sowie jener Tätigkeit, zu deren Methoden das Einsammeln 
des Fu t t e r s gehört hat , noch wenige Anhaltspunkte zur Verfügung. Es ist aber anzunehmen, 
daß die Forschungsergebnisse des Tierknochenmaterials zur Klärung der Differenzierungsstufe 
cler Landwir tschaf t beitragen und das Zusammenleben mehrerer Varianten der Sicheln wahr-
scheinlich machen. Von der Spätbronzezeit an blieb außer der zum Mähen dienenden Sichel, als 
neuer Typus (Variante mit einer Zunge und mit einem in unserem Fund zwar nicht vorkommenden, 
jedoch in Transsylvanien häufigen, hakenförmigen Griff) auch die vielseitige Knopfsichel erhalten, 
doch beschränkte sich ihre Rolle auf das Mähen von Gras. Ein Beweis hierfür ist, daß die beiden 
Haup t typen in den meisten Hort funden der ausgehenden Bronzezeit gemeinsam vorkommen. 
Eine gewisse chronologische Abweichung kann jedoch bei einem Teil der Sicheln fest-
gestellt werden. I m allgemeinen hält man die stark gebogenen, mit kleinen Zungen versehenen 
Typen von breiter Schneide für die jüngsten (Abb. 3, 21). Unserer Meinung nach kann es sich hier 
bloß um Werkstatteigenartigkeiten handeln, da dieser Typus meist in den östlichen Gebieten 
zum Vorschein kommt (Folyás Szilmeg, Egyek Kendertag, Balmazújváros Hortobágyi út, 
Rohod II . , Tiszaeszlár -Sinkahegy, Pusztabodolyó, Kajnyikfalva, Bükkaranyos).35 
An einem Teil der Sicheln von Nádudvar schließt sich die innere Randrippe der Griffangel, 
nicht unmit te lbar dem äußeren Rande an, sondern folgt diesem bogenförmig bis zur Spitze. Un-
serer Meinung nach ist auch das eine Hal ls ta t t B-Eigenartigkeit, eine derartige Formlösung bei 
den Sicheln fehlt nämlich bei den älteren Hort funden (Abb. 3, 4, 5, 8, 10, 13, 17, 21). Dies beweisen 
auch die aufgrund ihrer anderen Formcharakterist ika auseinandergehaltenen Hor t funde der 
Hal ls ta t t A- und B-Perioden. Unser Typus kann in den Hor t funden von Egyek Kendertag 
Pusztabodolyó, Kajnyikfalva , Tóti usw. angetroffen werden. Die andere, mit Griffangel versehene 
Gruppe der Sicheln kommt schon zu Beginn der Hal ls ta t t A-Periode vor (Abb. 3, 12, 22 — 25). 
Der Typus mit Kreuzmuster auf der Abb. 3, 22 gehört laut H. Müller Karpe in die Hallstatt 
A-Periode,36 wie z.B. die in den Hor t funden von Apagy37 oder Pusztadobos3 8 vorhandenen Stücke. 
Die übrigen Sicheln folgen dem allgemeinen westeuropäischen Typus. Sie stammen ihrer Form 
nach aus der Zeit von HA, die auch in der HB-Periode weiterleben. Häufig sind sie auch in den 
westlich der Donau gelegenen, in den Anziehungskreis der Urnenfelderkultur gehörenden Gebieten. 
Diese entwickeltere, hallstattzeitliche Variante des Knopfsicheltypus (Abb. 3, 1 2) 
gehört nicht eng in eine der Perioden, obwohl die Rippenvariante in weitem Kreis verbreitet, 
33
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überwiegend in den HA-Funden vorkommt (Demecser- Badarászsziget,39 Sarkad,40 Balsa,41  
Tiszanagyfalu,42 Szuszkó,43 Rohod I.44 und als weiterlebende Form naturgemäß auch in der Periode 
H B vorhanden ist (z.B. Rohod I I I . , Szikszó45 usw.). 
Die im Funde vorkommenden Messer (Abb. 4, 1 4) sind in der östlichen Hälf te des Kar -
patenbeckens sehr häufige Stücke der HA-B-Periode. Ihre genauere Chronologie wurde noch nicht 
erforscht. Auch Fol t iny unterscheidet sie nur je nach Typus.46 Die allernächsten Parallelen der 
Messer von Nádudvar finden sich in den Funden von Folyás -Szilmeg, des Komi ta t s Bihar und 
von Rohod III. , die zwar der Periode H B angehören, jedoch sind die Messer in ihnen von älterem 
Typus. Mit voller Gewißheit läßt sicli jedoch kein einziges Exemplar einreihen, da keines von 
ihnen intakt ist. Aufgrund ihrer Verzierung und Form können sie als solche in der Periode H B 
weiterlebende Stücke von HA-Charakter betrachtet werden. Sowohl das Messer der A-Pliase 
der Periode I-HA von Donja Dolina,47 wie auch das Messer des Fundes von Buj4 8 beweist dies. 
Das 2. Stück der Abb. 4 stellt einen Übergangstyp zwischen dem Messer mit Griffdorn und Griff-
angel dar, jedoch handelt es sich wahrscheinlich von schlecht gegossenen und ausgehämmerten 
Exemplaren. 
Aus den Schwertklingen (Abb. 4, 6 9) kann wenig festgestellt werden, eventuell nur so 
viel, daß die Klingenfragmente Nr . 6 7 vielleicht Stücke von Schwertern des Liptó-Typus sind, 
also in diesem Falle aus der Periode H A stammen. 
Einen großen Teil der Armband- und Drahtstücke konnte man wegen ihrer Fragmentiert-
heit und des Fehlens besonderer Charakterist ika ebenfalls nicht zur chronologischen Bestim-
mung anwenden. Die ältesten scheinen die Drahtstücke Nr. 15,16,18 der Abb. 4 zu sein, die annehm-
bar die Fragmente des in der Pi l iny-Kultur oft zur Herstellung der Armspiralen gebrauchten Bron-
zedrahtes sind. Das genaue Pendan t der beiden Reifen des Fundes mit spitzovalem Querschnitt 
(Abb. 4, 11 12) sind die Exemplare von Folyás Szilmeg und Szepesbéla (Spisska Bela)49 aus der 
Periode HA2. Offenkundig handelt es sich um einen allgemeinen Typus aus der Periode HA-B. 
Dieser Typus ist auch im Fund von Zsujta vorhanden.5 0 Zwar ist der unverzierte Halsring (?) 
Nr. 26 der Abb. 4, dessen Gegenstück in den Hor t funden von Balmazújváros, Tóti, Szentes—Nagy-
hegy I I I . und von Bükkaranyos angetroffen werden kann, fragmentiert , jedoch bildet er zum 
Vergleich eine Grundlage. Im allgemeinen werden die Armbänder und Halsringe von Halbkreis-
querschnitt von der Fachliteratur f ü r einen westlichen Typus gehalten, sie werden jedoch viel-
mehr aufgrund ihrer Verzierung abgesondert. Wahrscheinlich gehören sie, wie auch die Armbänder 
mit petschaftartigem Ende in die jüngere Region (Abb. 4, 19), in den Hort funden kommen aber 
meist ihre verzierten Varianten vor (Egyek Kendertag, Pusztabodolyó, Pácin,5 1 Szentes (?),52  
Tiszaeszlár). Für unser unverziertes Exemplar mi t petschaftart igem Ende gibt es eine Parallele 
im F u n d e von Pácin. Auch Nr. 27 der Abb. 4 zeigt eine alleinstehende Verzierung, gehört aber 
t rotzdem nicht zu den typischen Armbändern der Periode HB, obwohl Foltiny den mit senkrech-
ten u n d schrägen Linienbündeln verzierten Typus für ein Stück der Periode H B hält.53 
Der Reifen auf Abb. 4, 13 k a n n nicht als Armband betrachtet werden, da er zu flach und 
kant ig ist. Dieser Typus kommt überall vor, auch im Kreis der Urnenfelderkultur, doch seine 
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nächsten Parallelen sind in den Funden von Folyás —Szilmeg, Szentes Nagyhegy und Mojgrád 
vorhanden. Dieser flache Reifen kommt nicht alleinstehend, sondern mit mehreren zusammen-
gehef te t vor und wurde als Behang auf dem Pferdegeschirr oder eventuell auf Wagen angebracht 
verwendet. 
Es gibt noch im Funde einen Gegenstand (Abb. 2, 28), über dessen Gebrauchsbestimmung 
Unklarhei t herrscht, doch dürf te er wahrscheinlich ein Lanzenschuh gewesen sein. Obwohl es 
im F u n d von Mojgrád ein kürzeres Exemplar gibt, das Nestor «Pfeilspitze» (?) nennt, kommt in 
der Li teratur kein ähnliches Stück vor. Auch im F u n d von Lázárpa tak gibt es ein ähnliches kurzes 
Stück54 und auch Holste erwähnt aus Gemzse55 eine ganz kurze »Scheide«, doch ein dem Stück von 
Nádudvar ähnliches ist bislang noch nicht zum Vorschein gekommen. Sein Alter ist nicht eindeutig 
best immbar, doch kann man es aufgrund des Fundes von Gemzse bereits vom Horizont von 
Ópályi an datieren. 
Im Fund sind ungewöhnliche viele Sägen (Abb. 2, 1 — 23) geraten, jedoch können sie von 
chronologischem Gesichtspunkt weniger in Rechnung gezogen werden. Die Sägeblätter erscheinen 
nach M. Rusu in den östlichen Gebieten zuerst in der Periode HA,5 0 — siehe in größter Menge im 
F u n d von Felsőújvár (Uioara de Sus).57 Von da an sind sie bis in die Periode H B anzutreffen, 
obwohl laut T. Kemenczei die Sägeblätter zu dieser Zeit bereits seltener werden.58 Jedenfalls 
kommen sie in dem als nächsten gehaltenen parallelen Komplex, in dem von N á d u d v a r — B o j á r -
Hollós, ferner in Rohod I I I und auch im Hor t fund des Komita ts Biliar vor. Als eine Kuriosi tät 
gilt, das Fragment eines Sägeblattes mit Mittelrippe (Abb. 5, 23), das von den anderen abweichend 
nicht gehämmert hergestellt, sondern in einer einseitigen Gußform gegossen wurde, wofür es nur 
aus Bojár Hollós ein Beispiel gibt. 
Auch ein Bronzeblechstück (Abb. 2, 30), das vermutlich das Befestigungsband eines Bron-
zegefäßes oder das aus einem Gefäß ausgeschnittene, für unbekannte Zwecke gebrauchte Stück 
ist, sagt uns nicht viel. Da es Bronzegefäße bereits seit der Periode Reinecke BD gibt, fällt ihnen 
in unserem Fund chronologisch keine Rolle zu. 
Der Fund enthäl t noch zwei sehr interessante Gegenstände. Der eine ist ein stilisiertes 
Bronzeglied mit Vogelkopf (Abb. 4, 10), das in dieser Form in den Fundkomplexen von HA-B f remd 
ist. Es dürfte, wie z.B. das eine Anhängsel der Ráth-Sammlung,5 9 vielleicht irgendein Bronzean-
hänger oder Tragglied eines Anhängers gewesen sein. Für die Ar t und Weise ihres Gebrauches 
f ü h r t G. Kossack ein Beispiel aus Ancona,60 aus einer Protovillanova-Umgebung, d.h. aus der 
jüngeren Urnenfelderkultur HB-Periode an. Auch in den Gräbern des Gräberfeldes von Kom-
polje-Otocac (Kroatien) aus der Periode HC'1 kommt ein Anhänger von ähnlichen: Charakter vor. 
Sein Alter ist demnach unsicher. Betrachten wir den stilisierten Vogelkopf als zeitbestimmend, so 
können wir nur zu dem Ergebnis kommen, daß er bereits seit der Periode BD bekannt ist, obwohl 
er häufiger am Ausgang der Periode HA und dem Beginn von H B anzutreffen ist. 
Das interessanteste Stück des Fundes bildet zweifelsohne jener Bronzeguß (Abb. 6, 1 — 2), 
der zufolge seiner Form und seiner Maße im Kreise der früheisenzeitlichen Hor t funde völlig 
f r emd ist. Es stellt sich die Möglichkeit, daß wir mit einem solchen Wagenbestandteil zu tun haben, 
wie der aus Tarcal02 oder aus Magyarvista (Vistea).63 Chronologisch würde er auch zu diesen passen, 
jedoch mit seinen Maßen und seiner Form nach nicht, was auch die Frage der Auffassung des 
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Gegenstandes als Wagenbestandteil (Nabe) entscheidet. Die Bronzeschale bildet nämlich an ihrem 
halbkreisförmigen, breiteren Ende ergänzt einen Kreis von 20 cm Durchmesser. Seine Höhe kann 
nicht festgestellt werden, obwold auf dem schmäleren Ende die Spur einer leichten Ausbiegung 
zu sehen ist, die darauf schließen läßt, daß sie wahrscheinlich hier endete. Gegen eine Nabe spricht 
auch, daß sie wesentlich dicker als jene — 3 4 mm— ist, ferner, daß sie keine stumpfkegelför-
Abb. (i. I 2. Bronzegußfragment 
mige, sondern eine leicht geschweifte Seite hat. Keiner unserer vorhandenen Wagenbestandteile 
verfügt über ein solches Maß. Seine Verzierungsweise — eingetiefte Linienbündel — sind auf den 
gegossenen Funden des Karpatenbeckens nicht fremd, wie z.B. auf den Vögeln von Csicser oder 
auf denen des bei Hampel angeführten unbekannten Fundortes,64 die mit derselben Technik 
verziert waren und als wichtigster Beweis dafür dienen, daß er an Ort und Stelle gefertigt worden 
ist. Bezüglich seiner Gebrauchsbestimmung und seiner Chronologie entsprechende Forschungen 
anzustellen und Parallelen zu suchen hä t te nur dann einen Sinn, falls der Bronzegegenstand intakt 
wäre. Auf diese Weise sind wir nur auf Vermutungen angewiesen und müssen uns bis zum Vor-
kommen eines kompletteren Fundes damit zufriedenstellen. Jedenfalls wagen wir die Vermutung 
auszusprechen was auch die Form des Gegenstandes in ergänzter Weise handgreiflich erscheinen 
läßt — daß wir es mi t dem Rohrfuß eines großen Bronzegefäßes odor tragbaren Herdes — also 
eines nicht für den alltäglichen Gebrauch bestimmten Gegenstandes zu tun haben. Es ist Tat-
sache, daß unter den hailstattzeitlichen Bronzegefäßen nicht nur kein gegossenes Stück, sondern 
64
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Abb. 7. Verschiedene Gefäßbruchs tücke aus dem D e p o t f u n d e 
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sogar keines von ähnlicher Form zu finden ist.65 Trotzdem halten wir aufgrund der Gußtechnik 
das Stück für ein im Karpatenbecken gefertigtes Stück. 
Ein Teil der im Bronzedepotfund von Nádudvar—Halomzug vorkommenden Gegenstände 
kann schon von der Periode B D angefangen angetroffen werden (Tüllenbeil mit hochgezogenem 
Rand , Knopfsichel, Bronzegefäß fragment) , ein anderer großer Teil dieser hält über die Periode 
H A bis H B an. Aufgrund der Sicheln mit breiter Klinge, des oberständigen Lappenbeils, des 
Tüllenbeils mit s ta rk hochgezogenem R a n d und eines Teiles der Armbänder datieren wir den 
Bronzehortfund — ihn unter die Funde von ähnlicher Zusammensetzung eingefügt — auf die 
Mitte der Periode H B . Der F u n d läßt sich schwer an eine Volksgruppe knüpfen. Doch wenn wir 
die Kul tur , die die verborgenen Hor t funde zustandegebracht und benutzt hat, auch nicht kennen, 
scheint dennoch aufgrund der ähnlichen Zusammensetzung und der zueinander naheliegenden 
Verstecke die Annahme berechtigt zu sein, daß sie die Nachlassenschaft ein und desselben Volkes 
sind. 
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A B K Ü R Z U N G E N 
R . D R E C H S L E R — B i z i é : 
VON B R U N N ( 1 9 6 8 ) 
Inven ta r i a /9 . 
F O L T I N Y (1955)  
H O L S T E ( 1 9 5 1 )  
H A M P B L 
NOVOTNÁ (1970) 
R O S K A ( 1 9 4 2 ) 
KOSSACK ( 1 9 5 4 )  
MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 
MOZSOLICS: I n v e n t a r i a / 2 . 
W . A. VON BRUNN: Mi t t e ldeu t sche H o r t f u n d e der j ü n g e r e n Bronzeze i t 
I - I I . Berl in , 1968. 
R . DRECHSLER — BIZIC: L e s t ombes des l a p o d e s p r éh i s to r iques a K o m p o l j e . 
I n v e n t a r i a A r c h . Yugos lav ia /9 . 1966. 
S. FOLTINY: Chronologie d e r Bronzezei t d e s K a r p a t e n b e c k e n s . Bonn, 1955. 
F . HOLSTE: H o r t f u n d e Südos teu ropas . M a r b u r g / L a h n , 1951. 
J . HAMPEL: A b r o n z k o r emlékei M a g y a r h o n b a n (Die D e n k m ä l e r der Bronze-
zei t in U n g a r n ) 1 - 3 . B u d a p e s t , 1886, 1892, 1896. 
G. KOSSACK: S t u d i e n z u m Symbo lgu t d e r Urnenfe lder - u n d H a l l s t a t t z e i t 
Mi t t e l eu ropas . Berl in, 1954. 
A. MOZSOLICS: B r o n z e f u n d e des K a r p a t e n b e e k e n s . B u d a p e s t , 1967. 
A. MOZSOLICS: Spä tbronzeze i t l i che D e p o t f u n d e aus U n g a r n . I n v e n t a r i a 
A r c h . Unga rn /2 . B o n n , 1967. 
М. NOVOTNÁ: Die B r o n z e h o r t f u n d e in d e r Slowakei (Spä tbronzeze i t ) . B r a -
t i s l ava , 1970. 
M. ROSKA: E r d é l y régésze t i r e p e r t ó r i u m a (Archäologisches R e p e r t ó r i u m 
Transsy lvan iens ) . K o l o z s v á r , 1942. 
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 Unsere r R e k o n s t r u k t i o n s v o r s t e l l u n g w ü r d e die 
F o r m des im K a u k a s u s im K u r g a n X V von Tr ia le t i 
g e f u n d e n e n b r o n z e n e n Bodenge fäßes i m g roßen u n d 
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g a n z e n e n t s p r e c h e n (B. A. KUFTIN: Archaeologi-
t schesk ie r a s k o p k i w Trialet i . Tbil is i , 1941. T a f . 
L X V I I I ) . 
N E W I N S C R I P T I O N S D E D I C A T E D TO J U P I T E R D O L I C H E N U S IN STARA ZAGORA, B U L G A R I A 
The cult of the Syrian god Jupi ter Dolichenus was spread all over the Roman Empire 
by soldiers and immigrants f rom the East. This especially relates to the Danubian provinces Dacia, 
Pannónia, Noricum and Raet ia . 1 I t s success mus t be explained with the successful merging of the 
supreme god of the Empire Jup i t e r optimus maximus and the local deity of the town Doliche in 
the province of Commagene. 
The cult of Jupi ter Dolichenus was not popular nei ther in Thrace nor in other territories 
of the Eastern Balkans, if we judge by the dedications to him as far as we know today. Only 
three dedications to Jupi ter Dolichenus are known in this terr i tory: two f rom the region of Stara 
Zagora (one f rom the village of Cherna gora2 and one from the village of Stamovo3) and the third 
one from the village of Gorsko Kossovo, t he region of Gabrovo.4 This is why the inscriptions 
published here are of particidar importance. 
The first inscription was hewn on the f ron t of a sacrificial altar made of limestone. I t was 
found in front of the main entrance of the R o m a n bath near Starazagorski bani (the Stara Zagora 
Spa) in 1965 together with the building inscription of the ba th . 5 The sacrificial altar is 0.86 m high 
and 0.58 m wide a t the bot tom and 0.44 m wide in the middle with a profile a t the bot tom and 
a t the top. Now the upper profile is damaged (Fig. 1). The sacrificial altar is kept at the Stara 
Zagora Museum under the inventory No 2C31239. 
The tex t itself is in Greek and in its present condition consists of 8 lines. But it is possible 
t ha t on the damaged upper pa r t of the altar the usual formula of the dedication might have been: 
['Ayadfj Tv/y ? ] 
'Yлед тfjç rov 
y.vgíov airo-
xgàrogoç rv-
5. yfjç xal veixrjç 
M(ágxov) Avg(rjXíov) 'Avrcoveïvov 
Aú Ao/dyjjvâi 
0MßioQ xal 'НХю-
ôwgoç evÇafiévoi. 
1
 Cf. in general: MERLAT, Rép . nos. 17—174,  
and Idem, Essai 9 ff. 
2
 G. MIHAILOV: Inseriptiones Grecae in Bulgaria 
repertae. I I I , 1. No. 1527 and the l i terature cited 
there. 
3
 MERLAT, Rép . no. 8. with f u r t h e r l i terature. 
4
 CIL I I I . 14427 = MERLAT, R é p . no. 10.: I. o. 
m. D. [AJurel, An[t]iochia[n]us sac(erdos) [et] 
Flavius. — The Flavius ment ioned here is perhaps 
identical w i th the dedicator of the al tar published 
here. 
5
 Д. Николов: Сторителен надпис от римска баня 
край Стара Загора. Археология 1968. в. 1. 43—47. 
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Ligaturae: 2nd line: THC, 5th line: HC, NE, HC, 6th line: N E and 7th line: HNW. I n the 
name of ФЯа/ко£ in the 8th line the letter Я had been omitted by mistake and then incised in ad-
dition and in smaller size. 
The letters are normal and hewn deeply into the stone. The height of the letters is f rom 0.03 
m to 0.02 m. 
The exact date of the inscription cannot be given, but it is within the individual government 
of Caracalla (212 — 217) or the reign of Elagabalus (218 222).6 
Fig. 1. Al ta r , Stara Zagora 
The second inscription comes from the locality Trite Öucura (the Three Springs) west 
of Stara Zagora and directly a t the road leading to the city of Sofia. The inscription was found 
at a depth of about 1 m accidentally when works in order to broaden the road were in progress 
(Fig. 2). 
The inscription is incised on the upper par t of a limestone column.7 The preserved pa r t of 
the column (now in the Historical Museum in Stara Zagora, inventory No 2031238) has the foliow-
6
 We have t o r e m a r k t h a t since the above cited 
building inscription is to be da t ed t o the reign of 
Marcus and Verus, i t is not impossible t o da t e also 
th is inscription t o t h e t ime of Marcus. 
' C f . : MERLAT, R é p . no. 13. (Nicolitzel — Moesia 
inf.): «trois f r a g m e n t s de colonne peinte e t rouge 
inscrite»; no. 26. (Apulum — Dacia): «colonne in-
scrite»; no. 28. (Ampe lum — Dacia): «colonne inscrite»; 
no. 29. (ibid.): «colonne inscrite»: no. 30. (ibid.): 
«colonette»; no. 58. (Vitalj — Dalmat ia ) : « f ragment 
de colonne inscrite»; no. 80. (Mühlendorf — P a n n ó n i a 
sup.): «autel en calcaire b lanc , inscrit, d e forme 
hexagonal irregulaire»; no. 132. (Virunum — Nori-
cum): «autel rond inscrit»; no. 133. (ibid.) «deux 
f r agmen t d ' u n autel rond inscrit»; no. 134. (ibid.): 
«pilier hexagonal inscrit»; no . 137. (ibid.): « f ragment 
de colonette inscrite»; no. 252. (His tonium — Ita l ia , 
Reg. IV.): «colonne inscrite»; no. 341. (Zugman te l — 
Germania sup.) : «fragment d e colonne ornée d'écail-
les». — Cf. f u r t h e r the inscr ipt ions ment ion ing colum-
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ing dimensions: height 0.69 m, the upper d iametre 0.24 m, the diamètre down 0.26 m. In the 
upper end in the middle of the column there is a round aperture wi th a mill-race, into which the 
melted metal was poured to make the connection with the capital.8 In the lower end the column 
is badly broken and in the upper end it has a protruding profile. 
The inscribed space which begins a t 0.03 m f rom the lower profile of the column is 0.43 m 
high, 0.22 m wide at the top and 0.24 m wide a t the bot tom. 
Fig. 2. Column, Stara Zagora 
This inscription is in Greek too and consists of 12 lines of regularly outl ined and excel-
lently preserved letters. The last line ends with an ornament in the shape of a leaf. The highth of 
the letters: f i rs t line 0.028 m, second line 0.024 m, th i rd line 0.017 m, four th and f i f t h line 0.02 m 
and sixth to twe l f th lines 0.025 m. The space between the lines is f rom 0.015 m. 
The t ex t : 
1. Ad AoXt%rj-
vä> 
KXavÔtoç 0góv-
Tcov ßovXer-
nes in the sanctuar ies of Jup i t e r Dolichenus: MERLAT, 
R é p . nos. 200, 224, 225. — The vot ive inscriptions 
incised on the side of circular columns are f r equen t 
in t he Balkans and in Dacia Cf. the excellent example 
of t he Mi thraeum of Apulum: M. J . VERMASEREN: 
Corpus Inscr ip t ionum et M o n u m e n t o r u m Religionis 
Mithriacae, I I . The H a g u e 1960. no. 2028. 
8
 On t h e grond of this c i rcumstance we can 
perhaps come to t he conclusion, t h a t the columne 
served as a base of a sculpture. 
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5. rrjç лókecoC 
'Axvvxrjcriov 
xal лоаууа-
тептцс; vnèn 
ÇcûtrjQÎaç av-
10. Tov xal TÖJV Ihl-
ow evÇàyevoç 
ávÉaxyaa. 
Ligaturae: 2nd line: NW, 4th line: TWN, 5th line: TH, 6th line: NK, 7th line: IIH, 9th 
line: T H P , 10th line: TWH, 11th line WNE, N E and 12th line: N E and TH. The f requent use 
of ligaturae is obvious. There are traces of red paint on some of the letters. 
The person, who dedicated the column was of Pannonian origin, he was one of the members 
of the ordo decurionum in the capital of Pannónia inferior.9 The family name KXavôioç Claudius 
occurs among the name material of Aquincum,1 0 and this name refers in many cases to oriental 
origin.11 In the actual case it is also probable, tha t KXavôioç Фоогтсог, who dedicated this 
inscription to the Syrian god in greek language, originated from the East too. I n all probability, 
his situation was the same as those of the dedicator of the well known other Dolichenus-inscrip-
tion f rom Augusta Traiana, who was a vvéynoQoÇ ( = oivéynoQoç)12. 
The newly found inscriptions raise the question of immigrants from the Eas t in Thrace 
and of their social and economic importance again. 
If we examine the dedications to Dolichenus found in the terri tory of the Eastern Balkans 
up till now, we cannot f ind certain d a t a about the residence of the dedicators. I t can be presumed 
that some of them, as the dedicators of the inscription near the village of Stamovo and the newly 
found one from Stara Zagora, were not residents of Augusta Traiana, but they had sporadic ties 
because of their profession. We cannot maintain t h a t all of them were of eastern origin either. 
Only two of them (in the inscription f r o m the village of Stamovo and from the one of the village 
of Gorosko Kossovo) are explicitly said to be Syrians. B u t the dedications were erected in sanctu-
aries which existed and were kept by the local worshippers of this divinity. There are noThrac ian 
names among the names of the dedicators from the inscriptions found until now. This gives us 
the reason to think tha t the cult of Dolichenus was alien to the local Thracian population and 
that his followers were mainly immigrants from the East . 
The dedications to Dolichenus known until now have been found in densely populated 
places si tuated along important commercial roads in Thrace — the village of Cherna gora (Cillae), 
Stara Zagora (Augusta Traiana), the village of Gorsko Kossovo (Piretensium) and in Moesia13 — 
Noviodunum, Tropaeum Traiani, Nicolicel, Dionysopolis,14 the village of Dragoevo in the district 
of Shumen15 etc. 
In this connection it can be presumed tha t the dedications were made by eastern mer-
chants and artisans. 
9
 On the ordo decurionum of Aquincum cf. : A. 
Mócsv: Pannónia P W R E Suppl. 9. (S tu t tgar t , 1962) 
714., with fur ther l i terature. 
10
 See: A. MÓCSY: Die Bevölkerung von Panno-
nién bis zu den Markomannenkriegen. Bp. 1959. 
149 . s . v . ; a n d BARKÓCZI, 2 8 0 . 
" C f . BARKÓCZI, nos. 102/4., 130/1, 142/14, 15. 
from the territórium, and nos. 105/ 223, 261? — from 
the town Aquincum. We have to mention, t h a t among 
the Glaudii in Aquincum we find also persons of 
Thracian origin: ibid. nos. 105/19. 106/4, 11. 
12
 M E R L A T , R é p . n o . 9 . 
13
 Г. Кацаров: p. 125. 
14
 M. Мирчев: Епиграфически паметници от Черно 
мористо. Известия на народния музей във Варна 19 
(1968). 171. по. 10. 
15
 MERLAT, Rép. no. 11. with fur ther l i teratura. 
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I n bo th cases Augusta Traiana appears to be an important centre attracting the wor-
shippers of th is cult. This can be seen f rom the circumstance t ha t three of the five known dedications 
to Dolichenus in Thrace were found in this city. There used to be at least two sanctuaries of t ha t 
divinity: one of them in the town (or near it in the locality of Trite öuőura), and from where the 
second inscription from Samovo,16 originates. The second sanctuary was a t the ancient bath a t the 
Stara Zagora Spa where our first inscription was found in situ. We would th ink so t h a t the builder 
of the ba th in which the inscription was found was an immigrant f rom Nicodemia. He was àn-
Xieqbvç of t h e imperial cult connected exact ly with Jupiter .1 7 
The first inscription published here does not give us information about the dedicator 's 
social s ta tus . I n this respect the second inscription is richer, since it gives the social position of 
the dedicator. We are inclined to th ink t h a t KXavôioç 0oóvtoiv was not a resident of Augusta 
Traiana, b u t only of Aquincum, in which town he was a ßovXevrriC. Interest ing is the expression 
of Iiis profession which in the text is given with the word ngay/iarevrijç. This word is interpreted 
by some scholars in the sense of a manager of a private estate (actor) or a lower clerk a t tached to 
some high officials (ёдахадхцд, âoiÙQxrjÇ etc).18 In our case, however, it is not pointed out with 
whom KXavôioÇ Фобгтыг was noaynaTEvrjÇ. That is why the interpretation of this word given 
by B. Gerov19 of the inscription from the village of M. Borissovo (Bratya Daskalovi) cannot be 
accepted in our case. Perhaps , here we really have to do with a clerk in the municipal administra-
tion of Aquincum. 
Stara Zagora D. N I C O L O F F — H. B T J Y U K L I E V 
A B B R E V I A T I O N S 
BARKÓCZI = L. BARKÓCZI, The P o p u l a t i o n of P a n n ó n i a f r o m Marcus Aure l ius t o Diocle t ian . A c t a 
A r c h . H u n g . 16 (1964). 
Г. Кацаров: Един нов паметник на бога Долихен. Годишник на народния музей. 1922—1925. 
MERLAT, E s s a i = P. MERLAT, J u p i t e r Dol ichenus . Essa i d ' i n t e r p r e t a t i o n e t de syn thèse . Par is . 1960. 
MERLAT, R é p . = P . MERLAT, R é p e r t o i r e d e s inscr ip t ions e t m o n u m e n t s f i g u r é s de cul te de J u p i t e r Doli-
chenus . P a r i s — R e n n e s , 1951. 
16
 Г. Кацаров , 120. f., he h a s correct ly a d m i t t e d t h a t 17 Cf. t h e l i t e ra tu re c i ted a b o v e in t h e no t e 5. 
i t is qu i te p r o b a b l e t h a t t h e s l a b f r o m t h e v i l lage of 18 Б . Геров: Почетната длъжност и титра траках . 
S t amovo o r i g i n a t e s f r o m a s a n c t u a r y of I u p i t e r Годишник на народния музей в Пловдив. 1 (1948) 30. 
Dolichenus, w h i c h was s i t u a t e d in A u g u s t a T r a i a n a . 19 Ibid. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 

RECENSIONES 
E D I T I O N E S H U N G A R I C A E 
Gy. Hajnóczi: Egyiptom építészete. Az építészet vi-
lága 1 (Architecture of Egyp t . T h e Wor ld of Archi-
t ec tu re 1.). Budapest , Corvina Publ i sh ing House, 1971. 
188 pp . , 48 Pis, several drawings. 
The Corvina Publ i sh ing House h a s s tar ted t h e 
publ ica t ion of a n e w popular iz ing series under t h e 
edi torship of Máté Major , Professor of His tory of 
Archi tec ture . The series intends t o give a p ic tu re 
of t he a rchi tec ture of certain count r ies in small-
size booklets with a n a t t r ac t ive m a k e - u p . The just i -
f ica t ion of this pr inciple of the ed i to rsh ip is indispu-
tab le f r o m the v iewpoint of the readers , especially 
those readers, who w a n t to t r a v e l or to get sho r t 
informat ions . The m o r e ques t ionable is, however , 
t he scientific f o u n d a t i o n of p r o p a g a t i o n of genera l 
knowledge made in such a f r a m e w o r k . The archi tec-
tu re of the te r r i to ry of a p resen t -day s ta te can be 
a un i fo rm whole only in the eyes of t h e t ravel lers a n d 
the t ravel l ing bu reaux , while his tor ical ly it is ve ry 
o f t en t he most heterogeneous agglomera t ion imagi-
nable . I n m y opinion, therefore, n o more sui table 
l i te rary form t h a n t h e i t inerary or guide-book h a s 
been invented so f a r t o display t h e m o n u m e n t s of 
all ages comprised wi th in the boundar i e s of a present -
d a y count ry . The guide-hook requ i re s a historical 
in t roduc t ion , bu t it h a s to describe t he sights t o be 
seen in a topographica l order for t h e sake of render ing 
prac t ica l help to t h e travellers. I t seems t h a t t h e 
present series in tends t o character ize t h e more impor-
t a n t buildings and archi tec tura l s ty les to be found 
in t h e ther r i to ry of a cer ta in s t a t e a s a historical a n d 
te r r i tor ia l uni t . 
The au tho r should be a m a n indeed , who realizes 
th is object ive wi thou t mak ing mi s t akes . For example 
t he a rchi tec ture of t h e Pha raon ic age, the Coptic , 
I s lamic a n d modern a rch i tec tures belong to histori-
cal contexts , which a r e entirely d i f f e ren t f r om each 
o the r and f rom the historical p o i n t of view c a n n o t 
be deduced f rom each other . Thus , fo r the f i rs t t i m e 
jus t sueh a count ry was selected, in which def in i te ly 
diverging cultures followed each o the r , which can-
not be p r e s e n t e d as an organic process. B u t t h e t a sk 
of t h a t a u t h o r will not be easier ei ther , w h o will 
present for example the agglomera t ion of t he dolmens , 
the R o m a n e s q u e and Goth ic buildings, t h e rococo 
and modern s t ruc tures as a un i fo rm French archi tec-
ture. The m e r i t of Gy. H a j n ó c z i is t h a t he places 
the emphas i s r a t h e r on t he historical d i f ferences and 
no t so m u c h on the un i ty . The mos t va luable p a r t 
of the smal l volume consists of the exp lana t ions of 
the bui ld ings accompanied b y ingenious d rawings 
a t t ached t o t h e very beau t i fu l pho tographs . I n these 
explana t ions he sees and d isp lays the charac ter i s t ics 
of the m o s t d i f ferent s t ruc tu re s wi th the s h a r p eye 
of the qual i f ied archi tect , archaeologist a n d designer. 
L. Castiglione 
J. Fitz: A római kor Fejér megyében. F e j é r megye 
tör ténete az őskortól a honfoglalásig ( R o m a n Age 
in County F e j é r . His tory of County F e j é r f r o m 
Prehis tor ic T i mes to the H u n g a r i a n Conquest) I . 4. 
Székesfehérvár , 1970. General E d i t o r : J . F i t z . 15 
pp. , 19 p la t e s , Hungar ian wi th a German S u m m a r y . 
The i n s t a l m e n t s discussing the periods preceding 
the H u n g a r i a n Conquest of t h e monograph en t i t l ed 
«History of C o u n t y Fejér» h a v e appeared in a r e m a r k -
able speed. Of t he 5 fascicles, 3 relate to p reh i s to ry , 
while one dea ls with the period of the great mig ra t ions 
and one — reviewed by us — discusses t he R o m a n 
age. The u n d e r t a k i n g gave a di f f icul t t a sk t o t he 
authors of all t h e 5 par ts , because they had t o p r e sen t 
a given age wi th in the boundar ies of a p re sen t -day , 
compara t ive ly small admin i s t r a t ive uni t . T h e ap-
pearance of t h e series is rendered t imely by the c i rcum-
stance t h a t in County F e j é r very intensive a rchae-
ological inves t iga t ions were carr ied on in t h e p a s t 
20 years, wh ich have b r o u g h t several new resul t s 
and in m a n y eases have comple ted t he earl ier ones. 
These works have a l ready been reviewed in several 
detail s tud ies . However, t h e readers of t h i s series 
get a rev iew on the whole of t h e inves t iga t ions in 
the f r a m e w o r k of a popular iz ing work. The fascicles 
— as t he publ ica t ions of t h e Székesfehérvár Museum 
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'n general — besides popular iza t ion on a high level, 
also p romote t he invest igat ions by publ i sh ing several 
new p a r t resul ts and d a t a . 
On the f i r s t pages of t he p a r t discussing the R o m a n 
ago, we receive a general historical in t roduc t ion , dis-
cussing t h e h is tory of t h e events u p t o the age of 
Hadr ian , br inging a decisive t u r n in t h e life of t h e 
se t t lements a n d camps of t he coun ty in the R o m a n 
age. F r o m here the work gives, in fac t , the R o m a n 
age t opog raphy of t he c o u n t y in t he order of t h e 
routes a n d t h e se t t l ements s i tua ted a long t h e m . I t 
is a p i t y t h a t , on accoun t of technical reasons, t h e 
m a p has been le f t ou t which would show the m o s t 
impor t an t sites, giving t h e i m p o r t a n t results of t h e 
new invest igat ions. Because of d idact ic reasons, t h e 
reader can ge t acquain ted f i r s t of all with a sect ion 
of the limes. Here the a u t h o r was obliged to show 
also t he Százha lomba t t a (Matrica) fo r t a n d i t s 
environs, s i tua ted outs ide the boundar ies of t h e 
county . I n t h e present t e r r i t o ry of t he coun ty several 
impor t an t auxi l iary c a m p s were s i tua ted , including 
the exemplar i ly excava ted Adony (Vetus Salina) 
and D u n a ú j v á r o s (Intercisa) camps. The a u t h o r 
resummarizes the h is tory of the camps , the i r m o r e 
impor t an t f inds , as well as t he sys tem of t he canabae 
and cemeteries a t t ached t o them. I n t h e descr ipt ion 
of the Intercisa camp, t h e a u t h o r discusses n e w 
results. As we come to know, t he f i r s t fo r t can be 
dated also here to the las t decade of t h e 1st cen tu ry , 
and its f i r s t occupat ion t r o o p — in con t ras t t o t h e 
s t andpoin t of the earlier invest igat ion — was Ala I 
Thracum ve te ranorum. I n t he descript ion of t h e 
Intercisa cemete ry t h e a u t h o r refers t o t he excava-
t ion resul ts of the 19G0-es. The scientif ic e labora t ion 
of these h a s no t ye t been completed, b u t t he r ich 
mater ial of f inds can r ende r help t o t he solut ion of 
several quest ions . Besides t h e camps, t h e reader can 
get acqua in ted with t h e a r r angemen t of t he w a t c h -
towers. 
The o t h e r i m p o r t a n t road , which crossed the te r -
r i tory of t h e p resen t -day county in ancient t i m e s 
connected Aquincum wi th Sopianae. I n t he line of 
th is we can f ind such a n i m p o r t a n t se t t l ement as 
Csákvár (Floriana). The rich ma te r i a l of i ts 4 th 
century cemete ry renders valuable d a t a on t h e life 
and e thnic composit ion of t he late R o m a n popu la t ion . 
I n the def in i t ion of t he rou tes the a u t h o r s t r ives for 
completeness when he p ro j ec t s before us t h e r ema ins 
and f inds of t he villae rust ioae and cemeteries b r o u g h t 
to light in t h e course of rescue excava t ions and t o u r s 
of the g round . Bronze f igurines , a l tars , grave-s tones , 
milestones, medieval d o c u m e n t a r y d a t a , sur face 
remainders and s t ray f inds , all f ind the i r place in 
this s u m m a r y , in the reconst ruct ion of t h e condi t ions 
of se t t l ement in the R o m a n age. Na tu ra l ly , on a c c o u n t 
of their ex t r ao rd ina ry significance, t h e a u t h o r deals 
with t he excava t ions in T á e (Gorsium) in more de ta i l . 
he outl ines t h e his tory of t h e se t t l ement and p resen t s 
i ts t o p o g r a p h y in its changes . These resul t s have 
a l ready been elaborated b y t h e au thor in several 
guides, popular iz ing and sc ien t i f ic works. Therefore 
we do no t discuss t hem in m o r e detail . Our a t t e n t i o n 
is d rawn to t he significance of t he se t t lements in t he 
vicinity of Gorsium by a r i ch mater ia l of f i n d s of 
na t ive cha rac t e r . 
The row of the P á t k a a n d Mezőszilas tumuli, 
the sites of t h e Kálóz carr iage f i nd and the I g a r t reas-
ure- t rove, well known f r o m l i terature , are s i tua ted 
along the r o u t e Briget io-Gorsium-Sopianae. Besides 
the routes given in the I t i n e r a r i u m An ton in i anum, 
the a u t h o r d raws our a t t e n t i o n t o the i m p o r t a n c e 
of the Poe tovio-Aquincum r o u t e — especially signif-
icant in t h e 1st century —, which insured t h e con-
nection of t h e te r r i tory wi th I t a l y . He tr ies t o solve 
the ques t ion of the connect ion between several set t-
lement b y assuming the ex i s tence of the in te rna l rou-
tes of local significance. T h e complexi ty of t h e set t-
lement condi t ions of the c o u n t y in ancient t i m e s is 
pointed ou t b y the au thor in t h e concluding p a r t . Here 
he a t t e m p t s t o separate the d a t a relat ing t o t h e R o m a n 
villas and g roups of villas, o n t h e one hand , a n d those 
relat ing t o t h e na t ive vici, on t h e other. The i m p o r t a n t 
recognition regarding the t e r r i to r ia l changes of t h e civi-
tas Eraviscorum ex tending over the t e r r i to ry of t he 
county is discussed by h im in more detai l also here . 
Af te r the t e x t we find the l ist of the most i m p o r t a n t 
l i tera ture on t h e question accord ing to subjects . I n the 
composit ion of t he picture m a t e r i a l we mus t under l ine 
the p ropor t iona l i ty , which t a k e s into considerat ion 
the charac te r of both the s i tes and the m a t e r i a l of 
finds. 
D. Gabler 
Á. Salamon—I. Erdélyi: Das völkcrwanderungszeitliche 
Gräberfeld von Környe. Mit Bei t rägen von I. Lengyel 
und T. Tóth StudArch V, Budapes t , Akadémia i 
Kiadó, 1971, 100 S., 84 Taf . , 2 Beilagen. 
Das Archäologische I n s t i t u t der U A W rief im 
Jah re 1963 die Studienreihe Studia Archaeologica 
ins Leben; in der Reihe erschienen bisher zwei Bände 
über die Völkerwanderungszei t und je ein B a n d über 
die Urzei t u n d das Mit te la l ter . Der folgende Band 
über die Völkerwanderungsze i t en thä l t dagegen das 
archäologische und anthropologische Mater ia l des 
fr i ihawarenzeit l ichen Gräberfe ldes von K ö r n y e . 
Das Gräberfe ld lag SO von der spä tan t iken befe-
stigten Siedlung von K ö r n y e e t w a 2,5 k m en t f e rn t , 
an einem sich vom Gelände k a u m abhebenden Hügel-
rücken, wo der Koh lenbe rgbau t rus t zu T a t a im J a h r e 
1953 eine Sandgrube m i t K r a f t b e t r i e b e röf fne te . 
Die ers ten F u n d e kamen 1954 zum Vorschein. Zu 
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ihrer Authent i s ie rung setzte d a s Ungarische Nat iona l -
museum noch in demselben J a h r eine kleinere Re t tungs -
g rabung in Gang, die drei W — О gerichtete Skele-
t t g r äbe r e rgab ( I . Körrig, A r c h É r t 83 (1956) 100/. 
I m folgenden J a h r n a h m e ine Arbei t sgemeinschaf t , 
aus Archäologen (darunter Á. Salamon u n d I. Er-
délyi) sowie a u s Anthropologen und einem Zoologen 
bestehend, auf d e m f ü r die Sandgrube be s t immten 
Gebiet eine 6 Monate lang daue rnde sys temat i sche 
F u n d r e t t u n g vor . E s gelang de r Arbei t sgemeinschaf t , 
t ro tz schwerer Ums tände , f a s t gleichzeitig, m i t der 
mechanis ier ten E rdgewinnung die S W - H ä l f t e des 
Gräberfeldes, e inen etwa 120 m langen und 20—30 m 
bre i ten Streifen zu durchfo r schen und 152 Gräber 
freizulegen. D a s hier zusammenge t ragene Mater ia l 
s a m t den von der f rühe r vern ich te ten H ä l f t e des 
Gräberfeldes eingelieferten F u n d e n veröf fent l ich t 
der vorliegende Band, dessen Rückgra t (74 S., 50 
Taf. , 2 Beilagen) die archäologische Bearbe i tung ist. 
D a v o n sind die Ein le i tung (S. 11 — 12), die Gräber-
beschreibung u n d das V o r f ü h r e n der S t r e u f u n d e 
(S. 13—30), f e rne r die Zusammenfassung (S. 65 74) 
u n d das Vorwor t z u m Band (S. 7 — 8) aus der Fede r 
von A. Salamon, wohingegen die Bewer tung de r bei 
den Bes t a t t ungen beobach te t en Ersche inungen und 
des archäologischen F u n d g u t e s (S. 31 — 64) eine 
gemeinsame Arbe i t von A. Sa lamon und I . E rdé ly i 
ist. Zur archäologischen B e a r b e i t u n g kommen die Ver-
öffent l ichung der chemo-analyt ischen, serologischen 
u n d histologischen Unte r suchungen , vo rgenommen 
an 129 menschl ichen Ske le t t res ten von I . Lengyel 
(S. 149 —151), fe rner eine S tud i e über 96 f ü r met ro-
logische Bearbe i tung geeignete menschliche K n o c h e n -
reste von T. T ó t h (S. 153 - 1 6 8 , 14 T a f ) . Die mate r ia l -
technologische P r ü f u n g der 26 Eisenschwerter von 
verschiedenen T y p e n und de r Holz- und Text i l res te , 
auf dem Gebiet des Gräberfe ldes zum Teil anläßl ieh 
der Fundre t t ungsg rabungen , z u m Teil aus den im 
Gange der Sandgewinnung ges tö r t en Gräbern ausgeho-
ben, sowie die chemische u n d mineralogische Bearbei-
t u n g der K e r a m i k ist noch n i c h t abgeschlossen. Die 
Ergebnisse dieser U n t e r s u c h u n g e n werden ers t spä t e r 
veröffent l icht . I m R a h m e n d e r wahrha f t ig vielseiti-
gen Bearbei tung, die zum Tei l noch im Gange ist, 
wäre es wünschenswert , die spekt rographische Analyse 
des Metal lmater ia ls wie auch d ie zoologische Bearbei-
t u n g des T ie rknochenmater ia l s vorzunehmen. 
Zu der im B a n d veröf fen t l i ch ten archäologischen 
Bearbei tung übergehend, k a n n m a n sagen, d a ß die 
Mater ia lveröffent l ichung f a s t mus tergül t ig is t ; bloß 
die Beschreigung der im Gräber fe ld freigelegten 20 
selbständigen Pfe rdegräber l ä ß t den Mangel an 
näheren zoologischen Bes t immungen erkennen. Bei 
den übrigen 132 Gräbern, in denen — abgesehen 
von der Doppe lbes ta tung N r . 128 — je ein Mann, 
eine F r a u oder ein Kind b e s t a t t e t wurde, fü l l t den 
ers ten Abschn i t t die anthropologische, d a n a c h die 
biochemische Bes t immung des Skele t t res tes aus. 
N a c h h e r folgen — mi t Ausnahme einiger n ich t ge-
s icher ter Gräber — die Angaben über die Tiefe des 
Grabes, die Länge und die Orient ierung des Skeletts. 
Der 3. Abschn i t t en thä l t die Bes t immung der Beiga-
ben ihrer ursprüngl ichen F u n k t i o n nach, m i t näherer 
Besehre ibung ihres Werks to f fes und ihrer Lage in 
dem Grab . I n der Beschreibung der Gegenstände 
sind besondere Maßangaben richtigerweise n u r bei 
den W a f f e n - und Gefäßbeigaben a n g e f ü h r t . Die im 
A u f b a u der Darlegung folgerichtig du rchge füh r t e 
bündige und klare Beschreibung ermögl ich ten die 
gu t en twor fenen Zeichnungstafeln . Auf diesen Tafeln 
wurde d a s volle F u n d g u t eines jeden Grabes — von 
der schemat ischen Dars te l lung der W a f f e n und 
Gefäße abgesehen — einheitl ich im 1 : 2 Maßs tab 
e inget rangen, was das Ablesen der genauen Ausmaße 
ermögl icht . I n unserer völkerwanderungszei t l ichen 
L i t e r a t u r begegnen wir dieser, den Bechre ibungstext 
be t rächt l ich ent las tenden Methode z u m ers ten Mal 
in de r Publ ika t ion des Gräberfeldes von A la t t yán ; 
die Methode in einer noch weiter ver fe iner ten F o r m 
wende te A. Salamon auch in der Veröffent l ichung 
des Gräberfe ldes von K ö i n y e erfolgreich an . I m 
Gegensatz zu den f rühe ren Pub l ika t ionen erscheint im 
Beschreibungstei l der Veröffent l ichung des Gräberfeldes 
von K ö r n y e als ein neuer Bestandtei l der Methode die 
sys temat ische Verwendung der biochemischen Anga-
ben. I n den Beschreibungen wurden die anthropologi-
schen u n d die biochemischen Bes t immungen nebenei-
n a n d e r gewissenhaf t mitgetei l t , selbst wenn sie sich 
vo l lkommen widersprechen sollten, was n ich t weniger 
als e inundzwanzigmal der Fa l l ist (vgl. hierzu die Er-
k lä rung von I. Lengyel, S. 150). Die Verfasser trach-
ten die Widersprüche der zwei Gesamtkar t en des Grä-
berfeldes richtigerweise m i t Hilfe der archäologischen 
Methode (Länge des Skeletts , Beigahen) zumeis t mi t 
Erfo lg zu beheben. Die Beurte i lung des Grabes Nr . 133 
blieb jedoch nach wie vor widerspruchsvoll . Dieses 
Grab ist auf der K a r t e Nr . 1 der biochemischen 
B e s t i m m u n g entsprechend als Männergrab , auf der 
Kar t e N r . 2 jedoch als Kindergrab e ingetragen. I m 
Text , S. 38, ist dasselbe Grab wechselweise mal als 
Männerg rab mal als K inde rg rab behandel t . 
N a c h der Beschreibung des mi tge te i l t en Fund -
gutes wird die Ar t u n d F o r m der B e s t a t t u n g e n und 
der G r a b r i t u s erör ter t . I n d e m freigelegten Abschni t t 
des Gräberfe ldes he r r sch t die W — О-Orient ierung 
vor. D e n Vers torbenen legte m a n ges t reck t , m i t dem 
Kopf n a c h W und m i t d e m Gesicht n a c h О in die 
Grabgrube bzw. in den Sarg. I n den P fe rdeg räbe rn 
war de r K o p f des Tieres gleichfalls gegen О ger ichtet . 
Die W — О ger ichte ten Gräber und die Beisetzung 
mi t d e m Gesieht nach О sind zwar gemeinsame 
Wesenszüge der germanischen Gräberfe lder des 6. 
J a h r h u n d e r t s , aber m a n k a n n sie in de r f rühawar i -
sohen Zei t westlich der D o n a u und auf d e m Gebiet 
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zwischen Donau u n d Theiß ebenso als gewöhlich 
bezeichnen. 
I m völkerwanderungszei t l ichen Gräberfeld von 
Környe waren die G r ä b e r zumeist in zweireihigen 
Gruppen , die durch e inen 5 — 8 m breiten, f re ien 
Streifen voneinander g e t r e n n t waren, angelegt . W e n n 
m a n nach den einzelnen Gräbergruppen , von denen 
jede aus Männer-, F r a u e n - , Kinder - und Pfe rde-
gräbern bestand, ur te i len dar f , sind sie als Bes ta t tungs-
stellen je einer Fami l iengemeinschaf t zu be t rach ten . 
Obwohl sich die n e u n oder zehn Gräbergruppen au f 
den beiden beigelegten Gräberfe ldplänen mehr oder 
weniger klar absondern , wäre es doch zweckdienlich 
gewesen, die einzelnen Gräbergruppen entweder im 
T e x t genauer zu umschre iben oder au f den K a r t e n m i t 
Linien zu umgrenzen u n d zu beziffern. Ohne diese Be-
helfe kann man den Erö r t e rungen im Buch mi t den 
wiederholten Hinweisen auf die e ine oder andere 
Gräbergruppe schwer folgen (vgl z. B. S. 31, 44, 54). 
Die Erö r t e rungen übe r die Gräber fo rmen lassen 
sich ihrem Wesen n a c h kurz im folgenden zusam-
menfassen . Die Vers to rbenen w u r d e n gewöhlich in 
rechteckigen Schach tgräbern mit senkrech ten W ä n d e n 
bes ta t t e t . Nischengräber fehlen in K ö r n y e . Die Tiefe 
der Kinder- und F r a u e n g r ä b e r bewegte sich zwischen 
—150 und —200 c m , diejenige de r Männergräber 
übers t ieg aber im al lgemeinen die — 200 cm. Zwischen 
den Tiefen der a n Beigaben re ichen oder a r m e n 
Männergräber gab es ke inen zu e rwähnenden Un te r -
schied. Außer den e in fachen E r d g r ä b e r n kamen im 
Gräberfeld auch 26 Holzsa rgbes ta t tungen vor. I n 
19 Fäl len wurden die Vers torbenen in e infachen Bre t t -
särgen, in 4 Fällen in Bre t t särgen, die bei den äußeren 
E c k e n durch je e inen Pfos ten befes t ig t waren, u n d 
in 3 Fäl len in ausgehöl ten Ho lz s t ämmen beigesetzt. 
Die Sargbes ta t tungen verteilen sich auf dem freige-
legten Gebiet des Gräberfe ldes im g roßen und ganzen 
gleichmäßig und die Sarggräber wa ren ebenfal ls 
n ich t reicher mi t Beigaben ausges t a t t e t als die 
e infachen Schachtgräber . 
Den Bes ta t tungs r i tus lassen die ins Grab gelegten 
Tongefäße und Holze imer , die die d e m Vers torbenen 
als Mundvor ra t zugedach ten Speisen oder Ge t ränke 
en tha l t en haben d ü r f t e n , erkennen. I n 23 Gräbern 
f anden sich je ein Tongefäß und in weiteren f ü n f 
Gräbern die Res te von je einem Holzeimer m i t 
Eisenreifen, immer r e c h t s an den K o p f des Verstor-
benen angelegt. Das Tongefäß oder der Holzeimer 
k o m m t in den Männer- , Frauen- u n d Kindergräbern 
gleicherweise vor, n i emal s jedoch die beiden gemein-
sam. Mit dem Grab r i tu s häng t die in den Männergrä-
bern Nr . 8 und 136 beobach te te Ersche inung zusam-
men, daß m a n die R e s t e des Leichenschmauses vor der 
Beisetzung ins Grab schü t te te , wie auch daß m a n 
das F rauengrab N r . 116 vor der Beisetzung aus-
b rann t e bzw. aus räuche r t e . In vier Gräbe r legte m a n 
einen kleineren Eisengegenstand (Messer, Haarnade l , 
Panze rb ruchs tüek ) in Tuch gewickel t neben den 
Vers torbenen. I m Z u s a m m e n h a n g dami t weist die 
Verfasserin au f den Silberlöffel m i t vergoldetem 
Stiel aus dem Grab Nr. 23 des langobardischen Gräber -
feldes von Vörs, der «in sechs Schichten in Tex t i l 
eingewickelt war» [vgl. dazu j e t z t : K. Sági: A e t a -
A r c h H u n g 16 (1964) 378]. Das übe r die Bes ta t tungs -
a r t und -si t te im Tex t Dargelegte ist in leicht über -
sichtl ichen Tafe ln , S. 34 — 36, zusammengefaß t . 
Auf den Seiten 37ff besprechen A. Salamon u n d 
I . Erdélyi d a s archäologische F u n d g u t und z w a r 
gemäß dem von Á. Salamon angereg ten K o d s y s t e m 
[ A r c h É r t 93 (1966) 284ff], Dementsprechend werden 
zuers t die der F r a u e n t r a c h t , d a n a c h die der Männer -
t r a c h t angehörenden Gegens tände , Schmuck, d a r a u f 
folgend die W a f f e n erör te r t ; d a n n kommen ers t n u r 
die Gebrauchsgegens tände u n d Arbei tsgeräte , die 
Keramik u n d schließlich das Pferdegeschi r r s a m t den 
übrigen F u n d e n zur Besprechung. I m Zusammen-
h a n g mi t j edem Gegens t ands typus überblicken die 
Verfasser sehr sys temat isch ers t d a s Vorkommen des 
T y p u s im freigelegten Gräberfeld von Környe, d a n n 
mi t umfassenden sachlichen u n d fachl i terar ischen 
Kenntn i ssen gerüs te t ziehen sie den Kreis der u n g a -
r ischen Analogien, verweisend von Fal l zu Fal l au f 
die fernerl iegenden Zusammenhänge . 
In den Männer- und F r a u e n g r ä b e r n waren die 
Ohrringe und Knochenkämme g le ichermaßen ve r t r e -
t en . Die bronzenen oder sei lbernen, seltener vergol-
de ten Bronze- oder Silberohringe sind en twede r 
g la t t e Ringe oder sie sind mi t Kugelanhängse ln ver-
sehen. Die l e t z t e rwähn ten k a n n m a n als die e infach-
s ten Var ian ten der awarenzei t l ichen Ohrringe des 
T y p u s von Szentendre ansehen. E inma l ig ist in d e m 
Gräberfeld der Silberohrring m i t e inem in der Mi t t e 
verd ick tem R i n g aus dem Grab N r . 88. Die aus d e n 
Verfassern a n g e f ü h r t e n E n t s p r e c h u n g e n e rhär ten die 
Annahme , das dieser Ohrr ing gleichfalls aus de r 
f r ü h e n Awarenzei t he r rühr t . Die angeregte genet ische 
Beziehung zu den awarenzei t l ichen Ohrringen mi t 
kugelovalem Anhängsel gilt als s t ichhal t ig . 
Aus dem Grab Nr . 22 des Gräberfeldes k a m je 
ein doppelreihiger und aus d e m Grab Nr. 2 je ein 
einreihiger K n o c h e n k a m m z u m Vorschein. Die Ver-
te i lung der K n o c h e n k ä m m e im Gräberfeld ist den 
Verfassern nach als gleichmäßig anzusprechen. A b e r 
diese Fes ts te l lung bedarf gewisser Abänderungen . Die 
Vertei lung der K n o c h e n k ä m m e innerha lb der jen igen 
vier Gräbe rg ruppen mi t ve rhä l tn i smäßig ger inger 
Gräbers tä rke , die im äußeren SW-Stre i fen des Grä-
berfeldes von K ö rn y e abgesonder t werden k ö n n e n , 
ist: 3 + 2 + 3 + 3. Dabei ist die Verteilung im 
NO-Stre i fen des Gräberfeldes inne rha lb der abson-
derbaren vier Gräbergruppen m i t größerer Gräber-
s tä rke : 1 + 2-f 2 + 1. In den im SO-Rand des Grä-
berfeldes ze rs t reu t angelegten Gräbe rn wurden wei-
t e re vier K n o c h e n k ä m m e ausgehoben . E in doppelzei-
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liger K n o c h e n k a m m lag a u ß e r d e m in den Einzelgrä-
bern N r . 132 bzw. 13, im west l iehen bzw. öst l ichen 
R a n d des freigelegten Gräberfeldes und in dem auf d e m 
Gräberfe ldplan n ich t e ingetragenen Grab Nr . 23. Mit 
Ausnahme von einem Grab f anden sich alle s ieben 
Männergräber m i t K n o c h e n k a m m b e i g a b e n im SW-
Streifen des Gräberfeldes, wo die K n o c h e n k a m m -
beigaben ebenfal ls e twas häu f ige r vorkamen. Die 
Verfasser f inden auch «erwähnenswert , daß sow7ohl 
in den gepidisehen Gräberfe ldern als auch im Gräber-
feld von Környe zweireihige K n o c h e n k ä m m e in glei-
chen Mengen vorkommen». Da raus sehließen sie 
jedoch nu r auf gewisse E n t s p r e c h u n g e n in der T r a c h t . 
Ausschließlich aus F raueng räbe rn s t a m m e n die 
Perlen, die e infachen oder zwei- dreireihigen, in 
einem Fal l sogar vierreihigen Halszieraten ange-
hör t en . Die überwiegende Mehrzahl davon bes teh t 
aus den für die Awarenzei t kennzeichnenden Augen-
perlen. «Das zent ra le Verbrei tungsgebiet der b u n t e n 
Augenperlen ist — wie die Verfasser r ichtig feststel l-
t en — das K a r p a t e n b e c k e n , auch die Herstel lungs-
zentren sind sicher hier zu suchen.» I m Gegensatz 
dazu ist un t e r nachdrück l ichem Vorbehal t ihre 
V e r m u t u n g anzunehmen , d a ß die Augenperlen «Pro-
d u k t e der fo r t l ebenden einheimischen Bevölkerung» 
seien. 
Aus den F raueng räbe rn des Gräberfeldes k a m e n 
insgesamt zwei Haarnadeln z u m Vorschein. Von 
diesen gehör t die m i t Zel lengef lechtband und Zahn-
schni t t verzierte, vergoldete Bronzenadel «zu den 
hervor ragends ten einschlägigen ungarischen Funden». 
Ringe sind n u r aus d e m Grab 32 bekann t . Die 
bes t a t t e t e F r a u t r u g je zwei Bronzeringe des T y p u s 
von K u n á g o t a aus Blechreif, m i t rose t tenverz ier te r 
K o p f p l a t t e . I m Grab Nr . V I I I des Gräberfeldes von 
Kiskőrös —Vágóhíd lagen je drei ähnl iche Goldringe 
(Oy. László, A H 34 V I 20 — 25). Armringe sind n i ch t 
paarweise, sondern einzelweise aus drei Gräbe rn 
verzeichnet . 
37 (genauer 36) Männergräber , ferner 8 F r a u e n -
gräber enthie l ten mi t Beschlägen verzierten sog. 
P rach tgür t e l . Die Verfasser unterschieden vier Typen : 
a ) Mit gepreß ten Blechbeschlägen verzierte u n d 
mi t Nebenr iemen versehene Gürte l . Die diesen zuge-
o rdne ten P rach tgü r t e l sind f ü r die Awarenzei t bezeich-
nend. U n t e r der Bevölkerung des Gräberfeldes von 
Környe , besonders bei den Männern , war dieser T y p u s 
der meis t verbrei te te ; m a n f a n d ihn in 21 Männer-
gräbern und in einem F r a u e n g r a b . 
b) Brei te Gür te l mi t gep reß ten Beschlägen m i t 
Bleifüllung. Diese befanden sich in 8 Männergräbern , 
also aus jedem vier ten f ü n f t e n Grab der mi t P r a c h t -
gürtel b e s t a t t e t e n Männer k a m dieser Typus z u m 
Vorschein. E in Teil der Gürte lbeschläge h a t Bezie-
hung zum Peresőepina — Bócsa-Kreis , wohingegen 
die m i t e ingedrückten Ha lbkuge ln u n d Punk tk re i sen 
verzier ten Silberbeschläge m i t dem Kreis d e r F u n d e 
von M a r t i n o w k a in V e r b i n d u n g stehen. 
c ) Gür te l m i t Eisenbeschlägen sind insgesamt 
aus 11 Gräbe rn bekann t . Vier Männer u n d ein Kind 
t rugen tauschier te , zwei Männer und vier F rauen 
dagegen g la t te , eisenbeschlagene Gürtel . N a c h der 
W e r k s t a t t der tauschier ten Gür te lp lä t t chen suchen die 
Verfasser in der Nähe des f ränkisch —alemannischen 
Gebietes. E i n e genauere D a t i e ru n g geben sie n icht 
an, abe r a u s der his tor ischen Auswer tung , S. 65f, 
geht he rvor , d a ß sie an d a s 6. J a h r h u n d e r t denken. 
Die t ausch ie r t en Gür t e lp l ä t t chen von K ö r n y e sind 
unserer Beur te i lung nach vor dem 7. J a h r h u n d e r t 
k a u m vors te l lbar , wenn auch die Vors tu fen im 
mi t t e l f r änk i sch-ba juwar i schen Kreis schon in der 
zweiten H ä l f t e des 6. J a h r h u n d e r t s v o r h a n d e n sind 
(s. die Arbe i t en von H. Zeiss, J. Werner und H. Dann-
heimer). I m Falle der Gür te l mi t gla t ten E i s e n p l ä t t -
chen t r i f f t dagegen die Verweisung auf das F u n d g u t 
des spätgepidisehen, zum Teil schon awarenzei t l ichen 
Gräberfeldes von Mezőbánd zu. 
d) Gür te l m i t sonstigen Beschlägen r ü h r e n von 
drei F r a u e n g r ä b e r n her. H ie rhe r gehören die m i t pun-
zierten viereckigen Beschlägen, kleinen R iemenzun-
gen u n d viereckigen, in de r Mitte ausgeschni t tenen 
Silberbeschlägen ausges t a t t e t en Gürtel. A u f ihre 
Gebrauchszei t kann der U m s t a n d hinweisen, daß 
sie in zwei Gräbern in Begle i tung eines a u s aufge-
schnür ten Augenperlen bes tehenden Ha l s schmucks er-
schienen. 
Reich u n d vielfältig ist das Waffenmaterial des 
Gräberfeldes. Seine Verte i lung auf der F l ä c h e des 
Gräberfeldes ist auf die K a r t e 2 leicht abzulesen. Die 
häuf igs ten Waffenbe igaben der Männergräber sind 
die Res te von Reflexbogen bzw. Pfeile, se l tener beide 
zusammen . Die Vers t ä rkungsknoehenp lä t t ehen der 
Bogenenden gehören dem schmalen Typus de r F r ü h a -
warenzei t a n . Auf dem mi t t l e ren Verst ä rkungsknoehen-
p lä t t ehen des Bogens aus d e m Grab Nr . 60 sind 
E in r i t zungen s ichtbar , die a n die a l t türkische Runen-
schrif t e r innern (Taf. X X V I I I , 2). Die meis ten Pfeil-
spitzen s ind dreisohneidig, abe r auch t r apéz - und 
p la t t för in ige Pfeilspitzen k o m m e n vor. Rose t t en -
verzierte Köcherreste wurden gewöhnlich a u s densel-
ben Gräbe rn ausgehoben, die Bogen und Pfei lspi tzen 
enthie l ten . 
Die einschneidigen u n d die häuf igeren zwei-
schneidigen, langen Eisenschwerter begleiten i m allge-
meinen die Gräber mi t Bogenbeigaben. F ü r die Bewaff-
nung der Kr ieger der hier begrabenen Volksgruppe 
sind der Bogen und das Schwert kennzeichnend. 
Schilde f anden sich nur in den im NO-Streifen des Grä-
berfeldes angelegten Gräbergruppen , und zwar je nach 
Gruppe in e inem Fall; in diese Gräber w u r d e n — 
abgesehen v o m Kindergrab (?) Nr . 44 — a u c h ein 
langes Sehwer t und Bogen oder Pfeile gelegt . Den 
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Waffenbe igaben d e r im SW St re i fen begrabenen 
Kr ieger fehlt der Schild. In d iesem Streifen, u n d 
zwar in der mit t leren Gräbergruppe, erscheint dagegen 
die Streitaxt, in e i nem Falle von e iner Lanze u n d 
wieder in einem v o n einem Bogen begleitet. E s 
wäre der Mühe wer t , d a s Waf fenma te r i a l des Gräber-
feldes nicht nur d e n einzelnen W a f f e n t y p e n nach , 
sondern auch u n t e r d e m Ges ich tpunkt der W a f f e n -
komplexe weiter zu analysieren. I m R a h m e n dieser 
Rezension gibt es frei l ich keine Gelegenheit d a z u . 
U n t e r den Gebrauchsgegens tänden und Arbeitsge-
r ä t e n zeigen sich Eisenmesser und Feuerwerkzeuge 
a m häuf igs ten. Aus d e m Männergrab N r . 18 k a m eine 
Eisenschere und a u s v ier F r aueng räbe rn je ein Spinn -
wirtel zum Vorschein. 
Die Mehrzahl d e s Grabkeramik be s t eh t aus fein-
körnigen, jedoch schwach geb rann ten , doppelkegel-
s t u m p f oder tonnenförmigen g rauen Gefäßen. Als 
Verzierung wurden r u n d um die Schul ter h e r u m -
laufende, e ingestempel te Muster angebrach t . Da-
bei kommen in ger ingerer Zahl a u c h besser aus-
gebrann te , g e d r ü c k t kugel oder eiförmige Gefäße 
m i t aus ladendem R a n d vor. Diese s ind mit e inander 
k reuzenden Wellenl inien oder para l le l herumlaufen-
den Rillen verziert . I n einer weiteren, d r i t t en G r u p p e 
lassen sich je ein Flaschengefäß m i t Ausgußrohr 
bzw. engem Hals u n d ein Krug m i t k leeb la t t fö rmiger 
M ü n d u n g und m i t noch unveröf fen t l i ch te r Runen-
aufschrift einreihen. Die nahen E n t s p r e c h u n g e n dieses 
Gefäss typus wurden im fr i ihawarenzei t l iehen Gräber-
feld von N a g y h a r s á n y geborgen. Auf eine unmi t t e lba re 
Beziehung zur gepidischen Keramik m a g das b i rnen-
förmige Gefäß mi t e ingeglät te ter Verzierung aus d e m 
Grab Nr . 120 h i n d e u t e n . 
Die Beigaben d e r Pfe rdegräber : Steigbügelpaar 
m i t hoher oder omegafömiger Ose, Gelenktrense m i t 
R i n g e n an den auswänd igen E n d e n u n d Wurfspeer. 
Das Geschirr war m i t vergoldeten P l ä t t c h e n , si lbernen 
u n d bronzenen Beschlägen verziert . Die Beigaben de r 
Pfe rdegräber v e r t r e t e n eindeutig d a s f rühawarenze i t -
liche Denkmalgut . 
Die die archäologischen Abschn i t t e des B a n d e s 
abschließende «Zusamennfassung», die mi t ger ingen 
Abänderungen in dieser Zei tschr i f t , Band 1969, S. 
285f, bereits erschien, bietet zue r s t einen k u r z e n 
historischen Überb l ick über die Beziehungen des 
Byzant inischen R e i c h e s zu den das einst ige Pannon ién 
besi tzenden Donauvö lke rn , den Langobarden , d a n a c h 
den Awaren, seit d e r Zeit J u s t i n i a n u s I . bis 582, 
der Besetzung S i r m i u m s durch die Awaren. Bei 
diesem Abschni t t wi rken einige kle inere Verschrei-
bungen , mißvers tändl iche Abfassungen störend auf den 
Leser. Jus t in ianus I . herrschte n i c h t bis 566, sondern 
bis 565. Die E r n e u e r u n g des langobardisch — byzan t -
nischen foedus u n d die offizielle A n e r k e n n u n g des lan-
gobardischen Bes i tzs tandes in N o r i c u m und Pannon ién 
du rch Byzanz ere ignete sich 546 u n d nicht 547/8; 
vgl. Schmidt, OG,2 S. 580, Stein, I I , S. 528, T. Nagy, 
Budapest Műemlékei, I I (1962) S. 113, A n m . 153. 
Die an der Verte idigung von Phasis , der spä t e ren 
Sebastopolis beteiligte heru l i sch—langobard ische 
Abtei lung (Agath. , I I I , 20) w a r zweifellos eine by-
zantinische Söldner t ruppe. Dasselbe k a n n m a n jedoch 
nicht von de r an den i ta l ischen Feldzügen 552/3 
beteiligten, m e h r als 2000 M a n n zählenden, lango-
bardischen Heeres t ruppe sagen, die Audu in als 
foederatus i m Sinne seiner Bündn i sve rp f l i ch tung als 
Hi l f s t ruppe d e m Narses s and te ; vgl. P rokop . , Bell. 
V I I I , 26, 12. Ebenfa l l s würde ich die an d e m Feld-
zug gegen die F r a n k e n anscheinend im J a h r e 562 
beteiligten awar ischen T r u p p e n n ich t als «in byzan-
tinischen Sold s tehende Truppen» ansprechen; vgl. 
Gregor. Tur . , IV, 23; Pau l . Diac. , I I , 10. I n me inem 
Beitrag «Studia Avarica» I , S. 62, e rwähnte ich übri-
gens n ich t diesen, sondern den in die ers te H ä l f t e 
des J a h r e s 566 zu se tzenden zweiten awar i schen 
Feldzug. 
Die a n g e f ü h r t e his torische Übers icht soll als 
Ausgangspunk t zur Analyse de r e thnischen Verhäl t -
nisse des Gräberfeldes von K ö r n y e dienen (S. 67f). 
I n ihrer E r ö r t e r u n g erwägt h ier die Verfasserin als 
eine e rns tgemein te Möglichkeit, daß sich im Gräber-
feld von K ö r n y e im Laufe des 6. J a h r h u n d e r t s eine 
byzant inische Söldnergruppe verschiedenen E thn i -
kums, bulgarischer, ku turgur i scher , sogar berei ts 
vor der awar ischen L a n d n a h m e , awarischer, ferner 
örtlicher u n d westlicher H e r k u n f t be s t a t t en ließ. 
Die Belegungsdauer des Gräberfe ldes «könnte berei ts 
Anfang des 6. J a h r h u n d e r t s begonnen haben» und 
«die Bes t a t t ungen wurden f rühes t ens nach d e m Abzug 
der Langoba rden eingestellt»; d a m i t bleibt die Mög-
lichkeit of fen , daß ein Teil des F u n d g u t e s ers t im 
f rühen 7. J a h r h u n d e r t in die E r d e gelegt wurde . 
Unserer Beurte i lung nach umgrenz te die Verfasse-
rin die Belegungsdauer des Gräberfe ldes in einer ihrer 
f rüheren Mit te i lung [ArehÉr t 84 (1957) 87] a n n e h m b a -
rer, als sie die Belegung des Gräberfeldes in das 
letzte Dr i t t e l des 6. u n d in die ers ten J a h r z e h n t e 
des 7. J a h r h u n d e r t s setzte . Die Be ru fung au f die 
Gürtelbeschläge, die eine au f die Oberf läche auf-
getragene Tauschierung aufweisen , kann die Bele-
gung des Gräberfeldes bis z u m zweiten Dr i t t e l des 
7. J a h r h u n d e r t s aufschieben. Weder fü r die u m ein 
J a h r h u n d e r t f rühere D a t i e r u n g des Denkmalgu te s 
noch f ü r d e n byzant inischen Söldnercharak te r der 
das Gräberfe ld benützenden Volksgruppe v e r m a g die 
Verfasserin überzeugende Beweise anzu füh ren . Ih re 
E r l äu t e rungen überschrei ten n i ch t die Grenzen der 
die Wahrscheinl ichkei t a n n ä h e r n d e n Möglichkeiten. 
Auf d e m Gebiet nördlich de r Drau dür fen wir zur 
Zeit J u s t i n i a n u s I . k a u m m i t byzant in ischen Gar-
nisonen rechnen . I n den J a h r e n der Res taura t ionspol i -
tik J u s t i n i a n u s I . belebte sich wohl das In teresse 
der byzant in ischen Diplomat ie auch für die Völker 
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Transdanubiens . D a f ü r kann u.a . a u c h der ers te 
byzant in i sch — langobardische foedus, der unserer 
Meinung nach u m d a s J a h r 534 z u s t a n d e k a m (Pro-
kop. , Bell. VI , 22, 12), bezeugen. Die danach en t -
s t a n d e n e n wir tschaft l ich-poli t ischen Beziehungen, die 
d e m barbar ischen V e r b ü n d e t e n jährl ich zugewiesenen 
«Geschenke» verv ie l fach ten gewiß a u c h den Verkehr 
der Gegenstände byzant in ischer H e r k u n f t auf d e m 
Gebie t des einst igen Pannonién. Die Vers tä rkung 
des byzant inischen Einf lusses und als archäologischer 
Niederschlag dieser Erscheinung, d a s «byzantini-
sierende» U m f ä r b e n des Denkmalgu tes k a n n doch 
n i ch t zum Gedanken führen , daß Byzanz zu dieser 
Zeit au f dem Gebiet des einstigen Pannon ién jenseits 
der D r a u irgendeine mili tärische E r o b e r u n g durch-
g e f ü h r t hä t t e . Prokopios , der jede bedeu tendere 
mil i tär ische und dip lomat ische Akt ion der Res tau ra -
t ionspol i t ik von J a h r zu J a h r sorgfäl t ig registrierte, 
weiß von den in Transdanub ien un te rgeb rach ten 
S t a n d o r t t r u p p e n n ichts . E r ber ichte t dagegen davon 
(de aed . IV, 5, 9), d a ß die Donau von ihrem Quell-
gebiet bis zu S ing idunum ganz verlassene und n u r 
stellenweise von B a r b a r e n bewohnten Landscha f t en 
umgrenz te . Die die s t ra tegischen P u n k t e Transda-
nub iens vor 568 bese tzenden byzant in ischen Garni-
sonen, Sö ldner t ruppen k a n n m a n unserer Ansicht 
nach n ich t einmal bed ing t als his torische Rea l i t ä t en 
e rwägen. Unabhäng ig von der s t r i t t igen historischen 
A u s w e r t u n g des Gräberfe ldes g e b ü h r t den Verfas-
sern u n d dem Herausgebe r g le ichermaßen Dank f ü r 
diese sehr bedeu t same Gräberfe ldveröffent l ichung, 
die in die e thnischen u n d politischen Verhäl tnisse N 0 -
Transdanub iens neues Lieh t wir f t . 
T. Nagy 
К. Czeglédy: Nomád népek vándorlása Napkelettől Nap-
nyugatig (Migration of Nomadic Peoples f rom the 
E a s t t o t he West) . Budapes t , Pub l i sh ing House of 
t he H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences, 1969. 159 pp . 
U p t o the present t i m e we have h a d only incom-
plete sources oil t he vas t period of t h e h i s to ry of t he 
E u r a s i a n steppe, recorded by science as t he period 
of t he g rea t migra t ions . The n o m a d s — described 
to be ugly, deceitful a n d t reacherous — dashing f rom 
the E a s t like a des t roy ing tempes t on t he peoples of 
Eu rope , were not iced by the wes tern chroniclers 
only when they crossed the Volga. On t h e o ther hand , 
the Chinese knew t h e nomads of I n n e r Asia well, 
b u t t h e y lost thoir t r a c k and lost in te res t in t h e m 
as soon as these n o m a d s crossed the Volga and moved 
to E u r o p e . Thus t he e v e n t s of the s teppe zone linking 
E u r o p e and Asia closely together did n o t receive a 
very i m p o r t a n t place in ei ther of t he g roups of sour-
ces. J u s t therefore, t h e m a i n endeavour of K. Czeglédy 
was to e laborate a n e w method which would render 
possible t he l inking u p of t he wes te rn and the Chinese 
d a t a on t he basis of the Semit ic (Syrian, Arabic) , 
I r an ian , Graeco-Lat in , Armenian a n d o the r sources. He 
was no t compelled t o advance on complete ly u n b e a t e n 
t racks , as, besides t he scientists of oriental s tudies of 
in te rna t iona l f ame (P. Pelliot, V. Minorsky, J. 
Charpentier, J. MarquartJ, he received earnes t he lp 
f r o m the methodological gu idance of L. Ligeti ex tend-
ing fa r beyond t h e borders of H u n g a r y . 
The book deals in general w i t h t h a t phase of t he 
migra t ion of t h e nomad ic peoples f r o m the E a s t t o 
t h e West , which begins wi th t h e migra t ion of t h e 
Asian H u n s a n d las ts u p to t he K h a z a r period. W i t h 
regard t o t ime, th is comprises t h e period f r o m t h e 
2nd cen tu ry B. C. t o the 6th c e n t u r y A.D. I t t r ies 
t o show, how t h e m a j o r p rob lems of the E u r a s i a n 
s teppe reveal themselves on t h e basis of sources 
b rough t t o l ight f r o m the sand of t he deserts, — in 
th i s respect t he mer i t s of A. Stein a r e imperishable — 
a n d o ther Asian recesses. The solut ion of the tower ing 
historical and geographical ques t ions s t a r t ed a t t he 
end of the last cen tury , w h e n t h e inscript ions in 
Turcic runic scr ipt were solved, a n d when Bri t ish, 
Russ ian , German , French and J a p a n e s e expedi t ions 
revealed long-forgot ten languages, a n d unsuspected , 
new historical sources, on t h e basis of which t h e 
out l ines of a lost , once bri l l iant civil ization s t a r t t o 
unfold before our eyes. I n t h e y ea r s preceding t h e 
Second World W a r , as a resul t of t he excava t ion 
work of Soviet scientists, in t h e environs of t h e 
Lake Aral and in t h e region of p r e sen t d a y Samarkand , 
wr i t t en m o n u m e n t s of two vanished I r an i an peoples, 
t h e Khwaresmians a n d the Sogdians came to l ight . 
The ut i l izat ion of these d a t a he lped the a u t h o r in 
several po in t s in drawing his conclusions. W i t h 
the i r help he shows in a new l igh t t h e way of t h e 
migra t ion of t he H u n and Avar peoples t o t he terr i-
t o r y of H u n g a r y . 
According t o t h e t e s t imony of our da ta , t h e 
Magyars living in t he groved s t eppe of the Volga 
region did no t pa r t i c ipa te in t h e wes tward migra t ion 
of t he Huns . T h u s the i r moving t o t he open s teppe 
could no t ye t t a k e place in 370 A .D . However , t h e y 
m u s t have h a d some relat ions wi th the Onogurs, 
who arr ived in E u r o p e immedia te ly a f t e r the disso-
lu t ion of the E m p i r e of the H u n s ( abou t 463), because 
in the languages of several E u r o p e a n peoples t h e 
Magyars bear t he n a m e of t he Onogurs or some 
der iva t ives of t he same. The t h o r o u g h examina t ion 
of t h e c i rcumstances of the m i g r a t i o n of the H u n s 
a n d of t he even t s following t h e m is very i m p o r t a n t 
f r o m the v iewpoint of the anc i en t h i s tory of t h e 
Magyars , because these even t s s t a n d also in t h e 
background of the i r becoming connec ted wi th t h e 
h i s to ry of t he s teppe . 
W e could h a r d l y follow, even in i t s most impor-
t a n t outlines, t h e complicated series of events , with 
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which we can get acqua in t ed th rough the d a t a of t he 
book. F r o m the Byzan t ine sources we get t o know 
very l i t t le about t he ter r i tor ies no r th of t he Black 
Sea regard ing the 7th and 8th centuries. However , 
t h a t m u c h becomes clear even f r o m the sporadic 
da ta t h a t , a f t e r the d e p a r t u r e of the D a n u b i a n Bul-
gare, in t h e 8th cen tu ry t h e K h a z a r s succeeded f r o m 
time t o t ime in ex t end ing the i r supremacy over 
certain eas te rn Slav t r ibes . I n the nex t cen tury , how-
ever, a l r eady the Magyars set t led in t he terr i tor ies 
west of t h e Don, in t h e neighbourhood of t he Slav 
tribes. T h e Magyars were b y t u r n s allies and danger-
ous enemies of the K h a z a r s . B u t t he last m o m e n t u m 
in the series of events surging f r o m the Chinese wall 
to the Carpa th ian basin, t he coming in to existence 
of the K h a z a r Empire , was a l ready an even t of deci-
sive significance no t only f r o m t h e viewpoint of t he 
Ogur peoples, the Sabirs a n d the Avars , b u t also 
f rom the viewpoint of t h e Magyars . 
M. Kőhegyi 
J. Kalmár: Régi magyar fegyverek (Alte ungar ische 
Waffen) , Budapest , Verlag N a t u r a , 1971. 430 
S., 668 Abb . Bilder- u n d Abbi ldungsverzeichnis in 
deutscher und englischer Sprache. 
E in Wissenschaftszweig, der sich in U n g a r n fas t 
zur selben Zeit wie die archäologische Forschung vor-
stellte, a n Entwick lung aber ihr nachs tand u n d nu r 
ab u n d zu einen Schwung n a h m , begeht heu t e sein 
Fest : die erste anspruchsvol le Bearbe i tung der unga-
rischen Waffengeschichte liegt vor uns. I n K a l m a r s 
Buch vereinigt sich eine grundlegende Monographie, 
ein H a n d b u c h und ein Lexikon; es en thä l t die Summe 
seines gesamten Schaffens, die Zusammenfassung von 
über fünfz ig Studien u n d kleinen Monographien, 
eines ganzen Lebenswerkes, das der Waffengeschichte 
diente. 
K . k o n n t e sich in seiner Arbe i t an keine ebenbür-
tigen ode r ähnlich angelegten ungar ischen Werke 
anlehnen und obzwar Ausste l lungskataloge, hoch-
wertige Studien und stellenweise vorzügliche Detail -
bearbei tungen ihm vorlagen, s teck t im H i n t e r g r u n d 
seiner Ergebnisse doch vor allem seine eigene ziel-
bewußte Arbeit . Die ungar ische Waffengeschiehte 
kann , obwohl sie noch bislang kein zusammenfas -
sendes W e r k aufgewiesen h a t , sieh dennoch hervor-
ragender Forscher r ü h m e n . E s gebüh r t sich, hier 
einige z u nennen, a u c h w e n n ihre Tät igkei t in den 
Anmerkungen dieses Buches erscheint : die durch 
den N a m e n J . Hampe l , G. Nagy , ,T. Szendrei, Z. Tóth , 
К . Cs. Sebestyén, S. Takács , N. Fe t t i ch , Gy. László 
u.a. gepräg te F o r s c h u n g h ä t t e eine wissenschafts-
geschichtl iche W ü r d i g u n g verdiont . 
K a l m á r s Buch gl ieder t sich nach einer kurzen 
ungar ischen kriegsgeschichtl ichen Ein le i tung in fünf 
Teile. I m I . Teil werden die W a f f e n des N a h k a m p f e s , 
im I I . diejenige des F e r n k a m p f e s (samt d e n Burgen) 
besprochen . Danach folgt die E r ö r t e r u n g der Schutz-
waf fen ( I I I ) , der Re i t e r aus rüs tung (IV) u n d schließ-
lich de r F a h n e n (V). Den Band ergänzen paralel l ein 
ungar i scher und ein al lgemeiner h is tor ischer Index , 
N a m e n - und Sachverzeichnis so wie auch ein Inha l t s -
u n d Abbi ldungsverze ichnis in deu t scher u n d eng-
lischer Sprache. 
Die sel tenen Waf fenbe igaben in den ungar ischen 
Gräbe rn des 10 —11. J a h r h u n d e r t s , das f a s t vollkom-
mene Feh len der waffenarchäologischen F u n d e aus 
dem 12 —14. J a h r h u n d e r t u n d das in Verhäl tnis 
z u m R e i c h t u m der europäischen Zeughäuser geringe 
D e n k m a l g u t aus dem 15 —18. J a h r h u n d e r t begründen 
gleicherweise die Methode der Bearbe i tung . K . schil-
der t zuers t die europäische En twick lung je Waf f ena r t , 
h e b t ihre wichtigeren P h a s e n in Umrissen hervor 
u n d geh t ers t dann au f das ungarische Mater ia l über. 
E r f ü h r t die einschlägigen archäologischen Funde , 
die A n g a b e n der Quellen u n d der zeitgenössischen 
Dars te l lungen a n und m i t seiner du rch gründl iche 
K e n n t n i s erworbenen Sicherheit stell t er d a s — zum 
Teil unveröf fen t l i ch te Material der ungar ischen 
W a f f e n s a m m l u n g e n vor. Es t r i t t uns der volle unga-
rische Waf fenkomplex , der die Ä n d e r u n g e n der 
europä ischen Bewaf fnung ge t reu verfo lg t , vor die 
Augen ; K . heb t s te ts die rücks tänd igen oder abwei-
chenden Besonderhei ten in der E n t w i c k l u n g hervor. 
I m wei teren k o m m e n wir der Reihenfo lge der 
Abschn i t t e des Bandes nach und gehen weder auf die 
aus ländische Entwicklungsgeschichte noch auf die 
ungar i schen Einzels tücke ein. Wir beabsicht igen, die 
entwicklungsgeschicht l iehe H a u p t r i c h t u n g je einer 
W a f f e ku rz zu besprechen, mi t besonderem Nach-
d ruck jedoch auf diejenige, die auch als archäolo-
gische F u n d e aus d e m 10 18. J a h r h u n d e r t erscheinen. 
D e r Charak te r der ungar ischen Kriegsgeschichte 
ergib t sich durch ihre Beziehungen zur ös t l ichen bzw 
west l ichen Bewaf fnung und Tak t ik . E u r o p a war von 
der T a k t ik der mit öst l icher Bewaf fnung kämpfenden , 
l a n d n e h m e n d e n U n g a r n über rascht . Die westliche 
B e w a f f n u n g und K a m p f w e i s e begann sich ers t vom 
le tz ten Dr i t te l des 10. J a h r h u n d e r t s an zu verbre i ten 
u n d he r r sch t e se i tdem une ingeschränk t bis zum 16. 
J a h r h u n d e r t . W ä h r e n d der Türkenkr iege e rwa rb die 
bis dah in bloß u n t e r den Szeklern, Pe t schenegen , 
J a z y q e n (jászok) u n d K u m a n e n a u f b e w a h r t e a l t e 
K r i e g s f ü h r u n g und B e w a f f n u n g ihre a l te Bedeu tung 
zurück . 
I. Nahwirkende Angriffs- und Stangenwaffen 
A: Schlagwaffen 1) St re i tkolben: erschien in Un-
g a r n a m Anfang des 13. J a h r h u n d e r t s , zur Zeit des 
E inzuges der K u m a n e n . Seine anfängl ich dornige 
R i n g f o r m änder te sich bis gegen das E n d e des 14. 
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J a h r h u n d e r t s — gewöhnlieh — in einem Ste rnkopf 
mi t Tiille u m . Türkischen E in f luß ve r ra ten die kugel-
und birnenförmigen S tücke aus d e m 14—15. J a h r -
hunder t . A n Stelle der a u s Bronze gegossenen Strei t -
kolben t r a t e n vorn 14. J a h r h u n d e r t an — infolge der 
Entwick lung des Harnisches — die aus Eisen geschmie-
deten: es en t s t and der ge lapp te «gotische» Strei tkolben, 
danach seit d e m 16. J a h r h u n d e r t der Stre i tkolben mit 
«Blättern». Bis zum Ende dieses J a h r h u n d e r t s wurde 
er durch die St re i thacke ganz zu rückgedräng t und 
war al lmählich zu e iner E h r e n w a f f e geworden. 
2) Axt , Beil, Fokosch : Die Sehneidewerkzeuge d ien ten 
möglicherweise auch als Waffen . Die p r imären Ar-
beitsgeräte sind größer, «und die eine Seite ihrer 
Schneidefläche liegt in de r gleichen Ebene wie die 
der Tülle». Die Axt h a t t e im 12—14. J a h r h u n d e r t 
eine u n t e n und oben ver länger te Klinge; d a n n zeigte 
sich dieser For t sa tz n u r in einer Rich tung . Beil: 
die l andnehmenden U n g a r n benü tz t en auch Beile 
mi t schmaler Schneide und auch Fokosch mit gleicher 
Schneide und langem F o r t s a t z . Das Beil er lebte im 
16 17. J a h r h u n d e r t seine zweite Blütezeit . W u r f -
beil: im 15— 16. J a h r h u n d e r t lebten das Wur fbe i l und 
der Wurfs tache l als Bauernwaf fen wieder auf. E s sind 
auch ihre ungarischen T y p e n bekannt . 3) S t re i thacke 
(Tschakan): sie entwickel te sich z u m Durchbrechen 
des schweren Harnisches bis in das 15. J a h r h u n d e r t . 
Eine beliebte Waffe der Husa ren ; ihre kurzen A r m e 
ver länger ten sieh bis zum E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s , 
dann , mi t dem Verschwinden des schweren Harn i -
sches wurden sie wieder kürze r . Die Axt mi t Schieß-
vor r ich tung («Topor») (4), wie auch die A x t der 
ungarischen Leibwache (5) stellen kein archäologi-
sches Mater ia l dar . 
B: Stangenwaffen: 1) Speer, Lanze: Der Speer 
war eine der H a u p t w a f f e n der l andnehmenden Un-
garn; die Stücke sind m i t Tülle versehen, die Kl ingen 
b la t t förmig . I n dieser F o r m lebte er als Waf fe ers ten 
Ranges bis zum 16. J a h r h u n d e r t . Als sich jedoch 
un te r oriental ischer E inwi rkung der Typus mi t langer 
Tülle und ger ipp te r Klinge en t f a l t e t ha t t e , verschwand 
als Zeichen einer se lbs tändigen En twick lung die 
Be tonung der Anschlußstel le der Klinge und der 
Tülle. F ü r das ausgehende J a h r h u n d e r t war die F o r m 
mit Tr ichter tül le und die Spitze mi t quad ra t i s chem 
Querschni t t bezeichnend, die d a n n im 17. J a h r h u n d e r t 
immer m e h r der Säbel aus d e m Gebrauch ve rd räng te . 
Die Lanze war im 12 — 17. J a h r h u n d e r t die H a u p t -
waffe des Fußvolkes westl ichen Vorbildes. Ih re F o r m 
änder te sich «von der bre i ten , b la t t förmigen Klinge 
bis zur Spießform, sodann bis zur kurzen, schmalen, 
b la t t förmigen Spitze» öf te r s , bis sie schließlich von 
d e m auf d e m Gewehrlauf aufgepf lanz ten B a j o n e t t 
abgelöst wurde . 2) Spieß, Hel lebarde und a n d e r e 
S tangenwaffen wurde in U n g a r n k a u m b e n ü t z t . 
Aalspieße blieben von der Wiener W a c h m a n n s c h a f t 
des Königs Mat th ias e rha l t en ; Hel lebarden wurden 
von ausländischen Söldnern und den T r a b a n t e n ge-
t r agen ; im 17. J a h r h u n d e r t waren sie schon Prunk -
waf fen . K . belegt die Benutzung von Glefen, Sturin-
sensen, Cousen, Pa r t i s anen und R u n k a s stellenweise 
als Kriegswaffen, v ie lmehr jedoch als P r u n k w a f f e n 
m i t Angaben. 3) Turnier lanzen und -geräte : neben 
d e m geringen Denkma lgu t aus d e m 15 — 18. J a h r -
h u n d e r t (Turnierlanzenspitzen, Lanzen, Speere, Ziel-
tü rkenköpfe ) behandel t K. die Geschichte und den 
Ablauf der Turniere. 
C: Hiebwaffen: 1) Schwert : Das zweischneidige 
Schwer t erschien im ausgehenden 10. J a h r h u n d e r t 
in de r ungarischen Bewaf fnung und ve rd räng te den 
u ra l t en Säbel. Neben einigen Säbelschwertern von 
Übergangscharak te r gewann das Schwer t im I I . 
J a h r h u n d e r t f ü r lange Zeit die Obe rhand . In seiner 
En twick lung folgte es derjenigen der westlichen 
Schwer ter ; eine Grundlage zur Da t i e rung bietet die 
E n t w i c k l u n g des Griffes, der Par ie r s tange u n d der 
Klinge. Diese Übere ins t immung h ö r t e im zweiten 
Dri t te l des 15. J a h r h u n d e r t s auf , als das wirksame 
Tro tzen de r wachsenden türkischen Gefahr die all-
mähl iche Rückkehr z u m Säbel e r fo rder te . Danach 
war d a s Schwert bloß eine Waffe der Einzelnen, vor 
allem in der Hand der Vornehmen. An ihren köstlichen 
E x e m p l a r e n zeigte sich der E in f luß ers t der west-
lichen, d a n n immer s t ä rke r der or iental ischen (tür-
kischen, arabischen, persischen) Waffenschmiede-
kuns t . F ü r die letztere sprechen der säbelar t ig gebo-
gene Griff und die gegen die Klinge zurückgerol l te 
Par ie rs tange ; dieser f ü r die Ungarn kennzeichnende, 
«gemischte» Typus b eh au p t e t e sich bis zum E n d e 
des 16. J a h r h u n d e r t s , spä t e r kam er — wegen der 
Vorher r schaf t des Säbels — bloß einzelweise vor. 
2) Säbel : Die ural te W a f f e der l andnehmenden Ungarn 
war de r Säbel tü rk i scher H e r k u n f t . E igenhei ten : 
geschwungene Klinge m i t E lman ; nach de r Schneide 
geneigter Griff; niedergebogene Par ie r s tange mi t 
Knopf a m Ende . Die Verbre i tung der zweischneidigen 
Schwer ter d rängte den Säbel ganz in den Hin te r -
g rund . Einige, in das 12—13. J a h r h u n d e r t da t ie r te 
Säbel waren die W a f f e n der nach U n g a r n über-
gesiedelten Petsehenegen und K u m a n e n : Säbel m i t 
ge raden Griff, gerader , in der Mit te verbre i te r te r 
Par ie r s tange und leicht g e k r ü m m t e r Klinge. Auf 
seinen Gebrauch im 14 - 1 5 . J a h r h u n d e r t l äß t sich 
aus Darstel lungen (Bilderchronik, Selbstbi ldnis des 
J á n o s Aquila , Wandgemälde im Szeklerland) und aus 
den kumanischen F u n d e n von Felsőszentkirály schlie-
ßen. I m ausgehenden 14. u n d im f r ü h e n 15. J a h r -
h u n d e r t erschien die tü rk i sche Var ian te des Säbels 
als eine Massenwaffe bei den Husaren wieder. Als eine 
ungar ische Besonderheit des 15. J a h r h u n d e r t s wurden 
Sehwer t u n d Säbel gemeinsam gebrauch t , gegen das 
E n d e des J a h r h u n d e r t s setz te sich a b e r der Säbel 
du rch : es en t s tand der typ isch ungar ische Säbel der 
Türkenkr iege , den der nach vorn geneigte Griff, 
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«der f lache, ovale K n a u f mi t hervorspr ingender 
Spitze» und die gerade , in der Mi t t e verbre i ter te 
Par ie r s tange charakter is ieren. Die s t änd ige türkische 
E i n w i r k u n g zeigte sich auch spä te r : in der ers ten 
H ä l f t e des lö. J a h r h u n d e r t s ver länger te sich die 
Par ie rs tange , aus ih re r Mitte s t a n d e n Dorne nacli 
u n t e n und oben h e r v o r . Gegen d a s E n d e des J a h r -
h u n d e r t s kehr te die kurze Par ie r s tange zurück und 
es erschien eine dre i — vierfache R i n n e a n der Klinge, 
beglei te t von einem hervorspr ingenden E l m a n . Dieser 
T y p u s lebte dann a u c h im 17. J a h r h u n d e r t weiter. 
E i n e neue Variante s tel l t der u m die Mit te des J a h r -
h u n d e r t s au f t r e t ende sog. Karabel lsäbel dar . 3) Pan-
zers techer : Der z u m Durchbrechen der schweren 
Harn i sche ausges ta l te te Panzers techer wurde in 
U n g a r n vom Wes ten übe rnommen . I m 15 —18. J a h r -
h u n d e r t war er be l iebt . Die Ges t a l tung des Griffes 
folgte anfangs dem d e r Schwerter , im 10. J a h r h u n d e r t 
w u r d e aber der T y p u s mit herabneigender Par iers tange 
vorherrschend. Die Klingen, die e inst rhombischen 
Querschni t t ha t t en , w u r d e n zu dieser Zeit schon viel-
m e h r vier- und im 17. J a h r h u n d e r t dre ikant ig . Die 
En twick lung des Gri f fes nahm eine neue Wendung : 
sie entspr icht ganz demjenigen des Säbels. 4) Sattel-
pa l lasch: eine charakter is t i sch ungar i sche Hiebwaffe , 
die m a n gegen den m i t einem dem Säbel widerstands-
fäh igen Harnisch ausgerüs te ten F e i n d im 10—17. 
J a h r h u n d e r t b r auch t e . Seine H a u p t m e r k m a l e sind: 
die lange, einschneidige — a m u n t e r e n E n d e zwei-
schneidige — Klinge u n d der säbelar t ige Griff. In die-
sem Abschni t t e rö r t e t K . auch noch die Taschen (5), 
die goldschmiedekünst ler ischen W e r t e der Schwerter 
u n d Säbel (6), die I n sch r i f t en und Schwertfegerzeichen 
a n d e n Klingen (7), wie auch die sich au f die Schwert-
feger beziehenden Angaben aus d e m Mittelal ter . 
I): Dolche und Hauswehren: 1) Dolch: eine Waffe 
west l icher H e r k u n f t , bei den U n g a r n war nu r als 
Übe rnahme . Im 16. J a h r h u n d e r t t r a t auch der tür -
kisch -a rab i sche Dolch mi t g e k r ü m m t e r Klinge auf . 
2) Hauswehr : im L a u f e der Huss i tenkr iege im 15. 
J a h r h u n d e r t wurde sie vereinzelt als Bauernwaffe 
b e n u t z t . 
К : Jagdgeräte: K . f ü h r t die ungar ischen histori-
schen Jagddenkmäle r in Einzelhei ten vor. Die Objek-
te , die zum Teil de r Bewaf fnung (Lanzen , Sehwerter , 
Bogen, Pfeile, Jagdmesse r ) en tsprechen , sind belanglos 
u n d s t ammen überwiegend aus d e m 17 — 18. J a h r -
h u n d e r t . 
I I . Fernwirkende Waffen, Burgen 
A: Wurfkonstruktionen: 1) Schleuder : Von der aus 
d e m 16 — 17. J a h r h u n d e r t belegten (Jagd-) W a f f e 
sind im archäologischen Material b loß ihre aus Blei 
gehämmer t en Geschosse bekann t . 2) Bogen und 
K ö c h e r : Die H a u p t waffe der l andnehmenden Ungarn 
w a r der Ref lexbogen (nur die Verkleidungen aus 
Hirschgeweih de r Bogengriffe u n d der vers te i f ten 
Bogenenden sind erha l ten geblieben), m i t d e m m a n 
Pfei le abschoß; die Pfeilspitzen waren aus Eisen ge-
schmiedet , rhombus- , rhomboid- u n d del to idförmig 
oder gabelig. Seit dem 12. J a h r h u n d e r t k o m m e n 
Bogen in den archäologischen F u n d e n nicht mehr vor, 
a b e r Dars te l lungen über sie gibt es noch. Reichl iehe 
historische Belege bezeugen den Gebrauch des Bogens 
im 16. in Siebenbürgen sogar selbst im 17. — J a h r -
h u n d e r t . Den Bogen und die Pfei le t r u g m a n seit 
d e m 16. J a h r h u n d e r t in Bogen- u n d Pfei lköchern 
türk ischen Typs . 3) Armbrus t : Als Wasserzeichen im 
P a p i e r ist sie a u s der Mitte des 14., als Gegenstand 
a u s dem 15. J a h r h u n d e r t b e k a n n t . Den Angaben 
übe r ihren Gebrauch und ihre Hers te l lung k a n n m a n 
bis ins 18. J a h r h u n d e r t folgen, obwohl sie in den letz-
t e n zwei J a h r h u n d e r t e n nu r als J agdwaf f e b e n u t z t 
wurde . Von ih rem Werdegang in Ungarn sind zwei 
wicht ige Sta t ionen zu erwähnen. A n Stelle des a u s 
H o r n p l a t t e n zusammengekleb ten Bogens t r a t a m 
E n d e des 15. J a h r h u n d e r t s der Stahlbogen; von de r 
Mi t te des 16. J a h r h u n d e r t s an verbre i t e te sich neben 
de r «Abzugsvorrichtung mit Nuß» al lmählich auch 
die «Abzugsvorr ichtung mit Klammer» . K. e rö r t e r t 
die Typen der Spannvor r i eh tungen und auch ihre 
F u n k t i o n eingehend (4), als archäologische F u n d e 
sind davon bloß die Spannhaken a u s dem 15. J a h r -
h u n d e r t bekann t . 5) Bolzen, Bolzenköcher: Die 
Spi tzen der Kriegsbolzen sind von R h o m b u s q u e r -
schn i t t , v ierkant ig und wurden du rch eine Tülle an 
den kurzen Bolzen mi t Schwanzs tück aus Holzp lä t t -
chen befestigt . Die Spitzen der Jagdbolzen p a ß t e n 
sich den Zieltieren an . Die als Zeichen dienenden Bol-
zenspitzen der Hl . -Sebas t ian-Schützbruderschaf t sind 
m i t gravier ten Verzierungen bedeck t (14 15. J a h r -
hunder t ) . Die Bolzenköcher h a t t e n eine u n t e n ver-
bre i te r te Halb/ .yl inderform; sie wurden aus Holz 
hergestel l t und m i t Leder überzogen. Eine Va r i an t e 
de r Armbrüs te ist der Kuge lschnäpper aus d e m 16. 
J a h r h u n d e r t (6). 
B: Waffen der Artillerie und Feuerwerkgeräte: 
K . überbl ickt die Geschichte der Herste l lung des 
Schießpulvers (1), stellt die R a k e t e (2) und die Pul -
v e r p r ü f a p p a r a t e des 17 — 18. J a h r h u n d e r t s d a r (3). 
4) Mörser nnd Kanonen . Die K a n o n e k a m im 14. 
J a h r h u n d e r t z u m ers ten Mal nach Ungarn ; sie w a r 
ein zwischen Holzbalken gek lemmtes Schmiedeisen-
rohr . I m 15. J a h r h u n d e r t wurde d a s berei ts aus Bronze 
oder Kupfe r gegossene R o h r m i t Seitenbolzen und 
Hin te r l ade rn au f R ä d e r mont ie r t . Die Kanone b e n ü t z t e 
m a n zur Fes tungsver te id igung u n d in Flachgelände-
k ä m p f e n . Die W a f f e der Belagerung war der Mörser, 
seine Kennzeichen sind das kurze R o h r und das große 
Kal iber . Aus Schmiedeisendauben zusammengese tz t 
u n d durch Re i fen zusammengeha l t en wurde der 
Mörser auf Balken mont ie r t ; m a n schleuderte d a r a u s 
zuers t Stein- und Eisenkugeln, v o m 15. J a h r h u n d e r t 
7* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
RECENSIONES 431 
an auch schon B o m b e n . U m das E n d e des 16. J a h r -
h u n d e r t s verbre i te te sich die aus mehre ren H a k e n -
röh ren zusammengeste l l te Totenorgel . 
K . e rör te r t noch die Angaben übe r d a s Hers te l len 
der Kanonen , ihre Typen . Maßangaben , Reichwei te 
und das Gewicht ih re r Kugeln; er f ü h r t auch die 
Feuerwerkgerä te des 17 — 18. J a h r h u n d e r t s vor (5). 
6) Kanonenkuge ln , K a r t ä t s c h e : I m 14. J a h r h u n d e r t 
schoß m a n ausschließlich mi t Ste inkugeln , im 15. 
J a h r h u n d e r t bereits auch mit Sehmiede- und Gußei-
senkugeln und es wa ren auch schon die Brand- , 
Beucht - und Sprengkugeln bekannt . E s werden ferner 
die Kanonenkuge ln a u s den Fes tungsausgrabungen 
von Fülek aus d e m 16 —17. J a h r h u n d e r t und die 
e inst igen Ket ten- , S tangen- und ha lb ie r ten Kanonen-
kugeln beschrieben. K a r t ä t s c h e n wurden seit dem 16. 
J a h r h u n d e r t angewende t , ihre eisernen Ladungen 
k a m e n bei den Fes tungsausg rabungen zum Vor-
schein. I n diesem Abschn i t t k o m m t die Rede noch 
auf die Brandgerä te u n d Bomben (7), die H a n d -
g r a n a t e n (8) und P e t a r d e n (9) a n h a n d des histori-
schen Materials u n d der Waf fensammlungen . 
C: Handfeuerwaffen: 1) Hakenbüchsen , Büchsen, 
Musketengabeln: Die Büchsen waren im 15. J a h r -
h u n d e r t in Ungarn schon verbrei te t . Zu dieser Zeit 
wurden noch Hackenbüchsen hergestel l t , die zum 
Schuß auf einen Bock oder auf die F e s t u n g s m a u e r 
gelegt wurden; aus diesen en t s t anden die Fe ldkanonon 
und die Büchsen. Die wichtigsten P h a s e n in der 
En twick lung der Büchse : im 15. J a h r h u n d e r t er-
schien der H a h n , d e r die Lun te mi t d e m Zündrohr 
be rüh r t e (Luntenschloßmechanismus) . Wahrschein-
lich in den ersten J a h r e n des 16. J a h r h u n d e r t s begann 
m a n in Ungarn die sog. Radsch loßbüchsen herzu-
stellen, bei denen de r F u n k e aus d e m Aneinander-
reihen des Stahls u n d des Pir i t s e n t s t a n d . I n dieser 
Zeit t r a t e n das Zielkorn und das Zielröhrchen auf ; 
bei der Hers te l lung der Büchsenröhre wurde das 
Anbohren der geschmiedeten Röhre als eine wichtige 
E r n e u e r u n g e ingeführ t . E inen weiteren Schr i t t in der 
E n t w i c k l u n g stellte die Verbrei tung des Steinschloß-
mechan i smus gegen die Mit te des 17. J a h r h u n d e r t s 
dar . K . f ü h r t die Einze lhe i ten der e rha l ten gebliebenen 
Stücke a n und bespr ich t viele Büchsenar ten ; er be-
hande l t auch die B a j o n e t t e (2) und die Windbüehse 
(3). 4) Pistolen und K a r a b i n e r : E ine Radschloßpis to le 
in U n g a r n wurde z u m ersten Mal a u s d e m J a h r e 
1548 e rwähn t . Das R o h r ist zu dieser Zeit kurz , der 
Griff ende t in einer Kugel . Zum Er l e i ch te rn des 
Zielens wurde das R o h r verlängert , so e n t s t a n d u m 
das E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s die leichte Kavaller ie-
büchse, der Karab ine r . Die En twick lung der Pistolen 
o f fenbar t e sich in der Verkleinerung des Handgr i f f -
knopfes ; es wurden bere i ts doppelläufige, ja Sechsla-
depistolen mit Trommelmagaz in hergestel l t . Bis 
zur Mi t te des 17. J a h r h u n d e r t s entwickel te sieh der 
Handgr i f f mi t a u s r u n d e n d e m E n d e und Metallkapsel 
und das Radsch loß wurde vom Steinschloß abgelöst . 
N a c h all dem folgen die Kap i t e l : die ungar ischen 
Büchsenmeister (5), Pulver f laschen , Zündkrau t f l a -
schen und Kuge lbeu te l (6), Radschloßschüssel (zum 
Spannen des Radsch loßmechan i smus ; im 16. J a h r -
h u n d e r t m i t H a m m e r k o p f , s p ä t e r in mannigfa l t iger 
F o r m ) (7) und Kugelg ießformen (8). 
D: Ungarische Burgen: K . g ib t eine historische 
und typologische Übersicht ü b e r die ungar ischen 
Burgen und stell t d ie E n t w i c k l u n g des Fes tungsbaues 
als Ergebnis der Wechse lwirkung zwischen den Be-
lagerungs- und Ver te id igungswaffen dar . 
I I I . Schutzwaffen 
A: Ringelpanzer: eine Schutzwaf fe orientalischer 
H e r k u n f t . Obwohl die awarenzei t l ichen Gräberfelder 
Bruchs tücke solcher A r t enthie l ten , sind die aus dem 
10 — 11. J a h r h u n d e r t völlig u n b e k a n n t . I n ihrer 
spä te ren Verbre i tung spielten die Kreuzzüge eine 
füh rende Rolle. Man erzeugte Ringe lhemden , -hosen, 
-Strümpfe und -handschuhe ; diese stel l te m a n an fangs 
a u s genieteten Bandr ingeln mi t Ha lbkre i squerschn i t t , 
ausgeschni t ten a u s Blech, z u s a m m e n und erst seit 
1306 verwendete m a n Ziehdorn z u m Drahterzeugen . 
Ringelpanzer en th ie l t en die F u n d e von V a t t a und 
Csólyos aus d e m 13 — 14. J a h r h u n d e r t , sie sind übri-
gens aus Dars te l lungen (Bilderchronik, Schnalle von 
Kígyóspuszta) b e k a n n t . Sie w u r d e n vermut l ich nach 
der Verbre i tung de r Ziehbänke allgemein. I m Grab 
von Pá l Kinizsi bl ieben ein Ringe lhemd u n d eine 
Ringe lmütze e rha l t en (15. J a h r h u n d e r t ) , die übrigen 
S tücke s t a m m e n a u s dem 16 17. J a h r h u n d e r t . 
Die Husa ren t r u g e n sie bis zum 18. J a h r h u n d e r t . 
B: Helm: Die l andnehmenden Ungarn t rugen 
wahrscheinlich Leder- oder F i l zmützen (Mützenspitze 
von Beregszász). D e r einzige H e l m aus dem 10. 
J a h r h u n d e r t k a m in Pécs zum Vorschein: mi t kegeli-
gem Körpe r aus vier E i senp la t t en zusammengenie te t , 
versehen mi t Ringe lnackenpanzer . Das spätere Ma-
ter ia l ist ebenfalls spär l ich: es bes teh t aus normanni -
schem H e l m des 10 — 11. J a h r h u n d e r t m i t Nasen-
schutz , aus kegelförmigem ismael i t ischem He lm des 
12. J a h r h u n d e r t s m i t gravier ter Verzierung und aus 
halbkugel igem B a n d h e l m sowie k u m a n i s c h e m H e l m 
des 13. J a h r h u n d e r t s . Die E n t w i c k l u n g der He lme 
folgte d a n n den westeuropäischen Vorbildern, die 
einzelnen Fo r t s ch r i t t e f ü h r t K . a n Darstel lungen 
(Schnalle von Kígyóspusz ta , Bi lderchronik, W a n d -
gemälde aus dem Szeklerland) u n d a n Stücken reicher 
W a f f e n s a m m l u n g e n vor. Von dieser En twick lung 
weichte die u n t e r tü rk i schem E i n f l u ß en ts tandene , 
niedrige, kegelige, «ungarische Husarenzischägge» ab , 
die im 17. J a h r h u n d e r t auch von Mit te leuropa über-
n o m m e n wurde. 
С : Mittelalterliche Kriegerkleidung und Harnisch: 
Die Kriegerkle idung h a t keine Spuren aus der Land-
7* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
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nahmenzei t hinterlassen; die Geschichte des Harnisches 
f ing mit den Schul te rschutzp la t ten aus Eisenblech 
an, solche fanden sich im kumanischen G r a b f u n d 
von Csólyos aus dem 13. J a h r h u n d e r t . Der den ganzen 
Körper bedeckende P l a t t e n p a n z e r ges ta l te te sich 
bis zu Beginn des 15. J a h r h u n d e r t s aus . E i n e andere 
Art bi ldete die im 13. J a h r h u n d e r t nach d e m Ta ta -
renfeldzug verbrei tete u n d noch im 16. J a h r h u n d e r t 
getragene Brigantine, bes tehend aus Metal lschuppen, 
die mi t Hi l fe von N i e t e n auf Leder oder Gewebe 
befestigt waren (Fund von Pomáz , Re î t e r s t a tue von 
St. Georg zu Prag). K . zäh l t die Bestandtei le des Har -
nisches a u f , gibt Angaben über ihr E n t s t e h e n an und 
bespricht die Geschichte der Harn i scherzeugung 
sowie d a s ungarische D e n k m a l g u t e ingehend. Das 
letztere r ich te te sich nach den westeuropäischen 
Vorbildern, aber typ isch ungarisch ist der bei den 
Husaren beliebte und a u c h in E u r o p a o f t gebrauch te 
«Prunkharnisch» und «halbe Prunkharnisch». 
D: Schild: Die l andnehmenden U n g a r n t rugen 
keinen Schild. Der Schild d ü r f t e n u r durch die Über-
nahme d e r westlichen Bewaf fnung in LTngarn er-
schienen sein und hie l t in seiner En twick lung mi t 
Eu ropa Schri t t . I m angehenden 15. J a h r h u n d e r t 
t r a t der typisch ungar ische Husarentar t schenschi ld 
auf , der bis zum E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s in Ge-
brauch blieb, wie auch die P a vese tschechisch —hussi-
tischer H e r k u n f t , die in der Hin te r lassenschaf t des 
Schwarzen Heeres des Königs Mat th ia s zu Wien 
reichlich ver t re ten ist. I m 16. J a h r h u n d e r t t r u g m a n 
noch kleinere oder größere , kugelsichere, runde Eisen-
schilde, a b e r im 17. J a h r h u n d e r t bo ten diese keinen 
ausreichenden Schutz mehr . 
E: Vorrichtungen zur Sicherung des Lagers. K . be-
faß t sich hier mit den Fußangeln , den Eisenschuhen 
gegen Fußange ln (1)> d e n spanischen Re i t e rn (2) und 
den Donauspe r rke t t en (3). 
IV. Reiterausrüstung 
A: Sattel: Den Sat tel der Landnahmeze i t rekons t ru-
ierte Gy. László. Obzwar seit dem auskl ingenden 10. 
J a h r h u n d e r t sich der Sat te l mi t h o h e m Zwiesel als 
Begleiter der westlichen Bewaf fnung verbrei te te , 
wurde de r leichte, ungar i sche Sat tel oriental ischen 
Typs a u c h weiterhin geb rauch t (Bilderchronik, Rei ter -
s taue v o n St. Georg zu P rag , Wandgemä lde im Szek-
lerland) u n d erlebte a u c h unsere Tage in F o r m der 
sog. Sä t te l von Füred . К . un te r such t die P run k s ä t t e l 
des 15. J ah rhunde r t s , belegt mi t geschni tz ten Elfen-
be inplä t tchen und die P runksä t t e l des 15 — 17. 
J a h r h u n d e r t s ausführ l ich . 
B: Steigbügel: Die Steigbügel der l andnehmenden 
Ungarn lassen sich a n h a n d der zahlreichen Grabfun-
de in dre i Gruppen eintei len: 1. kre is runde Steigbügel 
mit geschni t tener Ose a m p la t t ged rück ten Oberteil ; 
2. k re is runde oder b i rnenförmige Steigbügel m i t 
viereckiger Öse; 3. b i rnenförmige Steigbügel mi t 
gesonder t gegliederter Öse. Die Stücke des 10—12. 
J a h r h u n d e r t s lassen sich zu der k re i s runden , dieje-
nigen des 12 — 13. J a h r h u n d e r t s eher zu r birnenför-
migen Var ian te reihen. I m 14. J a h r h u n d e r t verwen-
dete m a n asymmet r i sche Steigbügel, die abe r seit 
dem E n d e des J a h r h u n d e r t s von dem im Grunde 
genommen b i rnenförmigen T y p u s mi t sehr bre i tem 
Tr i t t abgelös t wurden . Seit dem 15. J a h r h u n d e r t 
entwickel te sich der ungar ische Steigbügel selbstän-
dig. Vor d e m zum A u f h ä n g e n d ienenden Hängegl ied 
b rach te m a n ein R iemenschu t zband an , das , wie 
auch de r niedergebogene Außenrand des Tr i t t e s ver-
ziert war . Gegen die Mit te des 16. J a h r h u n d e r t s 
verschwand der niedergebogene R a n d u n d den Tr i t t 
versah m a n mit einer von der Mit te nach u n t e n ge-
l i ch te ten , offenen, zyl indrischen oder ovalen Hülse. 
Diese F o r m lebte auch noch im 17. J a h r h u n d e r t 
for t . N e b e n diesen F o r m e n war im 16. J a h r h u n d e r t 
der schwere, sog. Maximil ian-Steigbügel m i t einem 
aus Stäbchengl iedern ges ta l te ten viereckigen oder 
k re i s runden Tr i t t in Gebrauch . 
C: Trense: Die l andnehmenden U n g a r n benü tz t en 
die Trensen und eine ihrer Var ian ten m i t Gebißsei-
t ens t angen ; die erste F o r m ist bis zu unseren Zeiten 
erha l ten geblieben. Ungar i schen Ur sp rungs ist die 
im 14. J a h r h u n d e r t benü t z t e «Schmetterlingstrense». 
Im 17. J a h r h u n d e r t w a r auch der T y p u s m i t Gelenk-
m u n d s t ü c k e n üblich. Besonders wi rksam war die 
Kanda re . K . f ü h r t 5 E x e m p l a r e ungar ischer H e r k u n f t 
aus d e m 12. J a h r h u n d e r t an . I m Gegensatz zu den 
K a n d a r e n mit Zungenzwinger wurde die vom 15. 
J a h r h u n d e r t verbre i te te Var ian te m i t K i n n k e t t e 
schon v o m Westen übe rnommen , wie a u c h die a m 
E n d e des J a h r h u n d e r t s aufge t re tene K a n d a r e «à la 
Genette». E s werden eigens die im 15—17. J a h r h u n -
der t übl ichen P fe rdemau lkörbe r aus E i sen behande l t 
(!)• 
D: Sporen: Die Sporen erschienen als Zubehör 
der westl ichen B e w a f f n u n g bei dem U n g a r t u m ; m a n 
benü tz te bis in die Mit te des 11. J a h r h u n d e r t s den 
Pyramiden- oder kegeldornigen T y p u s m i t gespreizten 
Schenkeln und ku rzem Hals . E n t s p r e c h e n d der euro-
päischen Entwick lung waren bis zur Mit te des 12. 
J a h r h u n d e r t s die Var i an te mi t a u f w ä r t s ger ichte tem, 
danach bis zur Mit te des 13. J a h r h u n d e r t s diejenige 
mi t n iedergeneigtem H a l s üblich; die Schenkel waren 
geschweif t , der Dorn ein Kegel a n einer Halbkugel , 
eine P y r a m i d e an e iner Kugel oder doppe lpyramiden-
förmig. Ih re Stelle n a h m in der zweiten H ä l f t e des 
13. J a h r h u n d e r t s zuers t die f rühe , d a n a c h die goti-
sche F o r m mi t K a m m ein. Seit der Mit te des 14. J ah r -
h u n d e r t s ve ränder te sich wegen der Schwerfäl l igkeit 
des Harn isches die Re i tme thode ; dieser U m s t a n d 
er forder te die Ver längerung des Spornhalses (spät-
gotische Form). E i n e ungarische Eigen tüml ichke i t 
war die langhalsige F o r m mi t ha lbschalenförmigen 
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Schenkeln, wie auch der Husa rensporn mi t he run te r -
gebeugtem, bre i tem Hals . Seit dem ausgehenden 
16. J a h r h u n d e r t k e h r t e n die zweckmäßigen Ausmaße 
wieder zurück: die «Renaissancesporen» m i t k u r z e m 
Ha l s u n d geschweif ten Schenkeln. 
E: Hufeisen: L a u t gewissen Angaben verbre i te te 
sich das Hufeisen im 11 —13. J a h r h u n d e r t in Ungarn . 
I m 13 - 1 4 . J a h r h u n d e r t benü tz t e m a n eher das 
brei te Hufeisen mit in einer Spitze aus laufenden Schen-
keln, seit dem 15. J a h r h u n d e r t das Hufe isen mi t Stol-
len. Die brei te Var ian te e n t s t a m m t dem Orient . 
V. Fahne 
Anhand historischer Angaben und Dars te l lungen, 
spä te r vom 13 — 14. J a h r h u n d e r t angefangen a u c h das 
D e n k m a l g u t mi t e inbeziehend, en twi r f t K . die Ver-
gangenhe i t der Kr iegsfahnen . 
Schon aus dieser f lüch t igen Skizze erhel l t , d a ß 
K. auf Volls tändigkeit b e d a c h t war ; deshalb bezog er 
in seine Arbei t die E r ö r t e r u n g der Burgen, der 
Re i te raus rüs tung u n d de r F a h n e n ein. Das uner-
meßlich reiche, sachliche u n d fachli terarische Mater ia l 
stell te ihn vor eine schwere Aufgabe . Wir wollen zwar 
den bahnbrechenden Cha rak t e r seines Werkes noch-
mals be tonen, doch wir t r a c h t e n das Buch m i t einigen 
Anmerkungen zu ergänzen. 
K . verfolgte ein dre i faches Ziel. E r f a ß t e einer-
seits die Entwicklungsgeschich te der ungar i schen 
W a f f e n zusammen, f ü h r t e anderse i ts die kennzeich-
nenden Einzels tücke a n u n d füg t e schließlich all 
dies in die Gesamthei t (1er europäischen W a f f e n ein. 
Obwohl er seinem e r s t reb ten Zweck vo lkommen 
en tsprach , wurde seine Bea rbe i tung doch abgebrochen 
und schwer verfolgbar. E s wäre förderlich gewesen, 
all dieses je nach W a f f e n a r t e n du rch eine ku rze Zu-
sammenfassung und eine Typentabe l le zu be tonen . 
E s ist zu bedauern , d a ß die Maßangaben und I n v e n -
t a r n u m m e r n der a n g e f ü h r t e n Gegenstände n ich t 
mi tgete i l t sind, was die Verwendbarke i t u n d das 
H a n d h a b e n seiner A n g a b e n erschwert . E ine im zeit-
gemäßen Schr i f tum der Waffengeschich te g u t b e w ä h r t e 
Tafelreihe a m E n d e des Buches wäre eine wer tvol le 
Hilfe gewesen. Die umfassende Kenn tn i s der ä l t e ren 
Fach l i t e ra tu r bewunde rnd , wollen wir schließlich 
das Fehlen der neueren W e r k e bemängeln; es schein t , 
als ob K . sein Manuskr ip t schon lange zuvor abge-
schlossen h ä t t e . Dar in liegt vielleicht auch die E r -
k lä rung fü r die ungenauen Anfüh rungen a u s der 
benu tz t en Li te ra tur . 
1
 GY. LÁSZLÓ: A koroncói lelet és a honfog la ló 
magya rok nyerge (Der F u n d von Koroncó u n d der 
Sat te l der l andnehmenden Ungarn) . A r c h H u n g 27 
(1943). Ange füh r t auch bei J . K a l m á r ! 
2
 Hers.: A kenézlői honfogla láskor i íjtegez (Bogen-
köcher von Kenézlő aus der Landnahmeze i t ) Fo l Arch 
7 (1955) 111 — 122. 
К . setzte sich n ich t als Ziel — u n d das s tand auch 
n i c h t in seinem Vermögen — d a s archäologische 
Mater ia l des 10— 13. J a h r h u n d e r t s bis in die Einzelhei-
t e n darzustel len. Vermut l ich b e d ü r f t e diese Zei tspanne 
a m ehes ten eine E r g ä n z u n g und d a der Rezensent 
selbst gerade in dieser Epoche bewande r t genug ist, 
m ö c h t e er im weiteren diese Per iode behandeln . Seit 
K . seine Studien, die die als Grundlage fü r die ein-
zelnen Abschni t te seines Werkes d ien ten , abschloß, 
m a c h t e die l andnahme- und árpádenzei t l iche Waf-
fengeschichte die g r ö ß t e n For t schr i t t e . Diese Ände-
r u n g en t sp rang — unserer Ansicht n a c h — aus drei 
Quellen: 1. Die nach 1945 begonnenen systemat ischen 
Ausgrabungen ve rmehr t en das F u n d g u t im bedeu-
t e n d e n Maß. 2. Se i tdem das Mater ia l der Ausgra-
b u n g e n in der Sowje tunion und ihre Bearbe i tung 
zugängl ich wurde, erhel l te es, daß die Waffengeschich-
t e n i c h t nur der Landnahmenze i t , sondern auch 
des 11 —13. J a h r h u n d e r t s die aus g u t da t i e r t en Grä-
be rn geborgenen Para l le len nicht e n t b e h r e n kann . 
Da mit t lerweile berei ts Zusammenfassungen über die 
polnischen und z u m Teil über die tschechoslowaki-
schen, bulgarischen und jugoslawischen W a f f e n eben-
falls erschienen sind, können wir den Hin te rg rund 
der Geschichte unserer Waf fen n ich t n u r in West-
eu ropa , sondern auch in Mittel- u n d Osteuropa er-
forschen. 3. Infolge all dessen schr i t t auch die Bear-
be i t ung for t . In dieser Hins ich t war d a s Wirken von 
Gy. László besonders anregend, weil er die zwei 
H a u p t r i c h t u n g e n unserer Aufgaben fes tsetz te . Die 
Methode der Unte r suchung der F u n d z u s a m m e n h ä n g e 
an O r t und Stelle und die nachfolgende ausführ l iche 
Analyse der Objekte ermöglichten ihm, den Sat tel 
der l andnehmenden U n g a r n 1 und ihren Bogenköcher2 
zu rekonst ru ieren . Zugleich e rkann t e er , daß die 
O b j e k t e auch auf die einstige Gesel lschaft schließen 
lassen: so en ts tand die Theorie über die rangbezeich-
nende Rolle der Pfei lspi tzen; 3 und das A u f t r a g e n der 
F u n d e auf einer K a r t e bo t ihm A n h a l t s p u n k t e zur 
D e u t u n g historischer Ereignisse.4 
A n diese Änderung in der Methodik sich anleh-
nend , a rbe i te te die junge archäologische Generat ion 
die l andnahme- und árpádenzei t l iche Waffenge-
schichte bzw. ihren Großtei l um. Aufg rund dieser 
Ergebnisse möchten wir K a l m á r s B u c h die folgen-
den Ergänzungen h inzufügen : 
Der s ternförmige Strei tkolben erschien in seiner 
en twickel ten F o r m bei den Re i te rvö lkern Südruß-
lands ; in Ungarn ist sie seit dem 11 — 12. J a h r h u n d e r t 
erweisbar . Seine fünf f r ü h e n Typen k a n n m a n vorwie-
gend m i t Hilfe der Para l le len aus der Sowje tunion 
3 V g l . J . Ka lmár S. 149. 
4
 GY. LÁSZLÓ: Fe t t i ch , N., A prágai Szt. I s t ván 
ka rd régészeti megvi lágí tásban (Das Schwert des 
Königs Stefan des Heil igen, a u f b e w a h r t in Prag, 
im Lich te der Archäologie). Rez. FolArch 1—2 (1939) 
2 3 1 - 2 3 3 . 
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da t ie ren ; sein bronzener oder eisernen Werks tof f ist 
n ich t p r imä r ze i tbes t immend. 5 Aus d e m 10 —11. 
J a h r h u n d e r t sind e twa 00 Beile, Fokosch u .a . bekann t , 
d a v o n s tammen 38 S t ü c k e aus Gräbern . Anhand 
der ost- und mi t te leuropäischen E n t s p r e c h u n g e n las-
sen sie sich in fünf G r u p p e n einteilen; einige t r a t e n 
m i t den landnehmenden U n g a r n im K a r p a t e n b e c k e n 
auf . I h r e ausschließlich a ls Waf fenge rä t , jedoch auch 
als Arbei tsgerät benu tzba ren Typen k a m e n gleichfalls 
z u m Vorschein.6 Die neue Bearbe i tung der Lanzen 
ist abgeschlossen. E s stel l te sich heraus , daß die 
auf fa l lende Mannigfal t igkei t der F u n d e Lanzen ver-
schiedentl ichen Zei ta l ters barg; schließlich blieben von 
den f r ü h e r in das 10 — 11. J a h r h u n d e r t gesetzten 51 
Lanzen insgesamt 14 S tück , die in der T a t oder un t e r 
Vorbeha l t dieser E p o c h e e n t s t a m m e n . I h r e auch im 
Verhäl tn is zu den übr igen W a f f e n f u n d e n geringe 
Anzah l erklären wir d a m i t , daß die l andnehmenden 
U n g a r n diese Waf fen n i ch t ins Grab legten, sondern 
als Gedenkzeichen in den Grabhügel s tachen . ' Die 
zweischneidigen Schwer te r und die Säbelschwerter 
bearbe i te te K. Bakay nachahmenswer t , seine Arbei t 
ist ein maßgebendes W e r k unserer waffengeschicht-
lichen Forschung. J . K a l m á r befaß te sich nur noch 
m i t 23, K . Bakay dagegen schon m i t 70 F u n d o r t e n 
bzw. Funden . Bedeu t sam ist seine Fes ts te l lung, daß 
in den Gräbern mi t zweischneidigen Schwer tern die 
Krieger ungarischer A b s t a m m u n g a u s d e m Heere 
des Fü r s t en Géza u n d unseres ersten Königs Stephan, 
die milites, ruhen. Die Schwerter w u r d e n in West-
u n d Nordeuropa g e k a u f t und ge lang ten nicht als 
Beu te ins Land. I h r e räuml iche A n o r d n u n g im Land 
beweist , daß sich die He r r s che rmach t des Fü r s t en 
Géza auf das ganze Gebie t des Landes ers t reckt hat . 8 
Die H e r k u n f t der Säbel ist ums t r i t t en ; als ihr E n t -
5
 L. KOVÁCS: A M a g y a r Nemzeti Múzeum Fegyver-
t á r á n a k X I — X I V . századi csillag a l a k ú buzogányai 
(Sternförmige St re i tkolben aus d e m 1 1 - 14. J ah r -
h u n d e r t in der W a f f e n s a m m l u n g des Ungarischen 
Nat ionalmuseums) Fo lArch 22 (1971). 165—181. 
6
 Ders.: Honfoglalás- és kora -á rpádkor i fegyverek 
(Waf fen der L a n d n a h m e - und Frühárpádenze i t ) . 
Budapes t 1966. Diplomarbei t , H a n d s c h r i f t . Beile: 
5 1 - 7 9 . 
7
 Ders.: A honfoglaló magyarok lándzsái és lánd-
zsástemetkezésük (Die Lanzen der landnehmenden 
U n g a r n und ihre Lanzenbes ta t tungen) . Alba Regia 
11 (1971) 81 —108. Zusammenfassung der Frage 
vier Budapester L a n z e und ihres Themenkreises: 
Ders.: Die Budapes te r Wikinger lanze (Geschichts-
ab r iß der ungarischen Königslanze). A c t a A r c h H u n g 
22 (1970) 323 339. 
8
 K . BAKAY: Archäologische S tud ien zur Frage 
der ungarischen S taa t sg ründung . A c t a A r c h H u n g 19 
(1967) 105 173. Die Schwerter e rö r t e r t bis zu unse-
rer Zeit: F. CSILLAG: Kardok tö r t éne lmünkben 
(Schwerter in unsere r Geschichte) Budapes t 1971. 
9
 L. KOVÁCS: B u d a p e s t 1966. Säbel: 4 - 5 0 . E s 
ist zu bemerken, d a ß die Bearbe i tung der Säbel und 
der Beile mir von vorbere i tendem Charak te r war. 
(Vgl. Anm. 6). 
s t ehungsor t k o m m t das Gebiet zwischen der Altai-
gegend bis zum kaukas ischen V o r r a u m in Be t r ach t . 
Aus d e m 10 — 11. J a h r h u n d e r t sind e t w a 80 S tück 
b e k a n n t ; ihre G r a b f u n d e deuten a u f die vornehmen 
Schichten der Gesel lschaft hin.9 Die neuen E n t s p r e -
chungen des Säbels von Kar l d e m Großen zeigen in 
die R i c h t u n g nach Kaukas ien , die Zei t spanne seiner 
D a t i e ru n g ers t reckt sich von der zwei ten Hä l f t e des 
10. bis zum E n d e des 11. J a h r h u n d e r t s . E s ist über-
f lüssig, den Säbel a n den S t a m m e s f ü r s t e n Lehel u n d 
die E r b e u t u n g im J a h r e 955 zu b ie ten ; Z. T ó t h s 
E r k l ä r u n g 1 0 ist auch in der neuen F a c h l i t e r a t u r ein-
deu t ig angenommen . 1 1 Eine neue Bearbe i tung der 
Schu tzwaf fen s t e h t noch — wegen des ärml ichen 
F u n d g u t e s — aus , bloß Mit te i lungen über Einzel-
he i ten sind erscheinen. Aus der ze i tgemäßen E rö r t e -
r u n g des kuman i schen Grabfundes von Csólyos er-
hel l te , d a ß der H e l m fü r die R u m ä n e n bezeichnend 
ist; im Gegensatz dazu sind das R inge lhemd lind die 
Schu l t e r schu tzp la t t en von öst l icher (russischer, ala-
nischer) H e r k u n f t und in die zweite H ä l f t e des 13. 
J a h r h u n d e r t s zu dat ieren.1 2 Über d e n H e l m des 11. 
J a h r h u n d e r t s , a u f b e w a h r t im Museum zu Debrecen, 
wies I . Erdélyi nach , daß dieser m i t demjenigen von 
N j e m i j a identisch sei und bloß w ä h r e n d des e r s t en 
Wel tkr ieges nach U n g a r n kam. 1 3 Die monographische 
Bearbe i tung des Pferdegeschirrs l ä ß t noch immer au f 
sich war ten , obwohl das Fundgut , reichlich ist. I . 
Dienes rekons t ru ier te den einstigen Holzsteigbügel u n d 
d a v o n auch eine metall ische Steigbügelform able i tend, 
b e s t i m m t e er einen neuen Typus; 1 1 in ausgezeichneter 
Weise e rk lä r t er die Ausmaße und die Benü tzung de r 
einzelnen Formen. 1 5 E inen e ingehenden typologischen 
E n t w u r f a rbe i te te L. Selmeczi aus.1 6 Zum Schluß 
m ö c h t e n wir noch bemerken, d a ß der Steigbügel in 
10
 Z. TÓTH: At t i l a ' s Schwert . Studie über die 
H e r k u n f t des sogenannten Säbels K a r l s des Großen 
in Wien . Budapes t 1930. 204. 
11
 Vgl. Diskussionsbeitrag von I . DIENES. A r c h E r t 
96 (1969) 1 2 0 - 1 2 1 . 
12
 A. PÁLÓCZI-HORVÁTH: A csólyosi kun sírlelet 
(Der kumanische Grabfund von Csólyos). Fo lArch 
20 (1969) 1 0 7 - 1 3 3 ; Ders.: A csólyosi kun sírlelet 
had tö r t éne t i vonatkozása i (Kriegsgeschichtliche Be-
lange des kumani schen Grab fundes von Csólyos). 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1969, 1. 115 — 121. 
1 31. ERDÉLYI: E g y koraközépkor i vassisak a Déri 
Múzeumban (Ein f rühmi t te la l te r l icher Eisenhelm im 
Deri-Museum zu Debrecen). Déri Múzeum É v k ö n y v e 
( 1 9 6 6 - 6 7 ) Debrecen 1968. 1 9 7 - 2 0 4 . 
14
 I . DIENES: A honfoglaló m a g y a r o k fakengyele . 
(Holzsteigbügel der l angnehmenden Ungarn) . Fo l 
Arch 10 (1958) 1 2 5 - 1 4 1 . 
15
 Ders: A honfoglaló m a g y a r o k lószerszámának 
n é h á n y tanu lsága (Einige E r f a h r u n g e n aus d e m 
Pferdegeschirr der l andnehmenden Ungarn) . A r c h E r t 
93 (1966) 2 2 9 - 2 3 2 . 
16
 L. SELMECZI: Adatok a kengyel tö r t éne téhez 
Magyarországon (Beiträge zur Geschichte des Steig-
bügels in Ungarn) . Agrár tö r téne t i Szemle 9 (1967) 
9 9 - 1 0 5 . 
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E u r o p a n ich t m i t den H u n n e n , sondern m i t d e n 
Awaren erschien. I n seiner vorzüglichen Studie be-
hande l te I . Dienes die F o r m e n v a r i a n t e n der Trensen , 
ihre unterschiedl iche Anwendung , die Benu tzung der 
Trensenst i f te u n d die sprachwissenschaf t l ichen F r a g e n 
des ungar ischen Wor te s , , zab la" in ausführ l icher 
Weise.17 Die Per iodisat ion der ungar ischen B u r g e n 
und ihre vergleichende Bearbe i tung vol lbrachte 
L. Gero.18 
Von einigen Waf fen — Bogen, Pfe i lköchern, 
Pfei lspi tzen, Sporen - war in unserer E r g ä n z u n g 
keine Rede . Das soll kein Zeichen d a f ü r sein, d a ß 
unsere Kenn tn i s se auf den a l t en Stand e r s t a r r t 
blieben, sondern eher da fü r , d a ß die monographischen 
Bearbe i tungen — trotz der erhebl ichen E rwe i t e rung 
des F u n d g u t e s — ausgeblieben sind. Wi r e r w ä h n t e n 
nicht diejenigen Mittei lungen, die n icht mi t zusammen-
fassenden Dars te l lungen, sondern n u r mi t w e r t -
vollen Angaben zu unserer Waffengeschichte bei-
t rugen . Sowohl das eben e rwähn te , wie auch d a s 
unentbehr l iche neue ausländische Schr i f t t um ist in 
den a n g e f ü h r t e n Werken zu f inden. 
Unsere e rgänzenden Arbei ten, die sich auf e inen 
Teil des bearbe i te ten Materials , ja bloß auf eine 
umgrenz te E p o c h e bezogen haben , wollen den W e r t 
des Buches n i ch t herabse tzen . Das im Werk von J . 
K a l m á r aufgespeicher te Wissens- u n d mater ie l le 
F u n d g u t gibt eine gelungene Zusammenfassung eines 
gewißen Niveaus unserer Kenntnisse , weshalb diese 
Arbei t eine en tsprechende Grundlage zu den wei teren, 
noch ausführ l icheren Forschungen bieten kann . 
L. Kovács 
H. Mode: A nő az indiai művészetben (The W o m a n 
in Ind ian Art ) . Trans la ted by A. Székely. Budapes t , 
Corvina Publ i sh ing House, 1971. 52 pp. , 118 
Pis, 12 drawings. 
Af te r S. Wenig ' s book th i s is the second vo lume 
which was publ i shed in H u n g a r i a n f r o m the series of 
t h e Edi t ion Leipzig (original t i t le : Die F r a u in de r 
indischen Kuns t ) dealing wi th female representa t ions . 
I n t he chap te rs of the i n t roduc to ry t ex t , the well 
known Indologis t au tho r describes f r o m di f ferent 
poin ts of view the character is t ic social role of women 
in t he t r ad i t iona l cul ture of I nd i a a n d its ref lect ion 
in a r t . Firs t , he wri tes a b o u t t h e goddesses and the i r 
representat ions , and then he refers to t he c i rcumstance 
t h a t there is no essential difference between t h e 
representa t ions of the my th i ca l and real women. 
Thereaf te r he deals with the var ious aspects of female 
life, viz. the m o t h e r , the lover and t h e working wo-
1 7 1 . DIENES: 1966. 2 0 8 - 2 2 9 . (Vgl . A n m . 15) . 
18
 L. GERO: Magyarországi várépí tészet (Festungs-
man. H e dedicates a s e p a r a t e chapter t o t h e role of 
love, cosmet ics and e n t e r t a i n m e n t in the life of Indian 
women. T h e n he gives a concise descript ion a b o u t the 
female cha rac te r s and m o o d s typif ied in l i te ra ture 
and a r t . I t is character is t ic of the I n d i a n idea t h a t 
also in t h e por t r a i t s of w o m e n the stress was placed 
not so m u c h on the f ea tu res of the face b u t r a t h e r on 
the a t t r a c t i v e body f o r m s and gestures . The last 
chap te r s u m s u p the f e a t u r e s of the I n d i a n ideal of 
women, which in fac t a r e discussed in t h e whole 
s tudy . W e h a v e known a lso hi ther to t h a t t h e most 
sensual a n d mos t character is t ic female represen ta t ions 
of the world can be found in the world of I n d i a n a r t 
so curious for us. M. connec ts with superior knowledge 
the mos t character is t ic f ea tu re s of l i t e r a tu re and a r t 
and m a k e s for us un fo rge t t ab le tha t e x t r e m e l y artis-
tic and still inst inctively a n d freely sensua l picture, 
which can be found a b o u t women in the a r t of India . 
The p i c tu re material interspersed wi th numerous 
colour reproduct ions is g rouped accord ing t o the 
ranges of ideas of the chap te rs . The c i rcumstance 
creates a d is turb ing a n d dissonant e f fec t t h a t the 
works of t h e mos t d i f fe ren t periods a n d s tyles , and 
even of v e r y dif ferent level were ranged side by side. 
We would h a v e held it m u c h more f o r t u n a t e , if the 
pictures were arranged according to t h e order of 
their coming in to existence a n d their schools, and if 
the a u t h o r h a d selected on ly really f i rs t -c lass works 
for the i l lus t ra t ion of the e v e n otherwise inexhaus t ib le 
theme. F r o m this point of view we hold t h e solution 
of the E g y p t i a n volume of S. Wenig more successful . 
L. Castiglione 
S. Mithay: Vezető a pápai Helytörténeti Múzeum állandó 
kiállításához (Führe r durch die ständige Ausste l lung 
des Ortsgeschicht l ichen Museums zu P á p a ) . Pápa , 
Hrsg. : I . É r i . 1971. 47 S., ill. 
I m einst igen Es terházy-Schloß mi t te la l te r l ichen 
Ursprungs zu P á p a wurde 1960 das S t a d t m u s e u m 
eingerichtet , aus dem sieh während des vergangenen 
Jah rzehn te s durch fleißige museologische A r b e i t ein 
ausgezeichnetes ortsgeschichtl iches M u s e u m ent-
wickelte. D e r vorliegende F ü h r e r ist n i c h t n u r ein 
Hilfsmit te l zur Besicht igung der Sammlungen des 
Museums, sondern eine mi t vorbildlicher Gedräng the i t 
verfaßte , a u c h die neuesten Ergebnisse berücks icht i -
gende Zusammenfassung de r Geschichte d e r S tad t , 
des das Museum beherbergenden B a u d e n k m a l s und 
der einst da r in bewahr ten Es te rházy-Sammlungen . 
Die Seiten 9—22 en tha l ten eine kritische Übers ich t 
der aus verschiedenen Zei ten s t ammenden Beschrei-
bau in Ungarn ) , Budapes t 1955. 
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bungen der mit te la l ter l ichen und neuzeit l ichen S t a d t 
P á p a mi t ihren d u r c h a u s bemerkenswer ten Tradi t io-
nen; des Schloßbaues u n d Umbaues , sowie auch der 
E inr ich tung . Die Se i ten 23 — 26 f ü h r e n uns durch 
diejenigen vier Säle, in denen m a n historische I n t e -
r ieure gestal tete (von der ursprüngl ichen reichen 
E in r i ch tung sind le ider nur einige S tücke e rha l ten 
geblieben). Auf Sei ten 27 — 43 ist de r eigentliche F ü h -
rer durch die Auss te l lung zu lesen. E i n Grundsatz f ü r 
diesen Teil ist, den in den einlei tenden Abschni t t en 
entworfenen his tor ischen Überblick m i t bedeu tenden 
Stücken der S a m m l u n g zu ergänzen bzw. zu illustrie-
ren. Nach dem f ü r die Wissenschaf t wertvollen, in der 
Ausstel lung jedoch weniger sehenswer ten urzei t -
l ichen Material k a n n die römerzeit l iche Sammlung 
sich solcher S tücke rühmen, wie die Bronzen des 
La ra r iums von N a g y d é m . Hervor ragend ist d a s 
völkerwanderungszei t l iche F u n d g u t , besonders d a s 
awarische Material , a b e r nicht weniger beachtungs-
wer t sind die D e n k m ä l e r aus dem 16. bis 18. J a h r -
h u n d e r t . E in großer Vorzug des F ü h r e r s ist sein ge-
w a n d t e r Stil. F ü r d e n F a c h m a n n ist zwar das Material 
des Museums auch a u s anderen Quellen zugänglich, 
doch wäre ein beschreibender K a t a l o g unserer Mei-
n u n g nach nicht überf lüss ig . I m Fal le P á p a e rwar ten 
wir einen solchen g e r a d e von S. Mi thay , — aber f a s t 
alle anderen ortsgeschichtl ichen, archäologischen u n d 
kunsthis tor ischen Sammlungen sind u n s einen aus-
führ l ichen Ka ta log schuldig. 
L. Török 
P. Nagybákay: Céhek, céhemlékek Veszprém megyében 
(Zünf te , Z u n f t d e n k m ä l e r im K o m i t a t Veszprém). 
Veszprém 1971. 66 S., ill. 
Der Verfasser, ein bekannte r F a c h m a n n fü r d a s 
Zunf twesen und besonders für das Gebiet des Komi -
t a t s Veszprém, veröffent l ichte in d e n letzten J a h r e n 
eine ganze Reihe ausgezeichneter S tudien über die 
Ergebnisse seiner Sammel tä t igke i t im Bereiche de r 
verschiedenen Z ü n f t e des K o m i t a t s . I n seinen bis-
herigen Beiträgen her rschten vor a l lem die Blick-
p u n k t e des sachl ichen Denkmalgu tes vor, der vorlie-
gende Beitrag is t ein überzeugender Beweis d a f ü r , 
d a ß der Verfasser a u c h den Entwick lungsvorgang de r 
Z ü n f t e und ihre historische Rol le vorzüglich da r -
zustellen und zu d e u t e n vermag. Die Beschreibungen 
u n d die I l lus t ra t ionen weisen wiederhol t auch a u f 
die kul tur- und kunsthis tor ische , stellenweise sogar 
auf die e thnographische B e d e u t u n g dieser und 
ähnl icher Denkmäle r hin. Aus d e m Stoff ergibt sich 
ein gewisser Loka lpa t r io t i smus von selbst , der uns stel-
lenweise— so e t w a bei der W ü r d i g u n g d e r , , f r ü h e n " 
Entwick lung des mit te la l ter l ichen Gewerbes in d e m 
K o m i t a t — e twas über t r ieben a n m u t e t . E s ist ke ine 
ungewöhnliche Ersche inung , d a ß im K o m i t a t Vesz-
p r é m seit d e m 11. J a h r h u n d e r t Mühlen, Handwerks -
betriebe, k le inere oder größere „ M a n u f a k t u r e n " be-
s tanden. 
L. Török 
Építő századok, Dobos Lajos műemlékfo tó i a T ihany i 
Múzeumban. Siècles de cons t ruc t ion . I m a g e s 'les 
monumen t s hongrois par L. I) . Building Centur ies . 
L. D.'s P h o t o s of Art Relies . Austel lungskatalog. 
Einle i tung: F. Vámossy, F. Merényi. L. Dohos. 5 
S., 24 Bildersei ten. 
L. Dobos, Pho tog raph be im Landesamt f ü r Denk-
malpflege, b e f a ß t sich seit 1958 mi t Lichtbi lderauf-
nahmen von Denkmälern . E s g ib t k a u m eine b a u k u n s t -
geschichtliche oder denkmalskundl iche Pub l ika t ion 
ohne seine Mi twirkung. Seine in Tihany ausgestel l ten 
Aufnahmen beweisen wiederhol t , daß zur „Doku-
ment ie rung" eines Baudenkmals ein technisch tadel-
loses Lichtbi ld k a u m hinre ichend ist, — de r Pho to -
graph soll i m Denkmal m e h r als einen t o t e n Auf-
nahmegegens tand erblicken. E r soll nachempf inden , 
was fü r einen Gedankens inhal t das Baudenkmal einst 
verkörper t h a b e n dür f te , was die Zeit ihm w e g n a h m 
und h inzugab , mi t welchen Assoziationen sich der 
heutige Mensch ihm n ä h e r t . Die A u f n a h m e n von 
1 lobos geben wirklich m e h r als das physische Dasein 
der Gebäude, Ruinen , S tandb i lde r und O r n a m e n t e 
wieder, abe r dieses Mehr ist niemals so sub jek t iv , 
daß es die Arch i t ek tu r h i n t e r der wirkungsvoll er-
wählten Beleuchtung, d e n Vorraums- u n d Hin te r -
raumelementen verschwinden ließe. Die von Dobos 
den Gegens tänden h inzugefüg ten Deutungen fal len uns 
nie zur Las t , i m Gegenteil, sie fö rde rn die Apperzept ion 
des Denkmals , die Anerkennung , daß der W e r t je 
einer -Fassade eines K o m p l e x e s oder Ausschni t tes 
annähernd derselbe sein k ö n n t e , den er eben dar in 
erblickte. U n d das ist u n g e f ä h r alles, was ein Archä-
ologe oder ein Kuns th i s to r ike r von der idealen 
„ P h o t o d o k u m e n t a t i o n " e r w a r t e n kann; u n d d a s ist 
es, was sich im Falle Dobos wohl als „ K u n s t " nennen 
läßt . 
L. Török 
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Mitteil-
ungen der Museen des K o m i t a t e s Veszprém) 9 
(1970) R e d . : I . Ér i . 398 Sei ten, 65 Abbi ldungen, 35 
Tabellen u n d 16 K a r t e n . 
Den 9. B a n d der t radi t ionsre ichen „Mit te i lungen 
der Museen des Komi ta tes Veszprém" das ein wahres 
Netz von Museen u m s p a n n t , charakter is ier t vor allem 
das Übergewicht von Studien übe r die neue u n d neue-
ste Zeit; vom archäologischen Gesichtspunkte aus m u ß 
die Aufmerksamke i t auf die folgenden Aufsätze gelenkt 
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werden, obwohl sie ih rem Thema naeh nicht in den 
Bereich der Archäologie gehören. I . Eri: „Beszámoló 
a Veszprém Megyei Múzeumi Igazga tóság 1969. évi 
m u n k á j á r ó l " (Bericht der Direkt ion f ü r die Museen 
im ungarischen K o m i t a t Veszprém über ihre Tätig-
kei t im J a h r e 1969). I n dieser Zusammenfassung 
werden die von den Museen von Veszprém, Keszthely 
und P á p a vorgenommenen Ausgrabungen ange füh r t . 
C. Reuter weist un t e r d e m Titel: „ A n y á s , egy fö ldra jz i 
n é v a d á s t a n u l m á n y o z á s a " (Anyás, etymologische 
Un te r suchung eines ungarischen Or t snamens) nach 
d a ß der geographische N a m e „ A n y á s " n ich t mi t der 
bis z u m 15. J a h r h u n d e r t üblichen Vereh rung des Hl . 
An ianus z u s a m m e n h ä n g t , sondern eine mi t , ,s" ge-
bi ldete Koseform des Wortes „ a n y a " (Mutter) ist, 
die auch mi t der ungar ischen Var ian te des biblischen 
N a m e n s Ananias zusammengezogen wurde . Das W o r t 
„ A n y á s " war auch in der Bedeu tung „ l e c k e r h a f t " 
gebräuchl ich , weshalb es in die Re ihe unserer alt-
ungarischen Personennamen und in die P rax i s der mi t 
Pe r sonennamen vorgenommenen Or t snamengebung 
g u t h ine inpaßt . J. Horváth: „A vörsi t e m p l o m tör té -
n e t e " (Die Geschichte der t r ansdanub ischen Pfar r -
ki rche von Vörs). I n der Abhand lung wird die Ge-
schichte der Gemeinde und ihrer P fa r rk i r che zusam-
menge faß t . Verfasser stell t fest, d a ß die mi t te la l ter -
liche Ki rche auf der Insel „Már iaasszony" (Frau 
Maria) ges tanden ist u n d auch das Dorf u m sie ge-
legen sein dür f t e . Die Bevölkerung ist vermutl ich 
a m E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s wegen R a u m m a n g e l s 
und n ich t zufolge des vom 12. bis z u m 19. J a h r -
h u n d e r t anha l t enden hohen Wassers tandes des Ba-
la ton (Plat tensee) (Meinung von L. Bende f fy ) auf 
die heut ige Dor f s tä t t e umgesiedelt . U m diese A n n a h m e 
zu begründen , wird au f die Niveauhöhe einiger a m 
nörd l ichen Ufer des Ba la ton l iegenden, mit te la l ter-
l ichen Kirchen hingewiesen. Im Aufsa tz : „Veszprém 
elfoglalása és a tö rök ter jeszkedése a Dunán tú lon 
1552-ben" (Die E r o b e r u n g der ungar i schen Grenz-
feste Veszprém durch die Türken u n d ihre neuen 
Gebietseroberungen in Transdanub ien im J a h r e 
1552) legt I. Szántó die Ereignisse du rch Bearbe i tung 
eines reichen Wiener Archivgutes aus führ l i ch dar . 
U n t e r der Überschr i f t : „Tör téne t i a d a t o k P á p a to-
p o g r á f i á j á h o z " (Beiträge zur Topographie der S tad t 
P á p a in Transdanubien) u n t e r n i m m t L. Katona den 
Versuch, das Bild der S t a d t zur Zeit des 16—17. 
J a h r h u n d e r t s zu rekons t ru ieren und bes t immt die 
Stellen der wichtigsten Gebäude des S t ad t zen t rums : 
die der mit te la l ter l iehen Burgkirche, de r ehemaligen 
Paroch ien (in einer von diesen die der B a t t h y á n y -
schen Druckerei) und des reformier ten Kollegiums. 
L. Kovács 
E D I T I O N E S E X T E R N A E 
G. Verron: Céramique de la région Tehadienne I—II 
Culture „ S a o " (Tchad-Cameroun-Nigeria) — F iches 
Typologiques Afr icaines. 8e Cahier: Fiches 226 — 259; 
9e Cahier: F iches 2 6 0 - 2 9 3 . — 1969. 
Das 8. u n d 9. H e f t der F.T.A. re ih t die K e r a m i k -
t y p e n der i m Gebiet von Tschad , K a m e r u n u n d 
Nigerien verbre i t e ten , prähis tor ischen „ S a o " - K u l t u r 
in ein System ein. Die Arbei t f u ß t auf den G r u n d -
prinzipien der vorangehenden H e f t e : je ein H e f t 
bearbei te t je eine Technik, eine F o r m und e inen 
Typus . Auf d e m Ti te lkopf der B l ä t t e r des K a r t o n -
sys tems k a n n das Verbrei tungsgebiet , die Zeit , 
die Ku l tu r , die Typengruppe oder die K o d e n u m m e r 
des individuellen T y p u s sowie die zweisprachige 
(französische u n d englische) Bes t immung des T y p u s 
abgelesen werden . Die einzelnen K a r t o n s e n t h a l t e n 
d a s Rohmate r i a l , die Zeichnung des Typus (Objekts) 
die empfohlene Def in i t ion (zweisprachig), die Tech-
nik, Form, Verzierungsweise, e thnographische A n g a b e 
(soweit es solche gibt) , die Fundp lä t ze , die chrono-
logische und geographische Verbre i tung des T y p u s , 
seine Var ianten , sonstige Beobach tungen (z.B. n i c h t 
häu f ige r v o r k o m m e n d e r T y p u s usw.) sowie d a s 
Sch r i f t t um des Typus . Das H e f t 8 br ingt die Gefäß-
t y p e n der S a o - K u l t u r auf dem le tz ten K a r t o n m i t 
einer zusammenfassenden Typen ta fe l . Im H e f t 9 
ist das sonstige keramische Material zu finden. — Die 
Bände der F .T .A. sind ausgezeichnete Beweise f ü r 
die intensive Arbe i t , die seitens der f ranzösischen 
Forschung in N o r d a f r i k a d u r c h g e f ü h r t wird. 
V. Gábori—Csánk 
E. Lucius: Das Problem der Chronologie jungpaläolithi-
scher Stationen im Bereiche der europäischen UdSSR. 
Mit t . P räh i s t . Kommiss ion d. Österreich. Akd. d. 
Wiss . X I I I - X I V . Wien, 1969—70. 130 Sei ten, 
75 Tafeln, 5 Tabel len l K a r t e . 
Der neue Band der Mit te i lungen der Präh is tor i -
schen Kommission, die Arbeit von E . Lucius, u m f a ß t 
ein wichtiges T h e m a , das schon seit langem ak tue l l 
war . Sein W e r t l ä ß t sich einfach zusammenzufassen , — 
nach zahlreichen Tei lpubl ikat ionen und monographi-
schen Bearbei tungen erhal ten wir z u m ersten Male 
über das J u n g p a l ä o l i t h i k u m des europäischen Teils 
de r Sowjetunion in einer west l ichen Sprache eine 
Zusammenfassung m i t moderner Anschauung. E i n e 
eigene Bedeu tung der Arbei t ist, d a ß der Verfasser 
die jungpaläol i thischen Siedlungen des mi t t l e r en 
russischen R a u m e s auf geostrat igraphischer Basis 
zu systemat is ieren wünsch t und a u c h ihre kul ture l le 
Gliederung auf s t ra t igraphischer Basis angibt . Die 
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Forschung h a t in den le tz teren J a h r e n in der Para l le -
lisierung de r Erscheinungen der le tz ten Vereisung 
Mittel- u n d Osteuropas bedeu tende Ergebnisse auf-
gewiesen. D a ß der Verfasser zur Grundlage seiner 
Arbei t vor a l lem die s t rat igrapl i ischen Beobach tungen 
erwählt , seine Chronologie auf diese a u f b a u t , k a n n 
schon selbst als Methode mi t F reude b e g r ü ß t 
werden. 
Die S tudie bearbei te t vor allem den Kost ienki -
Borsewo-Kreis ent lang des Dons sowie die F u n d p l ä t z e 
a m mi t t l e ren Dnjes ter , jedoch erhä l t auch das Mater ia l 
der südl icheren Gebiete e inen Pla tz . Die Siedlungen 
der Desna-Gegend werden, — da die s t r a t ig raph i -
sehen Prob leme dieser noch u m s t r i t t e n und z u m Teil 
auch uns icher sind — von der Studie nu r b e r ü h r t 
und sie k ö n n e n in keinen annehmbaren chronologi-
schen R a h m e n eingefügt werden. 
Abschn i t t I I bringt die Forschungsgeschichte des 
Gebietes. Verfasser ber ich te t über die For schungen 
vor und n a c h 1945 und b e f a ß t sich noch eigens mi t 
den Ergebnissen der sowjet ischen Autoren , deren 
chronologische Systematis ierungsversuche a u c h in 
Einzelhei ten erörter t werden. E r f aß t den heu t igen 
Stand der Forschung, — jene verschiedenen Theor ien, 
die sich au f den E n t s t e h u n g s o r t der jungpa läo-
lithischen Kid tu ren , sodann auf die Gliederung des 
Jungpa läo l i th ikums im mi t t l e ren russischen R a u m 
beziehen, zusammen . N a c h Überbl ick der Forschungs-
geschichte k o m m t Verfasser zu der Konklus ion , daß 
auf dem Wege der f rühe r befolgten Weise, b loß auf-
grund der typologisch-kompara t iven Un te r suchungen 
keine sieh auf den europäischen R a u m der Sowjet-
union beziehende Chronologie aufgestel l t werden 
k a n n und was daraus folgt : die auf diese Weise ver-
suchten typologischen u n d chronologischen Gliede-
rungen lassen sich nicht m i t denen der mi t te leuropäi -
schen Gebiete in Parallele stellen. Die Gleichzeitigkeit 
oder die chronologische Folgereihe der einzelnen 
F u n d s t ä t t e n bzw. Kul tu r sch ich ten läßt sich n u r auf 
s t ra t igraphischem Wege feststellen, womi t de r Ver-
fasser au f die ältere Klassif iz ierung der K u l t u r e n 
und zugleich auf ihre Terminologie hinweist . 
Abschn i t t I I I befaßt sich mi t den geos t ra t igraphi -
schen F r a g e n der Don- u n d Dnjes tergegend. Die re-
lative Chronologie der l e tz ten Vereisung wurde seiner-
zeit von W . Soergel ausgebi ldet und se i tdem — wie 
bekann t — durch die verschiedenen Verfeinerungs-
verfahren, vor allem sei tens der Lößs t ra t ig raph ie 
außerordent l ich viele Diskussionen ge führ t . D e r Ab-
schni t t zeigt die verschiedenen Gliederungsschemen, 
sodann werden in diesen, die von ihm angenommene 
Ein te i lung mi t der Chronologie der verschiedenen 
Gebiete bzw. mi t ihrer Terminologie in Paral lele 
gestellt. Die chronologische Parallel isierung wurde 
zur U n t e r s t ü t z u n g des Arbei t sabschni t tes des Bandes 
gefert igt , — gleichzeitig d ien t sie aber auch als Über-
blick der umfangre ichen u n d nicht immer e indeut ig 
aus legbaren Diskussion, des nomenkla tor i schen Ge-
webes der verschiedenen Gebiete bzw. Horizonte . 
Als chronologische Basis seiner Arbei t n i m m t er die 
von J . F i n k 1964 publ iz ier te dreifache Gliederung an . 
Die absolute Chronologie der le tz ten Vereisung 
— insbesondere die der Anfangsphase — k a n n na tür -
licherweise auf ein großes Interesse Anspruch erheben. 
Die a u s den österreichischen und tschechoslowaki-
schen Lößaufschl ießungen gewonnenen С 14-Daten 
— m i t den Angaben von Amersfoor t u n d Brörup 
verglichen — setzen den Beginn der l e t z t en Vereisung 
mi t ziemlich großer Sicherhei t ungefähr auf das J a h r 
70 000. Die hier au fgezäh l t en Daten un t e r s tü t zen 
jene unsere Beobach tung , d a ß die С 14-Ergebnisse 
der na tür l ichen Aufschl ießungen mi t den Zei tda ten 
der e t w a gleichaltrigen archäologischen Fundp lä t ze 
n ich t übere ins t immen bzw. daß die le tz teren Daten 
im K a r p a t e n b e c k e n ,,in ve rkürz te r F o r m " erscheinen. 
I nne rha lb des W ü r m stel l t die Zeit der Bodenbi ldung 
von Paudo r f ( = Sti l lfr ied В bzw. P K I) die zweite 
bedeu tende Zeitgrenze da r , im al lgemeinen mi t 
D a t e n u m 28 000. Die Mehrheit der aufgezähl ten 
D a t e n s t a m m t aus jungpaläol i th ischen Siedlungen 
und l iefern unseres E r a c h t e n s zum Mater ia l der vor 
uns l iegenden Monographie wesentl ichere Angaben 
als d ie vorangehenden . 
Verfasser gibt a u f g r u n d der sowje t i schen Fach-
l i t e ra tu r in einem U n t e r a b s c h n i t t die au f die letzte 
Vereisung bezügliche geost ra t igraphische und geo-
chronologisehe Gliederung der Sowje tunion bekann t 
und ve r such t diese m i t de r Vereisung Mit te leuropas 
in Kor re la t ion zu br ingen . Dementsprechend ist die 
Mikulino-Zeit auch v o m s t ra t igraphischen u n d paläo-
pädologischen Ges ich tspunkte aus mi t de r von „Göt t -
weig" identisch. Schwerer ist jedoch festzustellen, 
welche Humuszone in Mit te leuropa j ener Zone ent-
spr ich t , die in Os teuropa zwischen L ö ß I und Löß 
I I l iegt. L a u t Verfasser ist die Paral lel is ierung mi t 
P K I I die wahrscheinl ichste . Der Gley-Horizont der 
Desna-Gegend k a n n wahrscheinl ich m i t dem Gley 
von P K I unseres Brei tenkreises in Paral le le gestellt 
werden . Dies scheint a u c h ein neues С 1 4 -Da tum zu 
un te r s t ü t zen . (Br iansk- In ters tad ia l 25.000 - , das 
P e n d a n t von P a u d o r f ) L ö ß I I I ist d e m n a c h mit dem 
über Paudor f l iegenden identisch. Dies ist natür l i -
cherweise ein veral lgemeiner tes Schema, Verfasser 
g ib t jedoch auch die genauere paläopädologische 
Gliederung der einzelnen e rör te r ten Regionen an . 
D a s Dokumen ta t ionsma te r i a l des B a n d e s — die 
u n t e r s u c h t e n F u n d o r t e u n d ihr Mater ia l — f inden 
wir im Abschni t t IV. Die sich auf d e einzelnen F u n d -
or te beziehenden D a t e n : die Forschungsangaben , 
ihre s t ra t ig raphische Lage, ihre Stein- u n d Knochen-
indus t r ie , die K u n s t o b j e k t e , die F a u n a , die a n den 
einzelnen Stellen erschlossenen W o h n b a u t e n , die 
Siedlungserscheinungen wurden nu r in einer auf das 
engs te ve r faß ten A u f z ä h l u n g veröffent l icht . Das Ta-
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fe lmater ia l des B a n d e s dient zur I l lus t r ie rung dieser 
Aufzählung. Aus dieser Auf re ihung k a n n jedoch die 
typologisch-stat is t ische Zusammense tzung der ein-
zelnen Indus t r ien n i ch t festgestell t werden, ein jeder 
einzelner Typus v e r t r i t t lediglich je eine neuere An-
gabe, was sich jedoch aus der a n g e w a n d t e n Methode 
erg ib t . 
Aufg rund der geologisch in Para l le le stel lbaren 
Schichten bzw. S ta t ionen erhal ten wir die auf die 
einzelnen Regionen ausgearbe i te ten Gerä te typen-
tabel len . Daraus k a n n die chronologische Erscheinung 
bzw. das Nache inander der einzelnen Typen in d e m 
un te r such ten Gebiete abgelesen werden . Verfasser 
wünsch t daraus zu beweisen, daß die bisher bekannten 
Gliederungen nicht überal l s t ichhal t ig sind. Aus die-
sen Tabellen läßt sich jedoch beweisbar feststellen, 
d a ß im europäischen R a u m der Sowje tun ion im Laufe 
des ganzen Jungpaläolithikums ausschließlich das 
Ost-Gravettien lebte, d a s in 3 S tufen geteil t werden 
k a n n . I n dieser Gl iederung ist im Gegensatz z u m 
Kre i s von Kost jenki -Borsevo der ä l t e s te Fundp l a t z 
P u s k a r i I an der Desna . Zugleich stel l t dieser die 
einzige F u n d s t ä t t e da r , die laut Verfasser der Periode 
von Paudor f vorangeht . I n dieser Konzep t ion f äng t 
das Jungpa l äo l i t h ikum Osteuropas — was mi t d e m 
Ost -Grave t t ien gleich is t — wesentl ich später an, als 
es bis lang vorausgesetzt wurde. 
Verfasser h a t das chronologische u n d kulturel le 
Sys t em des F u n d m a t e r i a l s eines g roßen Gebietes 
aufgeste l l t . Neben de r sehr guten Grundkonzep t ion 
der Arbe i t empf inden wir jedoch die Schwierigkeit, 
die sich da raus ergab, d a ß sich der Verfasser in seiner 
Arbe i t ausschließlich au f die F a c h l i t e r a t u r s tü tzen 
k o n n t e . Aufgrund der ausgezeichnet zusammen-
gestel l ten Diagramme (schade, d a ß die typenange-
benden Zeichnungen n i ch t immer k l a r sind) und der 
chronologischen Tabelle können wir die neue chrono-
logisch-kulturelle Gl iederung als e ine wahrschein-
liche Hypothese a n n e h m e n . Eine Ane rkennung m u ß 
d e m Verfasser schon d a f ü r zuteil we rden , daß er die 
Zusammenfassung eines so großen u n d komplizier ten 
Gebietes u n t e r n o m m e n h a t und seine Arbeit zu-
gleich eine Vermi t t lung zwischen de r E r fo r schung 
Ost- u n d Westeuropas bildet . 
V. Gábori - Gsánk 
Nofrctari. Eine Dokumentation der Wandgemälde ihres 
Grabes. A d o k u m e n t a t i o n of her t o m b and i ts 
decora t ion . Einleitung : G. Thausing, Commentary: 
H. Goedicke. Graz, Akademische D r u c k - und Ver-
lagsans ta l t , 1971. 62 Seiten Text , 130 Seiten Kuns t -
d r u c k . 
Die immer häuf igere Ausgabe von Monographien 
der Denkmäle r der A l t en Welt ist e r f reul ich , doch ist 
de ren äußere Ersche inungsform in vielen Fäl len 
Bedenken er regend, indem mehrere dieser W e r k e als 
P r a c h t a u s g a b e n und folglich zu sehr hohen, selbst f ü r 
Ins t i t u t e schwer erschwinglichen Preisen in den 
Hande l ge langen. Dies scheint a u c h nicht in al len 
Fäl len berech t ig t zu sein. E ine v o m Material bed ing te 
kostspielige Ausgabe war aber berecht ig t in der von 
der Akademischen Druck- u n d Ver lagsansta l t in 
Graz herausgegebenen Pub l ika t i on des Nof re t a r i -
Grabes. Die fa rb igen A u f n a h m e n erwecken das G r a b 
gewissermassen zu neuem Leben und sichern das 
Material f ü r die weiteren Forschungen . 
Das W e r k ist dem Andenken von Her tha Machold 
gewidmet , die die Zusammens te l lung und Ordnung der 
A u f n a h m e n le i te te und während der Organisa t ion 
dieser Arbe i t ihr Leben verlor. I h r Andenken wird 
neben der i h r en Richt l in ien folgenden großar t igen 
Dars te l lungen des Bi ldmater ia ls auch durch einen 
Neudruck eines weniger bekann ten , d e m T h e m a ver-
w a n d t e n A u f s a t z von H e r t h a Machold im A n h a n g 
verewigt. 
Das von Schiaparelli im R a h m e n der Missione 
Archeologica I t a l i ana in E g i t t o i m J a h r e 1904 auf -
gedeckte G r a b im Tal der König innen bedeu t e t e 
selbst in de r Re ihe der p räch t igen P h a r a o n e n g r ä b e r 
eine neue F a r b e . Das in seiner künst ler i schen Qua l i t ä t 
fas t a l le ins tehende Bi ldmater ia l wurde im L a u f e 
der Zeit v ie l fach beschädigt . Dieser Ums tand allein 
würde die sorgsame, ausführ l iche F a r b a u f n a h m e 
berechtigen, die von den publ iz ier ten Tafeln res t los 
bes tä t ig t wird . N a c h den 15 A r c h i t e k t u r a u f n a h m e n 
(mit E inze ichnung der S t andor t e des Blickwinkels) 
wird die aus führ l i che B i lddokumenta t ion (16 — 130) 
noch von D e t a i l a u f n a h m e n (131 151) e rgänz t . 
Innerha lb der sechs G r a b k a m m e r n u n d des Kor r ido r s 
wird Grösse u n d Lage eines Dokumen ta t ionsde ta i l s 
in allen Fä l len von der das ganze Grab dars te l lenden 
Skizze beglei tet , auf der der fo tograf ie r te Teil im 
Umriss da rges te l t und d a d u r c h die vol lkommene 
Orient ierung gesichert wird. 
Zwei b e d e u t e n d e Studien vervol ls tändigen die 
Ausgabe. G. Thaus ing , die ausgezeichnete Kenne r in 
der ägypt ischen Totenkul te , verweist in der E i n f ü h r u n g 
auf die im Nof re t a r i -Grab vo l lkommen zum Aus-
d ruck k o m m e n d e Verwirkl ichung de r Grabkammer -
Mystik u n d des osirianischen Gedankens . Persön-
lichkeit und Rol le der Königin, der Ga t t in des g roßen 
Ramses I I . w e r d e n von ihr und von H . Goedicke in 
der D o k u m e n t a t i o n gewürdigt . Durch diese ze ichnet 
sich klar ab , d a ß in der funkt ione l len Anordnung u n d 
A u s s t a t t u n g de r G r a b k a m m e r der z u m neuen L e b e n 
im Jensei ts f ü h r e n d e Weg gesichert wurde. Von den 
vielen bedeu t enden Göt terdars te l lungen, bzw. Sym-
bolen seien hier n u r zwei hervorgehoben. E inma l d a s 
Erscheinen de r Nof re t a r i als Ded-S ta tue , indem die 
Dars te l lung des Toten in dieser F o r m zu den selte-
neren gehört . Der andere U m s t a n d wird vom A u t o r 
der D o k u m e n t a t i o n nicht angedeu te t , doch erscheint 
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es uns e rwähnenswer t , d a ß die Zahlen der 9 S tu fen 
des E ingangs und der 18 Stufen des Korr idors unserer 
Meinung nach nicht zufäl l ig sein können . Das Nof re -
ta r i -Grab ist eine S c h a t z k a m m e r der Vorstel lungen 
der t iefsinnigen ägypt i schen Keligion. F ü r die p r a c h t -
volle Ausgabe m u ß die Wissenschaf t dem Heraus -
geber sowie den Mi tarbe i te rn herzl ichen D a n k aus-
sprechen. 
V • Wessetzky 
F. M. Snowden Jr.: Blacks in Antiquity. Ethiopians in 
the Greco-Roman Experience. Cambridge, Mass., 
Be lknap Press of H a r v a r d U.P . , 1970. 364 pp. , 
with p ic tu res of 120 objects . 
This is the f i rs t monograph , which examines the 
meet ing of the Graeco-Roman world and the black 
peoples of Africa exhaus t ive ly and t ak ing all p o i n t of 
view in to considerat ion. I t uses t he l i terary sources 
f rom H o m e r to the F a t h e r s of t h e Church, t h e ut i -
lizable inscriptions (including also the Mycenaean 
tablets) , as well as t h e representa t ions f r o m all 
branches of the a r t of an t iqu i ty . I t is character ized 
by a n admirable ful lness in the survey of m o d e r n 
l i te ra ture . 
S. s t a r t s out f r o m the physical character is t ics 
of the Af r i can coloured people called by the anc ients 
E th iop ians . He compiles the d a t a of t he t e x t u a l 
evidence, and s ta tes t h a t t hey can be reconciled well 
with t h e defini t ions of mode rn phys ica l anthropology. 
To this he a t taches t h e personal names k n o w n f rom 
the Graeco-Roman world , which are character is t ic 
of t he origin of the Afr icans , of the i r ou tward ap-
pearance or their social s tanding. I t is obvious also on 
the basis of the w r i t t e n sources t h a t Greeks and 
R o m a n s knew and p a r t l y also dist inguished several 
physical types of t h e coloured Afr icans f r o m the 
classical Negro to t h e various in te rmedia te Negroid 
and non-Negro coloured races. On the basis of t he 
texts , however , it is very diff icul t t o decide the an th ro -
pological definit ion of certain cases. Therefore, 
the archaeological sources receive a n i m p o r t a n t role 
a l ready in the beginning. The Negro and Negroid 
representa t ions f r e q u e n t in Greek and R o m a n a r t 
give a qui te accura te and minu te ly character ized 
pic ture of the m o s t diversified var ian t s of dark-
skinned Africans. 
A f t e r the examina t ion of t he dis t inguishing cri-
ter ia S. describes h o w Graeco-Roman cul ture came 
into con tac t with t h e E th iop ians . Then he examines 
one by one a few special forms of t h e relat ions. Both 
the Greek and t h e Romans , in t he course of the 
centuries , found themselves in t h e bat t lef ie lds again 
and aga in face to face with the E th iop ian warriors , 
whom t h e y recognized a n d apprec ia ted as courageous 
and formidable soldiers. The mi l i t a ry acqua in tance 
re la ted f i r s t of all to t h e peoples l iving sou th of 
E g y p t . Otherwise, th i s t e r r i t o ry was t he centre of 
all re la t ions with the b lack peoples, since in ancient 
t imes here were those i ndependen t and s t rong Eth io-
p ian a n d N u b i a n s ta tes , cont inuously following each 
o the r du r ing more t h a n one mil lennium, wi th which 
the Medi te r ranean world was in cons tan t contac t . 
The c h a p t e r dealing wi th myth ica l ideas re la t ing to 
the E t h i o p i a n s are especial ly interest ing. The well-
known a n d s t range p i c tu re d r a w n by t h e wri ters of 
classical an t iqu i ty on t h e h a p p y and p ious Eth io-
p ians is placed by S. in to a sha rper i l luminat ion t h a n 
ever before. The myth ica l idea of the ve ry religious 
and v i r tuous E th iop ians , especially f avoured by the 
gods, is no t fel t by me t o be def ini t ively explained 
even a f t e r knowing the exposi t ions of S. N o minor 
e f for t is m a d e by S. in o rde r t o show the real basis 
of th i s m y t h . However , t h e ac tual fac t s a re for the 
t ime being scanty , a n d also otherwise it is likely 
t h a t t h e solution has t o be sought here r a t h e r on the 
my th i ca l t h a n on the rea l f ield. A sepa ra t e chapter 
was dedica ted t o the role of the E th iop i ans in the 
ancient , especially R o m a n , thea t r ica l a n d amphi the -
a t r ica l shows. I t seems t h a t this was t h e kind of 
ac t iv i ty in which the b lack people living in t h e R o m a n 
E m p i r e achieved the g rea t e s t success a n d popular i ty . 
W e can f ind only one special v iewpoint , t h e dis-
cussion of which was o m i t t e d b y S., a l though it would 
h a v e belonged to t he comple te pic ture . This is the 
presence and the role of t h e dark-skinned Afr icans 
in t h e circle of the s laves of Graeco-Roman society 
composed of m a n y peoples . Al though i t becomes 
clear f r o m m a n y da t a a n d chap te rs of t he book t h a t 
t he overwhelming m a j o r i t y of the black people per-
m a n e n t l y living in t he classical world were brought 
ab road as prisoners and s laves and remained mostly 
in th i s social condit ion, still i t would h a v e been in 
place t o raise th is essent ia l po in t of view separately 
and in i ts own social re la t ionship . This was omit ted 
very likely because t h e confessed endeavour of S. 
was t o show t h a t in anc ien t t imes there were no racial 
pre judices , the re was n o "Negro ques t ion" and t h a t 
t he E t h i o p i a n minor i ty in Graeco-Roman society 
was no t in a more d i sadvan tageous posi t ion than 
the o the r foreign peoples. To avoid misunders tandings 
we po in t ou t r ight n o w t h a t this endeavour and 
viewpoint is no t regarded as a weak p o i n t bu t as a 
s t rong po in t of the book. Already th i s consistently 
asser ted viewpoint — besides a series of n e w scientif-
ic s t a t e m e n t s — m a k e s t h e reader acqua in t ed with 
an aspec t of classical a n t i q u i t y not suff ic ient ly ap-
precia ted so far . Still, as t h i s generally used t o be, the 
v iewpoint leads the a u t h o r t o a certain one-sidedness 
in t h e grouping and accen tua t ion of the d a t a . He ex-
plores even the t iniest t r a c e in order t o demons t ra t e 
t h a t in t he Greek and R o m a n world t he life of black 
people was no t l imited b y a n y discr iminat ing preju-
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dice. However i m p o r t a n t and in teres t ing these d a t a 
m a y be, we feel it would mean a ce r t a in idealization 
of anc ien t societies, if we would forget a b o u t the op-
pression and hard f a t e of the dark-sk inned prisoners 
a n d slaves. Na tura l ly , t he reason of th i s was not t he 
apa r the id , bu t the social system. This , however, was 
qu i t e sufficient for t h e preserva t ion of the social 
in jus t ice . For the sake of the real i ty of the picture we 
c a n n o t forget e i ther t h a t we can ha rd ly f ind a n y 
example for the comple te and las t ing elevation of 
E t h i o p i a n s into the leading layer of Graeco-Roman 
societies. 
The above men t ioned main v iewpoint s tands in 
t he foreground of t h e last chap te r of the book. S. 
d r aws a large-scale b u t still comple te a n d accura te 
p ic tu re of the a t t i t u d e of the Graeco-Roman and E a r l y 
Chr is t ian world t o w a r d s the E th iop ians . He shows 
t h a t t h e basis of the theoret ica l a t t i t u d e is the ra t ional 
comprehens ion of t h e alien and cur ious people, t h e 
deduc t ion of t he character is t ic f ea tu res f rom the 
surroundings , which exclude c o n t e m p t or the humil-
i a t ing opinion a l ready in advance. This aspect a t t r ib -
u t e s a qui te special role t o the E t h i o p i a n s in ancient 
ph i losophy and world concept . T h e y a re those, who 
p laced side by side wi th t he Scythians , personify t he 
r emo te s t sphere of t h e peripheries of t h e world, and 
as such exempl i fy t h e broad scale of h u m a n possi-
bili t ies and facult ies. I n the e th ica l relation t h e y 
serve as examples t o show t h a t the real internal value 
of m a n is not de t e rmined by the physical ou tward 
appea rance and geographical or h u m a n surroundings 
f ixed by na ture or f a t e , bu t by t h e mora l a t t i t ude . 
And in th is relat ion, f r o m the H o m e r i c idea of pious 
E t h i o p i a n s to the f l igh t s of wit of t he Chris t ian Fa the r s 
of t h e Church on the white-souled b lack people, t h e y 
r a t h e r show the t e n d e n c y of ideal izat ion, t h a n t h a t 
of c o n t e m p t or humil ia t ion . S. demons t r a t e s — also 
wi th a certain degree of idealization — t h a t the prac-
t ice of Graeco-Roman society also corresponded 
more or less to th is theore t ica l po in t of view. Classical 
a n t i q u i t y did not know t h e discr iminat ion on the basis 
of t h e colour of the skin, t he concept of apar the id and 
rac ia l isolation. 
The t r u t h of t he f ina l p recep t is in principle indis-
pu t ab l e , and the demons t ra t ion of t h i s is the highest 
mer i t of t he book of S. Besides h a v i n g collected all 
d a t a re la t ing to t he s u b j e c t with a h igh ly conscientious 
a n d imposing or ien ta t ion , having d r a w n u p a large 
n u m b e r of pictures on t h e meet ing of t h e peoples of 
t h e ancient Medi te r ranean and b lack Africa, and 
h a v i n g drawn our a t t e n t i o n to a series of h i the r to 
h i d d e n questions and possibilities of conclusion, he 
t h r e w light upon a nice f ea tu re of t he historical aspect 
of classical an t iqu i ty . Th i s is a new example for the 
f ac t t h a t the modern social problems a lways furnish 
new t a sks and solut ions t o historical invest igation. 
E v e n if there is some qu i t e comprehensible and justi-
f ied par t i a l i ty in the fac t t h a t he exempt s classical 
an t iqu i ty f r o m the sin of one of t he i n h u m a n social 
injust ices exis t ing in modern world, and by th is as 
a m a t t e r of fac t , in a somewhat anachronis t ic way, 
collates t he m o d e r n race persecutors and "race-pro-
t ec to r s " with t he slave holders of an t iqu i ty , on whom, 
in this respect , he draws a f l a t t e r i ng pic ture , th is 
conception does not lead h im a s t r a y f rom t h e p a t h 
of the scient is t t r ue to t he fac t s a n d t r u t h . 
S., who also belongs to those dark-sk inned people 
who have suf fered so much in jus t ice in the course of 
his tory, and who in m a n y places of t he world, unfor-
t una t e ly also in his count ry , are sur rounded by pre-
judice and f r equen t ly by ha t r ed , wi th t he love for 
a n t i q u i t y of t h e scholar of t he classics and as a con-
t r a s t to t h e p resen t , has presented t he correct a t t i -
t u d e of t he Greeks and R o m a n s pe rhaps in too fa-
vourable colours. By this, however , he no t only laid 
a new brick in to t he building of h u m a n just ice and 
en l igh tenment , bu t has also con t r ibu ted t o t he 
acqua in tance wi th a fuller p ic tu re of ancient societies. 
The archaeologis t can be especially g ra te fu l t o 
S. for giving a considerably r icher and broader illus-
t r a t ed su rvey of the representa t ions of Negro and 
Negroid f igures in ancient a r t , t h a n a n y work deal ing 
wi th the s u b j e c t h i ther to , and for exemplar i ly uni-
fy ing all the exis t ing groups of sources. The few minor 
remarks t o be m a d e by us now in th i s respect do no t 
a f fec t this mer i t a t all. The fayence double-head vessel 
f r om the 7th c e n t u r y B.C. (fig. 11) f i t s r a the r in t he 
E g y p t i a n t h a n in the Greek typology of exot ic peo-
ples. The H e r c u l a n e u m relief on f ig. 50 is so m u c h 
res taured a n d completed t h a t it can no longer be 
regarded as a n original work f r o m an t iqu i ty . The fa-
mous horse-racing boy (fig. 63) found a t Cape Ar temi-
sion cannot be ranged a m o n g the Negro representa-
t ions . The s ame applies t o t he L a t e E g y p t i a n po r t r a i t 
displayed in f ig . 71. Also otherwise, E g y p t ough t t o 
be handled qu i t e separa te ly in the sphere of problems, 
because i t was t he only Medi te r ranean count ry , in 
which black Af r i cans cons t i tu ted a n organic e lement 
of the popu la t ion for several mil lennia. The p o r t r a i t 
of a m a n (fig. 75) f r o m the Agora of Athens p repared 
in the middle of the 3rd cen tu ry A.D. is qui te defi-
ni te ly outside t h e sphere of sub jec t s of the book. 
W e would h a v e deemed i m p o r t a n t t h e discussion of 
t h e f r e q u e n t r ep resen ta t ion (and l i terary reference) 
of t he Pygmies , even if the Negroid charac te r does no t 
a lways come t o t he foreground here . A f t e r all, it is 
qu i te sure t h a t th i s t ype was developed on the basis 
of in format ions on the dwarf Negroes of Inner Afr ica . 
Final ly , we c a n n o t keep silent a b o u t t he fac t t h a t in 
a certain g roup of the Negroid representa t ions (viz. 
Cabirion vases, Pr iene f igure represent ing t he ex t rac-
t i n g of a t ho rn , etc.) the physical charac ter iza t ion is 
combined wi th a caricaturis t ic t endency . This origi-
na t e s very likely n o t f r om r a c i a l p r e j u d i c e s b u t i t expres-
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ses very def ini te ly the views on the Greek-Barbar ian 
contras ts . 
The book of S. is equa l l y raised a b o v e the aver-
age level b y its subject , i t s erudit ion a n d i ts aspect . 
I t m u s t be read by every inves t iga tor of An t iqu i t y . 
L. Castiglione 
J. H. D'Arms: Ramans on the Bay of Naples. A Social 
and Cultural Study of the Villas and Their Owners from 
150 B. C. to A. D. 400. Cambridge, Mass. , H a r v a r d 
Univers i ty Press, 1970. 252 pp., 15 figs, 2 maps . 
I n t h e field of classical studies now i t is no longer 
enough t o wri te a good book . Only the excellent books 
are able t o rise above t h e average of t h e good books 
discussing questions r ecas t and re-examined again 
and aga in in the course of t he centuries. The work of 
D 'Arms belongs among t h e excellent books. I t s fo rmal 
and methodological me r i t s , viz. i ts lucid style a n d 
chain of ideas, its conciseness underl ining the essence, 
and f ina l ly i ts fine ca ta logues given in t he Appendix , 
would n o t be suff icient fo r this r ank . The book is 
made of t h e highest s t a n d a r d by i ts subjec t , viz. a 
theme m a d e free f rom t h e spell of t he convent ional 
topics, enabl ing us to ra ise fresh v iewpoints and dis-
ce rnments . We have t o d o here with a phenomenon 
of the h i s to ry of science. T o d a y it is a l r eady absolute ly 
clear t h a t t he work s t a r t i n g out f r o m the t rad i t iona l 
classif icat ion of the academic branches of knowledge, 
deepening the convent ional topics of t h e discipline, 
and a d v a n c i n g on bea t en pa ths , can resul t only in the 
r e f inemen t and modi f i ca t ion of the appra isa l of t he 
sources k n o w n so far . Th i s is just like t he cons t an t 
re -pa in t ing and r enova t ion of completed buildings. 
Today we can tell s o m e t h i n g really n e w only on the 
basis of entirely new sources (epigraphy, papyrology 
and archaeology!) , or on t h e basis of a n ent i rely new 
raising of t he questions. T h e new rais ing of t he ques-
t ions s t a r t s out f rom t h e a d j u s t m e n t t o t he new sci-
entif ic world concept of our age, a n d its solution is 
made t h r o u g h the combined appl icat ion of t he t radi -
t ional disciplines. 
The subjec t of the book of D ' A r m s is the concrete 
examina t ion of one of t h e character is t ic kinds of the 
forms of social life. I t examines t he luxury villas of 
t he R o m a n dist inguished people bui l t in the Bay of 
Naples, however, no t s imply as s t ruc tu res , b u t as 
p h e n o m e n a of sociology and cul tural h is tory . The 
au thor asks , who were t h e owners of t he villas, f r o m 
wha t d a t e and where d id they cause the i r rest-houses 
to be bu i l t , under w h a t c i rcumstances did t h e y live 
there , w h a t did a t t r a c t t h e m there, e tc . H e ar ranged 
the d a t a serving as a bas is for the examina t ion of t he 
circle of questions accord ing to t h e owners of t he 
villas p u t in a chronological order a n d this collection 
of d a t a is laid down also b y t h e catalogues. The sources 
of t he d a t a are f irst of all philological, b u t , whenever 
it was possible, D 'Arms switches in also t he archae-
ological monument s . However , the examina t ion points 
fa r beyond the prosopographic s ta r t ing ou t . The Ro-
m a n luxury villa was a s ty le of living a n d cul tural 
phenomenon growing ou t f r o m cer ta in economic 
founda t ions . I t belonged to one of the aspec t s of the 
life of t he R o m a n rnl ing layer , viz. t o t h e otium. 
The luxury villas were bu i l t as the f r a m e w o r k s and 
places of t he otium. Here — far f r om poli t ical life 
and the s t a t e act ivi t ies — t h e y developed, enjoyed 
and exercised t he mos t d i f fe ren t fo rms of t h e otium, 
in t he separa ted sector of re laxat ion and res t , t h a t is 
p r iva t e life. These forms were ar ranged on a broad 
scale, t h e y ranged f r o m t h e sensual e n j o y m e n t s and 
the d i f fe ren t hobbies (e.g. f ish-breeding), t h rough the 
e n j o y m e n t of t he beaut ies of na tu re and t h e scenery, 
t o bodily hygiene and h igher intel lectual activit ies. 
This w a y of living was n o t f ree of all economic in-
teres ts , b u t th i s point of view was never essential 
in it . I t was influenced m u c h more by a cer ta in view-
poin t of social life wi th poli t ical colour. The society 
of t he villas and the groups of villas of t h e fashionable 
pleasure resorts consisted of the R o m a n uppe r t en 
t housand . Fr iendship meet ings , i n t ima te discourses, 
represen ta t ion and secret policy found the i r home in 
t he villas, jus t like v o l u n t a r y or forced seclusion and 
exile. Among all these aspec t s the s t rongest and most 
eff ic ient was still t he deve lopment of a qu i t e charac-
ter is t ic fo rm of the exclusive and high intel lectual 
a tmosphere . I n the villas sur rounded wi th parks, 
decora ted with works of a r t , and equipped wi th libra-
ries, t he m a x i m u m of comfor t and ar t i s t ic way of 
l iving were combined wi th ac t ive and pass ive l i terary 
and philosophic ac t iv i ty . All th is — however charac-
ter is t ical ly R o m a n it was in this form — s t a r t ed out 
f r o m Greek cul ture and subsisted on it. The brilliant 
d i scernment of D 'Arms is t h e axiom based on accurate 
deduc t ions t h a t the Bay of Naples a n d i ts environ-
m e n t became jus t the re fo re the cent ra l t e r r i t o ry of 
t he R o m a n luxury villas, because here t h e economic 
founda t ions and the wonder fu l na tu ra l sur roundings 
were l inked u p wi th Neapolis , the longest and most 
freely surviving centre of Greek cul ture in I t a ly , with 
t he anc ien t a n d sacred t r ad i t ion of Cumae , and the 
Hellenist ic cities of Campan ia . This h ighly art is t ic 
cul tural , historical and social format ion wi th a peculiar 
a tmosphe re had its b r igh tes t period in t h e las t century 
of t he republic, i ts silver age was the f i r s t cen tury of 
the imperial period, b u t i t survived — even if in a 
slowly fading form — u p t o t he 3rd cen tu ry . 
The many-s ided and p rofound analysis , t he pos-
sibly complete circle of t h e viewpoints are combined 
wi th a complete and very useful ly a r ranged collection 
of t he da t a , especially of t h e wr i t ten sources. The ar-
chaeologist would gladly see even more of the rich 
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legacy of t he ma te r i a l relics, bu t h e m u s t concede 
t h a t the pub l i sh ing and historical def in i t ion of these 
do no t render possibi l i ty for a larger-scale ut i l iza t ion 
t h a n wha t h a s been done by D ' A r m s f r o m the view-
po in t of his own invest igat ions. As a m a t t e r of f ac t , 
a mer i t of t he book , which canno t be praised enough , 
is t h a t it does n o t bu rden t h e reader wi th unclar i f ied 
questions, obscure detai ls a n d inappreciable d a t a . 
I t is a n en joyab le , useful and very i l luminat ing piece 
of reading f r o m cover t o cover. Congra tu la t ions . 
L. Gastiglione 
G. Fuchs: Architekturdarstellungen auf römischen Mün-
zen der Republik und der frühen Kaiserzeit. Aus d e m 
Nach laß herausgegeben von J. Bleicken u n d M. 
Fuhrmann. Deu t sches Archäologisches I n s t i t u t . 
Ant ike Münzen u n d geschni t tene Steine (AMUGS), 
hrsg. von E . Boehr inger . Bd. I . Berlin, W . De Gruy te r , 
1969. X X V + 1 3 8 pp . , I I figs, 20 Pis. 
The German Archaeological I n s t i t u t e has s t a r t ed 
a very i m p o r t a n t a n d since long t imely series wi th t he 
f i r s t volume of t h e AMUGS. The purpose of the series 
is t o ensure a f r a m e for t he monographs conta in ing 
t h e detailed examina t i on of the very numerous anc ien t 
coins and gems of inexhaust ible historical , a r t his tor i-
cal and iconographie significance. These small b u t 
very interest ing objec ts were publ ished for a long 
t ime either on ly in laconic catalogues or as eases 
t a k e n a t r a n d o m , used more or less haphaza rd ly for 
t he explanat ion of o ther monumen t s . Comprehensive 
analyses corresponding to the modern concept ions 
were published r a t h e r seldom, mos t ly on pages of t he 
numismat i c journa ls . Such a discussion of the carved 
s tones was r ega rded as a ver i table ra r i ty . The f i r s t 
volume of the n e w series was a wor thy over ture , i t s 
sub jec t and m e t h o d equally deserve special a t t en t ion . 
The a u t h o r fell vict im to a car accident in a n 
ear ly age. His manusc r ip t , on which he worked long 
and with sc rupulous care, was le f t behind in an unf in -
ished condit ion. I t is due t o t he careful work of 
.1. Bleicken a n d M. F u h r m a n n t h a t the va luab le 
s t u d y could be published wi thou t a n y essential 
change, bu t in a f o rm corresponding to all p rac t ica l 
demands . F . was interested f i rs t of all in anc ien t , 
especially in R o m a n archi tec ture . H e wished to pro-
mote the s t u d y of R o m a n a rch i t ec tu re also wi th his 
pos thumous work . H e subjected t o a crit ical examina-
t ion one of t h e i m p o r t a n t sources of t h e h i s to ry of 
R o m a n a rch i t ec tu re , viz. t h e represen ta t ions of 
buildings to be f o u n d on coins, in order t o e labora te 
t h e method of t h e use and appra isa l of th is source. 
By th is work of source criticism, a t t h e same t ime h e 
has replied several quest ions of R o m a n numismat ics . 
The sub jec t of the inves t igat ions of F . are t he 
representa t ions of buildings t o be found on the reverse 
of coins f rom t h e age of t he Republ ic t o the reign of 
Nero inclusive. A f t e r po in t ing ou t t h a t on the Greek 
coins no representa t ions of bui ldings can be f o u n d , 
he draws our a t t en t i o n t o t h e c i rcumstance t h a t pic-
tures of bui ldings appear in t h e an t iqu i ty for t h e 
f i rs t t ime a b o u t t he middle of the 2nd century B.C. 
on the coins of the R o m a n Republ ic . This f ac t is, 
a l ready in itself, character is t ic of t h e a r t of R o m a n 
coinage. The direct cause eliciting t h e p repa ra t ion of 
p ic tures of bui ldings is even more enl ightening. 
These representa t ions a p p e a r for the f i rs t t ime, w h e n 
t h e officials of mint ing , t he monetalcs, begin t o p r o p a -
ga te t he old g lory of their own families on the coins. 
P ic tures of temples , m o n u m e n t s and publ ic bui ldings 
were p u t on t he coins mos t ly wi th a commemora t ive 
purpose also la te r on. I n the f i r s t chap te r F. discusses 
in a historical order all the representa t ions of bui ld-
ings of the period ment ioned above . H e elucidates t h e 
reasons, sub jec t s and symbolic mean ing of t he i r 
coming into existence, and a t the same t ime he char-
acterizes also the i r stylistic and composit ion fea tu res . 
These chapters — toge ther wi th t he perfect p i c t u r e 
p la tes — cons t i tu te t he ana lyz ing historical t he sau rus 
of the book, ve ry valuable f r o m t h e n u m i s m a t i c 
po in t of view. However , as i t becomes clear f r o m t h e 
la te r chapters , t he compiled ma te r i a l means only t h e 
s t a r t ing point and mater ia l basis of t he actual inves-
t igat ion of F . I n fac t , even if it tells m u c h new a n d 
original a b o u t t h e enumera t ed coin pictures, t h e 
compilat ion itself is, in f inal conclusion, no t an abso lu te 
novel ty . Af t e r all, the coin p ic tures concerned could 
be found a n d surveyed in earlier compilat ions of 
similar charac te r and in the numerous coin catalogues. 
However , ent i re ly new is t h a t me thod and view, 
by which F . character izes th is ma te r i a l in p a r a g r a p h 
I I I ("The principles of r epresen ta t ion" ) in his book. 
H e examines he re only one m a i n quest ion, a p p r o a c h -
ing it f r om m a n y poin ts of view and m a n y sides. 
H e is interested in the way in which the building is 
presented by the R o m a n engravers and their super -
visera. He goes ahead on the w a y of clarifying t h i s 
quest ion wi th a n a t t en t ion , considering every de ta i l 
and possibility, a n d with a s t r ic t me thod . He po in t s 
out t h a t the engravers f i rs t of all adap ted themselves 
t o t he requi rements of the a r t i s t ic composit ion f ixed 
by the small a n d round p ic tu re field. They drew t h e 
pic ture into a circle. They gave a defini te midd le 
axis, a skeleton consisting of ver t ical and hor izonta l 
lines, and for t h e sake of clearness t h e y presented t h e 
buildings usual ly b y pic tures consisting of e lements 
f ron ta l ly spread and symmetr ica l ly divided. He shows 
with concrete examples t h a t in cer ta in cases i t can 
be accurate ly s t a t ed t h a t t he engravers solved t he i r 
t a sks by following and s impl i fying archetypes t a k e n 
f r o m m o n u m e n t a l paint ings, or b y applying t r i c k s 
and typical solut ions (bird's-eye view, axonome t ry , 
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etc.) used in paint ing, especially in the t r i umpha l -
commemora t ive representa t ions . Then he g ives a 
su rvey of t he mos t general solut ions, the f r o n t a l 
representa t ion, the simplified out l ine picture of t h e 
r o u n d buildings, anil f inally t he me thod using per-
s p e c t i v e elements. 
I n chapter IV F . arrives a t t h e quest ion of t he 
rea l fidelity of the representa t ions . This is the cen t ra l 
p rob lem of the book. Get t ing acqua in ted wi th t he 
representa t ion m e t h o d s of the coin pictures, we get 
t o know in w h a t degree the p ic tu res of buildings can 
be regarded as t rue images. If we wan t to be f r a n k , 
we mus t confess t h a t on this ques t ion we would expec t 
a positive answer, since we have go t used t o ho ld ing 
t h e representat ions of R o m a n a r t realistic. F . shows 
wi th irresistible a rgumenta t ion t h e opposite of this , 
or more correctly, he arr ives in t h i s circle a t such a n 
accura te defini t ion of R o m a n real ism, which, in spi te 
of i ts unusualness, is entirely convincing, and more-
over it appears t o apply to t h e whole of R o m a n 
representa t ional a r t . Rest r ic ted t o t he essence of t he 
f ina l result, the pic tures of bui ldings on coins d o not 
give the empirical real i ty of t he s ight , but a lways an 
art i f icial composit ion. The purpose of the composi t ion 
is t o call u p the memory of some building in t h e re-
collection of t he specta tor . I n o rde r to achieve th i s 
purpose, in the round picture f ield they cons t ruc ted 
a few elements of buildings which were su i tab le to 
character ize t h e image of t he building concerned, 
anil to mark i ts characteris t ics . T h e exact ident i f i -
ca t ion was most f r equen t ly insured with inscr ipt ions 
or symbolic signs, or such a representa t ional s i tua t ion 
was brought abou t which u n m i s t a k a b l y referred t o a 
def ini te s t ruc ture . Even the perspect ive e lements 
giving the idea of space do not r ende r the real s ight , 
b u t they only served the p resen ta t ion of a few such 
character is t ics of t he building, which could n o t be 
expressed by the simple f r o n t a l outline drawing . 
The unambigous defini t ion wi th t h e help of a few 
elements and the forming of t he p i c tu re e lements in to 
a un i form composit ion were bri l l iantly solved in 
several cases. Thus the representa t ions are charac te r -
ized by a strive for historical a n d individual concrete-
ness and the accuracy of the de ta i l s deemed t o be 
characteris t ic , b u t otherwise by a n abs t rac t descrip-
t ion of the concepts. The p ic tures have very l i t t le to 
do with the ac tua l ly seen rea l i ty , the p ropor t ions 
of t he elements of buildings a m o n g each o t h e r and 
the i r s t ruc tura l fea tures are en t i re ly a rb i t r a ry . 
We mus t s t a r t ou t f rom th i s posit ion, if we want 
t o use the representa t ions of bui ldings on coins as 
sources for t he h is tory of a rch i tec ture . F . po in t s 
o u t t h a t even these as a whole a b s t r a c t and ar t i f ic ia l 
composit ions contain very va luab le detail e lements , 
which we can undoub ted ly accep t , t rus t ing in their 
accuracy. On the o ther hand , t h e whole of t he build-
ings in mos t of t he cases can b y n o means be recon-
s t ruc ted on the basis of t he coin pictures . The re-
cons t ruc t ion can "be a t t e m p t e d only if we s t a r t ou t 
f r o m the analogies of t h e preserved remainders of 
buildings, a n d compare t he detai l mot ives found on 
the coin p ic tures with t ypes of buildings a l ready known 
to us. Al though th is m e t h o d results in a r a t h e r un-
cer ta in and generalized reconstruct ion, even so it 
gives m u c h more t h a n noth ing , and moreover it can 
give reliable results in respect of cer ta in detai ls . 
We can move on a much safer ground in t he case of 
those coin pic tures , which do no t give only f r o n t a l 
designs, b u t also representa t ions enriched by axono-
metr ic , long-range, or perspeet ivic e lements . I f we 
succeed in exact ly clar ifying the representa t ional 
me thod of t he coin pic ture , t h e n here we can cons t ruc t 
the shape of t he bui lding in an app rox ima te way a n d 
we can a r r ange it also in space. 
The numismat i c source criticism of F . will defi-
ni te ly render much help t o t he invest igators of R o m a n 
a rch i tec ture . On our own pa r t , however , we hold t h e 
s t a t e m e n t s of the a u t h o r on t he general regulari t ies 
of t he w a y of represen ta t ion and view of rea l i ty in 
R o m a n a r t , even more i m p o r t a n t t h a n this . Those, 
whose a t t e n t i o n will no t skip over these conceptua l 
s t a t e m e n t s resul t ing f r o m a thorough p rov ing proce-
dure , will e s t ima te t h e m higher t h a n the genera l 
ca tch-words being in c o m m o n use. 
L. Castiglione 
G. Kleiner: Das römisehe Milet. Bilder aus der grie-
chischen S t a d t in römischer Zeit. Sitzb. d. Wiss. Ges. 
an der J . -W.-Goethe-Univ . F rankfu r t /Ma in , Bd . 8. 
J a h r g . 1969, Nr . 5. Wiesbaden, F . Steiner, 1970. 
23 pp . , 19 Pl. , 3 figs, 2 maps . 
Publ ica t ion of the lecture given on the 70th an-
n iversary of the commencemen t of excava t ions in 
Miletus (3rd October 1899), with a shor t t e x t conf ined 
to t he essential points , wi th a p ropor t iona te ly rich 
ma te r i a l of pictures, including also a beau t i fu l ly 
p r in ted m a p of the city. The large-scale excava t ions 
of Miletus u p to the la tes t t imes, have b rough t t o 
l ight the buildings of t h e last R o m a n period of t he 
ci ty. F r o m the volumes of the publ icat ion, besides 
the represen ta t ive buildings of the imperial age, t he 
regular s t ree t sys tem and some public bui ldings of 
the Hellenist ic period are also well known to us, b u t 
f r om the real golden age of the city, the archaic per iod, 
no th ing has been b rough t t o light by the excava t ions 
u p t o now f r o m the inner area of the city. K . ' s clear 
descript ion calls now again t o our minds t h e mos t 
impor t an t m o n u m e n t s of R o m a n Miletus. However , 
t he small volume gives m u c h more t h a n the enumera -
t ion of the i t ems of knowledge. As a m a t t e r of fac t , 
we get a chronological survey of the h is tory of t he 
R o m a n age city, on t he basis of the an t ique a u t h o r s 
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a n d the inscript ions, and the archaeological monu-
m e n t s f i t in to t he lines of this historical p ic ture . 
The cult of R o m e was established here a f t e r t h e 
organizat ion of t he province of Asia, in 130 B.C. 
I n the Mi thr ida t ic war t he city suppor t ed the k ing 
of Pontus , on accoun t of which la te r on it lost i ts 
au tonomy, which was given back to it only in 38 
B.C. I t s role p l ayed in the memorable p i ra te a d v e n t u r e 
of Caesar shows, how impor t an t a ques t ion could be 
t h e th rea ten ing power of the pirates in the life of t h e 
seapor t . I t can be unders tood, if a f t e r t he p i ra te war 
Pompeius received here special respect . The monu-
m e n t in the po r t , placed earlier in t he Augus tan age, 
is convincingly da t ed by K . t o this age of Pompeius . 
The city received back its l iberty f r o m Antonius , it 
was not closely a t t a ched to Octavianus . The more 
significant bui lding ac t iv i ty s ta r ted only u n d e r 
Claudius. K . a t t r i b u t e s grea t significance t o t h e 
ac t iv i ty of P a u l u s in Miletus, f r om which he infers 
t h e existence of an ear ly Christ ian communi ty . 
I n connection wi th th is he ment ions t he well k n o w n 
inscription in t h e aud i to r ium of t he thea t re , which 
indicates the p lace of the " p i o u s " Jews . 
I n Miletus t h e large-scale R o m a n building ac t iv-
i ty is commenced under the emperors of the 2nd 
century . T r a j a n recons t ruc ted the s t reets , t he aque-
d u c t s and dra inpipes . The orna te n y m p h e u m was 
dedicated to t h e fa ther of t he E m p e r o r . F a u s t i n a 
Minor — wife of Marcus Aurelius — was t he grea tes t 
imperial builder. The const ruct ion of the famous ga te 
of t he southern agora (now in Berlin) is very likely 
connected wi th h e r visit. The t he rmae named a f t e r 
t he Empress were caused to be built by her . A t t h i s 
t ime was bui l t t h e second R o m a n age s tage of t he 
thea t r e , which was very likely built by the same 
bui lding workshop, which also worked on the Faus -
t ina - the rmae . These bri l l iant R o m a n s t ruc tures are 
completely comprehensible in a c i ty which a t th i s 
t ime was t he met ropol i s of Ionia and referred again 
t o i ts old glory on its inscript ions and coins. 
Tj. Gastiglione 
V. Tran Tarn Tinh: Le culte des divinités orientales à 
Herculanum. É t u d e s prél iminaires a u x religions 
orientales d a n s l ' empire Romain . 17e tome. Leiden, 
E . J . Brill, 1971. 104 pp. , 29 Plates , 1 f ront ispiece in 
colour, 1 m a p . 
The E P R O series is rapid ly increasing in our d a y s 
and is becoming one of the best publ icat ions on h is tory 
of ancient religions and archaeology. I t s excellent 
edi tor , M. J . Vermaseren , h a s recognized t h a t he can 
fulf i l the d e m a n d s of in te rna t ional research work 
best , if he includes in the series works by the largest 
possible n u m b e r of au thors , on t h e mos t diverse 
subjects , possibly covering all f ields. Progressing on 
th is pa th , wi th in a reasonable t i m e we can reach a 
stage, where t h e m o n u m e n t s of t he oriental cu l t s of 
the R o m a n E m p i r e will become known in a suf f i -
ciently large n u m b e r and in publ ica t ions correspon-
ding to the m o d e r n demands . Then the t ime will 
come for t he wr i t ing of new comprehensive works . 
The present smal l volume f i t s in th is concept ion , 
t he au thor of which has a l ready earned imper ishable 
mer i t s with his book on t h e Isis cult in Pompei i . 
So far, only a ve ry small p a r t of Hercu laneum h a s 
been excava ted . U p to now n o t a single temple h a s 
come to l ight a n d the role of t h e oriental cults in t h e 
religious life of t he town can h a r d l y be established a t 
t h e present t ime . I t is an ev iden t fac t s trongly e m p h a -
sized by T. t h a t no historical conclusion can be based 
on the f r a g m e n t a r y mater ial . Still, if we do no t w a n t 
t o leave out Hercu laneum f r o m t h e complete s u m m a r y , 
we have t o k n o w exact ly t he m o n u m e n t s which h a v e 
come to l ight so far . 
The great necessi ty of a compi la t ion of th is k ind 
becomes clear also f rom t h e catalogue con ta in ing 
a l together 72 i tems. I n fac t , a s ignif icant p a r t of t h e 
f inds enumera t ed is absolute ly unpubl ished, whi le 
ano the r p a r t of t h e m has appea red only in old a n d 
entirely obsolete publ icat ions, f r equen t ly with wrong 
definit ions. Unfo r tuna te ly , t he re are qui te numerous 
those f inds e i ther , which h a v e been lost since t he i r 
discovery and can be quoted n o w only on the basis of 
t he old l i te ra ture . I n the case of such a c i r tums tance 
it does not a p p e a r t o us t o be a fo r tuna te a t t i t u d e 
t h a t in the book are no t g iven the pic tures of all 
such monument s , which can be t r aced today, moreove r 
we are looking in vain for t h e p ic tures of jus t t hose 
objects , which are unpubl ished, while the f r e q u e n t l y 
published, well known pieces a re published aga in . 
Very likely t h e omit ted pieces a re ordinary objec ts , 
while the publ i shed pic tures a re t he most beau t i fu l 
ones. However , th i s cannot be a viewpoint in t he case 
of such a work, t h e real purpose of which is t he com-
pletion of t he corpus of or ienta l cults. This w a n t is 
the only general deficieny i m p o r t a n t f rom the prac t ica l 
po in t of view in the volume. 
To the compara t ive ly small mater ia l , a t a n y r a t e 
scanty as compared with t he r ichness of Pompeii , 
T. very correct ly has wr i t ten a shor t and m o d e r a t e 
in t roduct ion. I n th is he ana lyses t he lessons d r a w n 
f rom the f inds published in t h e catalogue wi th a 
thoroughness character is t ic of h i m and with a large 
a m o u n t of notes . H e dedicates a separate chap t e r t o 
each group of m o n u m e n t s a n d each deity. Then, in a 
separate , more voluminous p a r t he analyses aga in 
the main pieces, t h e famous pa in t ings of He rcu l aneum 
with the two scenes of E g y p t i a n cult . All sect ions 
give a good s u m m a r y of t he lessons of invest igat ions 
carried on so fa r , expound a n d collate the d i f f e ren t 
opinions clearly a n d contain t h e sides t aken by t h e 
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au thor . The l a t t e r a lmos t a lways b r ing also someth ing 
new, suppor t ing in general t h e most reasonable 
possibili ty of conclusion. 
The essence of t h e historical p i c tu re is as follows. 
The overwhelming m a j o r i t y of t h e m o n u m e n t s (63 
i tems) are connected with t he E g y p t i a n cult. The as-
sumpt ion t h a t t he Alexandr ian gods had a s a n c t u a r y 
also in Hercu laneum, is unavoidable , a l though, fo r the 
t ime being, th is canno t be proved wi th direct evidence. 
T. makes a very ingenious and convincing conclusion 
as t o the presumable place of t h e sanc tua ry f r o m the 
direction proceeding of the m o n u m e n t s carried a long 
by the volcanic m u d rolling t h r o u g h the town. T h a t 
m u c h is qui te sure t h a t the compara t ive ly high num-
ber of f inds of E g y p t i a n reference cannot be a t t r i b -
u t ed t o mere chance. In this t h e general p i c tu re of 
the oriental cul ts of t he late Repub l i can age a n d the 
ear ly Imper ia l age is ref lected, in which the worship 
of the Alexandr ian deities was dominat ing . Besides 
this , the Cybele-Att is cult was s ignif icant in Hercu-
laneum,a l though by fa r no t so ef fectual according 
to our present knowledge. The s a n c t u a r y of t h i s cul t 
is undoub ted ly proved by a n inscription. F ina l ly , 
there are two Sabazios hands , which could n o t be 
independent f r o m the cult of Magna Mater. A l though 
still m a n y f inds can come to l ight in Hercu laneum, 
t he present p ic ture tallies so m u c h with our genera l 
knowledge t h a t it seems to be of historical a u t h e n t i -
ci ty in spite of t he f r a g m e n t a r y mater ia l . 
A few minor r emarks t o t h e catalogue. 
No. 11. The Isis sculpture k n o w n only f rom descrip-
t ion cannot be held Isis-Hygieia (in t he tex t " H y g i e " ) 
as long as we do no t come to k n o w , whether t h e ser-
pen t of t he goddess is d i f ferent f r o m the E g y p t i a n 
( "Ureus" ) serpent belonging t o t h e pe rmanen t a t t r i -
bu tes of Isis. 
No. 14--21. These 8 i tems h a v e t o be cancelled 
f r o m the list of t he Aegyptiaca, because they con ta in 
such F o r t u n a f igurines, which h a v e no doubt less 
Isis a t t r ibutes . All F o r t u n a images cannot be ranged 
wi th the sphere of eas tern cults, mere ly because m a n y 
of t hem really have E g y p t i a n a t t r i bu t e s . 
No. 22. The ha i r -do alone w i thou t o the r Isis 
a t t r i bu te s is no t a suff icient bas is for t he ranging . 
No. 22. bis. I t is very likely t he erroneous defi-
nit ion of the old publ icat ion. 
No. 23. This Harpoora tes (and also a few o the r 
similar pieces) is of " p a n t h e i s t i c " character , j u s t as 
a considerable p a r t of the Isis s t a tue t t e s . He re refer-
ence ought t o h a v e been m a d e t o t he fac t t h a t t h e 
wings mean ident i f ica t ion with E ros , t he nebr is with 
Dionysus, and the club with Hercules . 
No. 37 — 38. The pic ture reference is wrong. 
Correctly it should be fig. 28. 
No. 47 — 50. W e do no t ho ld t he Zeus-Ammon 
sculptures accessories of the A lexandr i an cult. This god 
and its represen ta t ion was ass imila ted t o t h e Greek 
religion a l r eady as f r o m t h e classical per iod a n d it 
has no real eult ic meaning. 
No. 51. The intaglio in quest ion is n o t E g yp -
tianizing, b u t Iranizing, moreover it is ve ry likely an 
Achaemenid gem, with t h e representa t ion of t he 
Pers ian f i re cul t and the A h u r a m a z d a worship. This 
is t he only more serious error of the ca ta logue, al-
though we h a v e u n d o u b t e d l y t o do wi th a n object 
associated in some way wi th the oriental cul t . I t is 
easily possible t h a t t he g e m came to H e r c u l a n e u m 
only a s a n exot ic ra r i ty , b u t it is also n o t excluded 
t h a t it is one of the ear ly tes t imonies of t he inf luence 
of the I r a n i a n religion. 
T . ' s sober ly pr in ted book is a f u r t h e r s ignif icant 
step t o w a r d s acqua in tance with t he or ien ta l cul ts of 
I t a ly . 
L. Castiglione 
E. Lane: Corpus monumentorum religionis dei Menis 
(CMRDM). 1. The Monuments and Inscriptions. E t u d e s 
prél iminaires aux religions orientales d a n s l 'empire 
Romain . X I X e tome. Leiden, E . J . Brill, 1971. 
X I I + 173 pp . , 105 Pis, 2 maps . 
L. ' s co rpus intended t o consist of th ree volumes 
is expec ted t o be one of t h e most i m p o r t a n t works of 
the E P R O series, because t h e cult of Men h a s been 
given compara t ive ly l i t t le a t t en t ion u p t o now. 
I n rea l i ty i t is not a p re l iminary s tudy b u t t h e f i rs t 
volume of a n exhaus t ive monograph of a dei ty . 
I n th i s vo lume we f ind t h e corpus of the sculptures , 
reliefs a n d inscribed m o n u m e n t s , f r o m t h e second 
volume Ave except t he numismat i c mate r ia l , while 
the th i rd volume Avili con ta in the l i t e ra ry sources 
and the conclusions L. h a s accomplished a pioneering 
work in t h e collecting of t h e m o n u m e n t s of t h e Men 
cult also w i t h his papers publ ished in Berytus. N o w he 
publishes th i s mater ia l in a n expanded, revised, more 
approachab le and more h a n d y form. 
I n accordance with t h e p lan of t he whole work, 
the f i rs t vo lume is a ca ta logue in t he s t r ic t sense. 
I t e n u m e r a t e s the m o n u m e n t s wi thout a n y commen-
ta ry , in geographical order . Already the geographical 
d i s t r ibu t ion is suggestiA'e. W e find in it 19 i t ems f rom 
Greece, 2 f r o m Dacia, 6 f r o m I ta ly , and f inal ly 271 
f rom Asia Minor, a p a r t f r o m the d o u b t f u l pieces. 
Thus i t is obvious t h a t here we have t o do wi th such 
a dei ty of t he ancient world, whose worship essentially 
remained in i ts original home, viz. Asia Minor, and 
even the re f i r s t of all in t h e inner, Ana to l i an terr i-
tories. As i t was s ignif icant here, i ts knowledge and 
cult seem to he jus t as s c a n t y elsewhere. However, 
before t h e appearance of t h e other volumes it is no t 
wor th while t o deal wi th t h e question of i ts spread 
just like wi th the other p rob lems of the cul t . A t pre-
sent t he chronological ques t ions could still be raised 
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with special d i f f icul ty , since in a very pur i tanic w a y 
L. gives chronological defini t ions only there, where 
the inscriptions conta in accura te dates . Otherwise 
the da t ings very likely will not be easy on a c c o u n t 
of the provincial style of t he s tone m o n u m e n t s a n d 
the con ten ts of the inscriptions. Therefore, we a r e 
looking fo rward to the s t a t emen t s of t h e third vo lume 
in th is respect with grea t interest . 
Al though t h e corpus conta ins a lmost en t i re ly 
published m o n u m e n t s a t least published earl ier 
b y L. — i ts in terna l value is no t exhaus ted by t h e 
mere compilat ion. I t is known well b y everybody w h o 
had an o p p o r t u n i t y t o visit the collections and s i tes 
in Turkey t h a t on a large number of pieces it is n o t 
possible t o ge t an accura te in format ion , indicat ion 
of the origin, etc. , even on the spot. Therefore we appre-
ciate very highly all t he new in format ion furn ished 
b y the corpus in respect of the description, inscrip-
t ions and o t h e r d a t a of t he m o n u m e n t s , apa r t f r o m 
t h e invaluable complete mater ia l of i l lustrat ions, 
consisting in i ts m a j o r p a r t of pho tog raphs and in i t s 
smaller p a r t of drawings. W e h a v e t o ment ion on ly 
one pract ical deficiency, viz. t o t h e exemplar i ly 
complete bibl iography enumera ted a t the ce r ta in 
m o n u m e n t s we did no t get a un i fo rm list of l i t e ra tu re 
a n d of abbrevia t ions . Thus, the r eade r who w a n t s 
t o see only one or two i tems, can f ind the comple te 
t i t les of t he quo ted works only a f t e r a long searching. 
Finally, a small supplement t o t h e group " d u b i a " . 
I n a hidden place, in t he volume Oriens Antiquus 
(Budapes t , 1945) appeared the pape r b y Z. Oroszlán 
ent i t led „Ter rako t t en -S tud ien" . I n th i s he publ ishes 
a m o n g o the r th ings a pa i r of t e r r a c o t t a nega t ive 
fo rms f r o m t h e Museum of F ine A r t s in Budapes t . 
The impression shows the usual represen ta t ion of 
A t t i s blowing t h e syrinx. On the o the r hand , on t h e 
reverse of t h e t w o fo rms the inscr ipt ions incised 
before the bak ing (MIN AYKIG = Myv Avxtoç?) 
very likely refer t o Men. The in teres t of the piece is 
enhanced by t h e fac t t h a t according t o the publica-
t ion, the fo rm was manufac tu red in Ta ren tum. Un-
for tuna te ly , t h e asser t ion regarding t h e localization 
is no t based on the site. Therefore i t can also be pre-
sumed t h a t we h a v e t o do wi th an ob jec t or iginat ing 
f r o m Asia Minor. 
Tlie f i rs t vo lume of L. ' s corpus a l ready in itself 
is a source of f u n d a m e n t a l impor t ance for the h i s to ry 
of religion of t h e R o m a n Empi re . W e are looking for-
ward to the f u r t h e r volumes with g rea t interest . 
L. Castiglione 
1
 G. ERDÉLYI: I . A. N e u m a n n : CSIR Vindobona, 
Wien 1967. I I . M. L. Krüger : CSIR C a r n u n t u m 
R u n d s k u l p t u r e n , Wien 1967. Arch. É r t . 97 (1970) 
143—145. 
2
 J . M. С. TOYNBEE: С. Piccot t in i : CSIR Vi runum 
M. L. Krüger: Die Reliefs des Stadtgebietes von Car-
nuntum. I . Teil: Die f igür l ichen Reliefs. Corpus 
Signorum Imper i i R o m a n i , K o r p u s der Sku lp tu ren 
der römischen Welt . Österre ich , Band I, Faszikel 3. 
Wien, 1970. 79 Seiten, 83 Tafe ln . 
Die b i sher erschienenen Bände der Serie sind von 
G. Erdélyi1 u n d J. W. G. Toynbee" besprochen worden. 
Über die Zielsetzung u n d Grundpr inzip ien der Serie 
ha t T. Nagy bereits be r i ch te t . 3 Dementsprechend soll 
von ihrer eingehenderen E r ö r t e r u n g abgesehen werden. 
Der e r s te Abschni t t d ieses Faszikels b r ing t Got t -
heiten, Geniusf iguren u n d mythologische Szenen 
darstel lende Reliefs (Nr. 147 — 246), im zweiten 
Abschni t t werden Reliefs von Grab inhabern dar -
gestellt (Nr . 247 — 378). Diese Gruppierung des F u n d -
mater ia ls i s t aber nicht i m m e r folgerichtig (z.B. im 
Falle den Grabsteine N r . 205, 206, 210, 321, 332, 
376). Die Szene des Grabs te ins Nr . 276 wird vom 
Verfasser selbst zu den mythologischen Dars te l lungen 
gezählt u n d dennoch im A b s c h n i t t über die Grabin-
haber geb rach t . 
Bei d e r Beschreibung des Denkmalmate r i a l s 
wirkt die Ver t auschung d e r r ech ten und l inken Seite 
s törend, je nachdem es eich u m den Stein selber, oder 
u m die a u f den Stein darges te l l te Person hande l t . 
Die rechte u n d die l inke Seite des Steines werden 
nämlich d e m Spiegelbild, w ä h r e n d die rechte u n d die 
linke Seite der Personen d e r natür l ichen Lage ent -
sprechend angegeben. I n a n d e r e n Fällen ist hingegen 
die Besehre ibung etwas u n g e n a u , z.B. be im Relief 
Nr . 159, w o d a s auf d e m Ste in sichtbare X-förmige 
Zeichen verhäl tn ismäßig g roßer Dimension n ich t 
e rwähnt wi rd ; oder im Fa l l e des in Bruchs tücken 
erhal ten gebliebenen Grabs te ines Nr . 161. H i e r sind 
nämlicli d ie zusammengeste l l ten Stücke vollzählig 
nu r auf de r Tex tabb i ldung zu sehen. Die Bruchtei le 
wurden a b e r einzeln pho tog raph ie r t . Daher k o n n t e 
es geschehen, daß kein P h o t o von jenein S tück vor-
liegt, auf d e m die Lesung des inschrif t l ichen Teiles 
in der verschiedener Pub l ika t ionen nicht einheit l ich 
ist (Ziffern d e r Lebensal ters : L X V I und X X V I ) . 
Die Auf lösung der I n s c h r i f t ist auch in anderen 
Fällen n i ch t immer richtig. Z. B. bei einem de r Grab-
s te inbruchs tücke (Nr. 255.) i s t die Lesung der d r i t t en 
Zeile der I n s c h r i f t V H Y E S E T F I L I , wobei der 
Verfasser d a s Wor t »et« in L iga tu r übersehen h a t . 
Bei einem anderen Stein (Nr . 313) ist die im T e x t 
mitgeteil te, aufgelöste I n s c h r i f t mehr , als was der 
auf den P h o t o sichtbare, inschrif t l iche Teil zu läß t . 
Bei e inigen Ste indenkmälern ist die B e s t i m m u n g 
R u n d s k u l p t u r e n , Wien 1968, Journa l of R o m a n 
Studies 60 (1970) 2 4 3 - 2 4 4 . 
3
 T. NAGY: Corpus S ignorum Imperii R o m a n i , 
Ant ik T a n u l m á n y o k 15 (1969) 2 5 7 - 2 6 4 . 
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der dargestell ten Szene unrichtig, wie z.B. bei den 
Denkmälern Nr . 204 — 206, die n i c h t Att is , sondern 
eine Frauenges ta l t (Nr. 204) bzw. F r a u e n p o r t r ä t e s 
(Nr. 205 — 6) darstel len. Auf d e m Stein Nr. 204 ist 
de r Frauenkopf von einem Schleier bedeckt, d a s 
Gewand ist un te r der Brust gebunden , über die linke 
Schul ter h ä n g t ihr Mantel h e r u n t e r , der auch den 
l inken Arm bedeckt . In der H a n d h ä l t sie einen langen 
Gegenstand, der nach der Bes t immung des Verfassers 
eine Fackel sein soll, doch k a n n dies in der Wirklich-
kei t nicht der Fal l sein, da ja die Facke l von konver-
gierenden Geraden, während der h ier s ichtbare Gegen-
s tand von Paralel l inien begrenzt wird. Wenn wir die 
hier s ichtbare Dars te l lung d u r c h a u s m i t einer m y t h o -
logischen Figur identif izieren wollen, so könnten wir 
vielleicht an Medea denken , u n d de r zu r Rede s tehende 
Gegenstand könn te auf diese Weise eine Schwert-
scheide sein. Auf d e m Bruchs tück N r . 206 sind de r 
eine Spitzwinkel eines Tympanons , die das T y m p a n o n 
t ragende U m r a h m u n g und ein F r a u e n k o p f , der genau 
ent lang der Halbierungslinie des Gesichtes zerbrochen 
ist , erhal ten geblieben. Die ve rmut l i ch kleinste Breite 
des Steines ist also das Zweifache des gegenwärt igen 
Stückes, das u n g e f ä h r 100 cm groß ist . Aufgrund dieser 
Berechnungen u n d Grabsteinparal lelen4 kann eine 
solche Stele rekons t ru ie r t werden, de ren Bildfeld u n t e r 
den t ympanona r t i gen Abschluß v o n einem einzigen 
P o r t r ä t geschmückt war . Daher l ä ß t sich also weder 
dieser Stein, noch der von Nr . 205 zu den mytholo-
gischen Darstel lungen zählen. 
Beim Relief N r . 210, das l a u t der Inschr i f t der 
Grabstein eines Signifers gewesen wäre, ist die Be-
s t immung erzwungen, es ist also unwahrscheinl ich, 
d a ß die auf dem Grabste in darges te l l te Person — von 
der übrigens nu r der rechte F u ß e rha l ten ist — ein 
Lagergot t oder ein Genius gewesen sein konnte . 
Beim Stein Nr . 258 ist der v o m Mädchen in de r 
H a n d gehaltene, u n b e s t i m m t gelassene Gegenstand 
eine Girlande.5 
Zum Schluß müssen noch einige Unvolls tändigkei-
t en technischen Charak te rs e r w ä h n t werden, z.B. , 
daß die E r g ä n z u n g des Denkmal s Nr . 166 auf d e m 
P h o t o gar n ich t zu sehen ist, oder , d a ß der inschrift l i-
che Teil des Steines Nr . 349 au f e inem vergrößer ten 
P h o t o auch eigens h ä t t e zur Schau gestellt werden 
sollen, da die Buchs taben in dieser Größe auf d e m 
Bilde unleserlich sind. 
Trotz der im obigen a n g e f ü h r t e n einigen Bemer-
kungen ist das W e r k von g roßem Nutzen , einersei ts 
da es viele bisher unpubl iz ier te Denkmäle r en thä l t , 
andersei ts weil es auch das berei ts bekann te F u n d m a -
terial z u s a m m e n t r ä g t . Dem Verfasser sind wir dahe r 
unbedingt zu Dank verpf l ich te t . 
D. Gáspár 
R. Pirling: Das römisch-fränkische Gräberfeld von Kre-
feld—Gellep. Germanische Denkmäle r der Völker-
wanderungszei t . Serie B. Band 2. Berlin, (Verl. 
Gebr. Mann) . 1966. I. Teil: T e x t 239 S., 25 Abb. , 
19 Typen ta f . , 2 Farb ta f . , 1 P lan ; 2. Teil: K a t a l o g u. 
Tafeln, 157 S., 133 Taf. 
Der e rs te Band teilt sich in zwei Haup tabschn i t t e . 
Nach den einlei tenden Seiten, die die Vorgeschichte 
und ihre Beziehungen en tha l t en , erör ter t d ie Verfas-
serin zwei Gräber fe ldabschn i t t e eingehend. Der erste 
ist »Das spä t römisch- f ränk i sche Gräberfeld G e l l e p -
Süd (I)«, d e r zweite »Das spä t römisch- f ränkische 
Gräberfeld Gellep II«. Mit d e n beiden Gräberfe ld-
abschni t ten zusamennhängend analysier t die Ver-
fasserin die Bes ta t tungsgebräuche ausführ l ich , be-
werte t u n d da t i e r t die e inzelnen Mater ia lgruppen 
nach Typen . D e n Abschluß d e s ersten Bandes u n d die 
durch die F u n d e gebotenen Bewertungsmögl ichkei ten 
teilt P. in zwei Kapiteln mi t . I n diesen zwei Kapi te ln 
werden a u ß e r den historischen Fragen die chrono-
logische S te l lung der Gräberfelder , die Beziehungen 
der Bes ta t tungsgruppen zue inander und die e thni-
schen F ragen des For t lebens von Gellep (Gelduba) 
besprochen. Der erste Abschn i t t t r äg t den Titel : 
»Zeitliche S te l lung und Belegung des Gräberfeldes«, 
der zweite: »Ergebnisse fü r die Siedlungs- u n d Kul tur-
geschichte«. Der zweite B a n d , der Kata log, en thä l t 
die Grabbeschreibungen u n d innerhalb dieser die 
Boschreibung des F u n d m a t e r i a l s und seiner Zusam-
menhänge. 
Das Verfassen des Buches, das Zusammenste l len 
der Zeichnungen, der Typen ta fe ln und Lichtbi ld tafe ln 
legt Zeugnis von der großen Sorgfal t und gewissenhaf-
ten Arbei t de r Verfasserin a b . Auch die A u s t a t t u n g 
des Buches läßt nichts zu wünschen übrig. 
Das zweibändige Werk veröffent l icht die Ergeb-
nisse der von 1934 bis 1959 vorgenommenen Aus-
grabungen, die seinerzeit noch A. Steeger leitete. 
Die Pub l ika t i on bearbeitet ü b e r 1300 Gräber (Gellep-
Süd I : 59 Gräber ; Gellep I I : 1248 Gräber) . Die Ver-
öf fent l ichung eines al ten Materials ü b e r t r ä g t dem 
Verfasser i m m e r eine d a n k b a r e u n d zuweilen undank-
bare Aufgabe . P. e rkannte a b e r die B e d e u t u n g dieses 
Gräberfeldes, ließ erfreulicherweise das wertvolle 
Material n i c h t verloren gehen und bea rbe i t e t e es 
mi t seinen Zusamennhängen . 
4
 G . E R D É L Y I — F . F Ü L E P : S t e i n d e n k m ä l e r u n d 
Epigraphie in In terc isa I . Arch . Hung . 33 (1954) 
Nr . 91, 93; L. BARKÓCZI: Br iget io Diss. Pann . I I . 
22 (1951) Taf. I X . 1, 3. 
5
 Vgl. E . ESPERANDIEU: Recueil général Bas-
Reliefs, S t a t u e s et Bustes de la Gaule Romaine 
(Paris 1 9 0 7 - 1 9 6 6 ) 11/2. 78. Nr . 7 7 6 0 - 6 1 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
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Die Forschungen in Krefe ld — Gellep sind, wie der 
Text ber ich te t , noch n ich t abgeschlossen. Info lge der 
Ausgrabungen der Verfasserin ha r ren noch 1300 
neue Gräbe r auf Bearbe i tung; so können wir weder 
über d a s Buch selbst noch über die Geschichte von 
Gellep (Gelduba) eine zusamonnfassende B e m e r k u n g 
machen . P . be ton t übrigens selbst, daß ihre Zusam-
menfassung u n d Folgerungen zur Zeit noch von vor-
läuf igem Charak te r sind, d a ihre Forschungen , die 
seit 1959 m e h r g laubwürdig und vermut l ich besser 
unter leg t s ind, gerade j e t z t bearbei te t werden . 
Das Gräberfeld u n d seine Bearbe i tung ist f ü r un-
sere provinziale For schung von ungewöhnl ichem 
Belang. Es bietet sich eine Gelegenheit, unsere K e n n t -
nisse über d a s römische Weiterleben, über die Bezie-
hungen der R ö m e r zu den foedera t i und über die 
Bevölkerung des Ii - 7. J a h r h u n d e r t s zu ve rmehren 
und unsere Ansichten all da rübe r zu verbessern . 
Die e inzelnen Gegenstände des Materials eines Grä-
berfeldes wie dieses müssen wir allerdings besonders 
vom chronologischen Bl i ckpunk t aus gründl ich über-
prüfen u n d die durch den Gräberfe ldplan gebotenen 
Möglichkeiten besser ausnü tzen . Nicht minde r wichtig 
ist es, a u c h die einzelnen Mater ia lgruppen e ingehend zu 
bearbei ten und die Anfänge u n d das Verschwinden der 
einzelnen T y p e n möglichst konk re t zu bes t immen . 
Man m u ß auch den Zus tand des Materials, möglicher-
weise d a s zahlmäßige Vorkommen des Mater ia ls von 
gewissen T y p e n beachten u n d das f rühe Material , 
was die spä te re Bevölkerung aufgefunden u n d bei 
seinen Bes t a t t ungen wieder verwendet h a b e n d ü r f t e , 
e rmi t te ln . Auch das ist n ich t zu vernachlässigen, d a ß 
in den e r s t en J a h r z e h n t e n des 5. J a h r h u n d e r t s zum 
guten Teil dasselbe Mater ia l wie im ausgehenden 
4. J a h r h u n d e r t (Gläser, Schnallen, Haa rnade ln , 
glasierte K e r a m i k usw.) b e n u t z t wurden. I n diesem 
Gräberfeld sind die Münzen f ü r die Da t i e rung von 
geringem W e r t . Die in der e rs ten Hä l f t e des 3. J a h r -
hunde r t s in die Lagers ta t t Ge lduba versetz te Cohors 
I I Varc ianorum d ü r f t e m i t der glasierten K e r a m i k 
nichts m e h r zu t u n gehab t haben . Man m u ß nach 
anderen Ursachen forschen u m zu erklären, w a r u m 
sich derar t ige Keramik n u r h ier f indet . Die Bear-
bei tung dieses Gräberfeldes l äß t sich von den übrigen 
Gräberfe ldern Germaniens n ich t t rennen u n d es ist 
anzunehmen , d a ß sich das von der Verfasserin be-
folgte chronologische Schema nach der völligen 
Bearbe i tung des ganzen Gräberfeldes ve rände rn wird. 
All dies ist jedoch durch die vol lkommene Freile-
gung des Gräberfeldes und den Uberblick des ganzen 
F u n d g u t e s u n d seine Veröffent l ichung bed ing t . 
Wir wollen noch e inmal be tonen, daß R . Pi r l ing 
eine gründl iche und e rns tha f t e Arbei t leistete u n d wir 
e rwar ten den zweiten Teil dieser bedeutenden Publ i -
kat ion m i t g roßem Interesse. 
L. Barkóczi 
G. Faider-Feytmans: Les nécropoles Mérovingiennes. 
Les collections d 'Archéologie régionale d u Musée de 
Mar iemont . I I . Musée de Mariemont 1970. 1. Texte : 
270 p. 2. Planches: 151 pl . (figures, p lanches blanches 
et noires e t en couleurs) . 
Le deuxième t o m e de la série de catalogues du 
Musée de Mariemont qu i vient de pa ra î t r e (le premier 
tome t r a i t a n t des m a t é r i a u x archéologiques an t iques 
et gal lo-romains est en voie de prépara t ion) comprend 
la descr ipt ion des six nécropoles mérovingiennes du 
Musée e t le dépoui l lement des données relat ives. 
Trois sur les six nécropoles on t é té exhumées il 
y a longtemps, ma i s leur dégagement n ' a p a s é té 
fai t d ' u n e manière sc ient i f ique (Haine-Sain t -Pau -
1907 1908, Trivières 1 9 0 9 - 1 9 1 0 , N i m y — 1912 — 
1913). Les trois au t res , mises au jour bien plus t a rd , 
ont fourn i u n nombre p lus grand de renseignements et 
o f f r en t plus de possibi l i tés d 'apprécia t ions . (Ciply 
- 1938, Maurage — 1940, Ter t re - 1941). 
Après la par t ie in t roduc t ive con tenan t la biblio-
graphie détaillée e t une brève revue historique, les 
six nécropoles sont t r a i t ées chacune à p a r t . Chacune 
d'elles es t accompagnée d ' u n e descript ion topogra-
phique exac te avec p lan d u site et avec t ous les ren-
se ignements relatifs, suivis des analyses des groupes 
d ' ob je t s exhumés d a n s la nécropole e t de leur si tua-
t ion chronologique, a insi que des conclusions que 
l 'on p e u t faire à p ropos de leur popula t ion . Le t ra i te-
men t de chaque nécropole f in i t p a r u n catalogue 
o rdonné selon les g roupes d 'ob je t s e t p a r les données 
exactes relat ives a u x ob je t s . 
E t a b l i r u n cata logue scientif ique bien fai t et ut i -
lisable p o u r t ou t le m o n d e , c 'est une t âche sérieuse. 
Il nous semble que l ' a u t e u r s 'est bien acqu i t t é de 
cet te t â che . Nous appréc ions tou t par t icu l iè rement la 
publ ica t ion correcte e t précise des trouvail les. 
La préface , t rès sincère, révèle les nombreuses 
diff icultés, les c i rconstances ina t tendues e t malheureu-
ses qui f re inaient le t r ava i l , mais aussi la g rande cir-
conspect ion avec laquelle les fouilles f u r e n t exécutées. 
Force nous est de cons t a t e r que ce volume a va lu tou-
tes ces peines. Sa p ré sen t a t i on peu t sat isfaire t ou t e s 
les exigences, il est d ' u n man iemen t aisé grâce à 
son p lan clair. Le l ivre a u n e bonne division, le t ex t e 
est b ien fa i t , dans les conclusions l ' au t eu r mon t r e de 
la mesure . C'est u n bon t rava i l solide, d ' u n sérieux 
prof i t p o u r la recherche archéologique. 
L. Barkóczi 
J. B. Friedman: Orpheus in the Middle Ages. Cam-
bridge, Massachuset ts , H a r v a r d Univers i ty Pres, 
1970. 247 pp . , 34 figs. 
According to the lexicon of Suidas, a m y t h is no-
thing else, t h a n " a n u n t r u e s tory imaging t r u t h " . 
The 10th cen tury g r a m m a r i a n was r ight . H i s s ta te-
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m e n t holds good n o t only in respect of t he historical 
va lue of certain m y t h s , bu t even more in respect 
of t h e fa te of m y t h s in t ime, t h e changes of the i r 
m e a n i n g taking p lace in the course of centuries or 
even millennia. W h i c h e v e r anc ien t m y t h we take , 
t h e ways of its l a te an t ique a n d medieval survival 
p o i n t t o interest ing a n d valuable ques t ions of cul tural 
h i s to ry . J . B. F r i e d m a n ' s choice fell on t he m y t h of 
Orpheus , very luckily, because th i s complex was rich 
a l r eady in ancient t i m e s and it is ent i re ly unappra i sed 
u p to t h e present d a y . I n his ingeniously wr i t ten book, 
w i th grea t philological ta len t and passion, he analyses 
t h e medieval survival of the Orpheus m y t h , grouping 
i t a r o u n d the four aspects of t h e original Orpheus 
f igure . These are as follows: Orpheus, the monotheis t ; 
t h e syncretistio Orpheus-Chris t ; t h e relat ions of 
O r p h e u s and E u r y d i c e (sapientia and eloquentia); 
O r p h e u s and E u r y d i c e as t he pa rab le of Amor ' s 
power . The historical period he t r ies t o span las ts 
f r o m t h e age of Alexandr i an Hellenist ic phi losophy to 
t h e renaissance; t o t h e anonymous Sir Orpheo and 
t h e Orpheus and E u r y d i c e of Henryson . 
A b o u t the middle of t he 3rd c e n t u r y B. C. a s tory 
spread in the a n t i q u e world, according to which Or-
pheus , under the inf luence of his E g y p t i a n experienc-
es, rejected pol i theism and le f t h is views in respect 
of t h i s t o his son Musaeus in t he fo rm of a will. This 
D i a t h e k e wri t ten in hexameters , preserved — frag-
men ta r i l y — on t h e basis of the work of Aristobulos 
in t h e Praepara t io evangelica of Eusebius , fascinated 
t h e n the a t tent ion of Jewish and E a r l y Christ ian apol-
oget ics for a long t ime . The t endency of the apoc-
r y p h a l " T e s t a m e n t " was to suppor t — al though wi th 
en t i re ly f ict i t ious a rgumen t s — t h e Alexandr ian 
J e w s in their in te l lectual duel f o u g h t wi th the Greeks, 
viz.: t h e cosmogony of Greek phi losophy was in fac t 
based on the knowledge of Moses. The a t t i t u d e mani -
fes ted in the f ic t i t ious Orpheus t e s t a m e n t eradia tes 
m u c h fa r ther beyond the circle of polemics of the 
Alexandr ian Jews. I t s elements can be discovered 
also in the S t roma ta of Clemens Alexandrinus , where 
— na tu ra l ly with a somewhat changed colour — t h e 
essence of the T e s t a m e n t and t h e exposi t ions of 
Aris tobulos are also intended t o p rove the "Moses-
p lag ia r i sm" of Greek philosophy. A m o n g the reasons 
of t he appearance, inf luence and long survival of t he 
T e s t a m e n t we can ve ry likely f ind also the fac t t h a t 
t h e exclusive val idi ty of the Old Tes t amen t , as a p roph-
esying book, seems t o supersede independen t p roph-
esying, and the l i t e ra tu re of th i s charac te r can be 
c rea ted a t the m o s t in t he name of Sybilla or Orpheus . 1 
According to the signs, the mono the i sm of Orpheus is 
in teres t ing first of al l no t in itself and f r o m t h e view 
1
 "Sybillae e t Orpheus de Fi l io Dei a u t P a t r e 
ve ra praedixisse, seu dixisse p e r h i b e n t u r " . AUGUS-
poin t of the m o t i v e of its deve lopment . I t is needed 
in t he f r amework of th i s book, because it will fu rn i sh 
one of the m o s t i m p o r t a n t m o t i v e s t o explain w h y 
E a r l y Chr is t iani ty and la ter on t he Middle Ages 
could accept t h e f igure of Orpheus and w h y t h e y 
could recognize in i t certain f e a t u r e s of the p ic tu re 
of Christ . 
The coexistence of Orpheus a n d Christ, real ly t o 
be called also syncret is t ic , is discussed by F r i e d m a n 
in Chapter I I I . According t o F r i e d m a n , a b o u t t h e 
t u r n of the 3rd a n d 4th centur ies "Orpheus-Chr i s tus 
began to t ake s h a p e " . I n his opinion the insp i ra tors 
of th is process, under l ined also iconographical ly, 
were t he internal d e m a n d of Chris t iani ty , the inf luence 
of Neopla tonic phi losophy a n d t h e role p layed b y 
syncret is t ic mag ic a n d theurgy in Christ ian th ink ing . 
I n an in teres t ing way , the l a t t e r c i rcumstances would 
s t and in direct re la t ionship also wi th the a m a l g a m a -
t ions s t imula ted b y the psychopompic fea tures of t h e 
two figures. To t h e la t te r — viz. t o t he great signifi-
cance of the para l le ls in the psychopompic a spec t 
according to F r i e d m a n - an excel lent supp lemen ta ry 
a r g u m e n t is fu rn i shed by the following passage of 
t he Gelasian S a c r a m e n t a r y : " t h e dead m a n goes t o 
e ternal life borne on the shoulders of the Good Shep-
h e r d " (p. 43). H o w this appea r s in the fac t s of ico-
nography, will be discussed by m e la ter on. I t is n o t e d , 
however , t h a t he re F r i edman def ini te ly ough t t o 
h a v e ment ioned t h a t the psychopompic mot ive is a 
cardinal po in t of all mys t e ry religions, and in th i s 
respect Orpheus h a s no t b r o u g h t any th ing new. 
Still it can be a t t r i bu t ed t o t h e soul-carrying role 
of Orpheus t h a t t h e elements of t h e Orpheus iconog-
r a p h y were used by Ea r ly Chr is t ian i ty wi th prefer -
ence; or t h a t even whole t r ad i t iona l Orpheus re-
presenta t ions were used, when, as a m a t t e r of fac t , 
t h e y wanted t o represent Chris t . F r i edman gives a 
good selection f r o m this sphere of representa t ions a n d 
he tr ies t o s u p p l e m e n t the accep ted types also wi th 
such i tems in which Orpheus seems to be merged n o t 
only wi th Chris t b u t also wi th Mi th ras and even wi th 
Horas . The plaus ib i l i ty of t he picture-l ike represen-
ta t ions is followed b y several d a t a of l i terary sources. 
I have t o speak a b o u t the p ic tures themselves la te r on. 
Now I only w a n t t o remark in connect ion wi th one of 
t he sources of t h e Chr is t -Orpheus amalgamat ion ve ry 
impor t an t for F r i edman , viz. t h e f requen t ly q u o t e d 
passage of Clemens Alexandr inus (Pro t rept ikos 1, I f f ) 
t h a t the i n t e rp re t a t i on of th i s b y Fr i edman is ve ry 
forced, saying t h a t : " . . . Clement ' s e laborate compar i -
son of Orpheus a n d Christ, designed to show t h e 
complete opposi t ion between t h e m , might for a care-
less reader, or one not too fami l iar with Chr is t ian 
T I N U S : Contra F a u s t u m 1. X V I I е. XV. 
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doct r ine or C lement ' s highly me thaphor i c s tyle , 
serve t o ident i fy t h e two r a the r t h a n to separa te 
t h e m " (p. 56). 
A f t e r the descr ibed late an t ique — Ear ly Chris-
t i an phase , the med ieva l Orpheus p ic ture develops 
in f a c t on the bas i s of the works of Boethius a n d 
Fulgent ius . The expans ion of t h e mora l e lements 
exis t ing and ac t ing also h i ther to s t a r t s , when t h e 
a t t e n t i o n is d i rected on the possible content of t h e 
re la t ionship be tween Orpheus and Euryd ice . The rela-
t ion of Oraia p h o n o s and eur dike (best voice a n d 
p r o f o u n d judgement , Fulgentius) becomes a s tore-
house of medi ta t ions abou t sapient ia and eloquentia , 
t he t imeless and t h e " t empora l i a " . The a t t i t ude of 
Boethius , viz. " O r p h e u s represents t h e h u m a n soul 
f leeing the body a n d t h e ear th b u t dragged back b y 
i ts inabi l i ty to r e j e c t temporal ia — love for E u r y -
d ice" — as it is s u m m e d up by F r i e d m a n — is t h e n 
a d j u s t e d to the d e m a n d s of the changes of medieval 
world concept by t h e Boethius commenta to r s . Re -
migius of Auxerre (cca 904) and N o t k e r Labeo (11th 
cen tury) are no t suff ic ient ly educa ted t o grasp t h e 
whole moral-phi losophic concept ion of Boethius. 
Unl ike William of Conches, no t m u c h la ter (1080 -
1145), who, in his commen ta ry , p u t s in to the centre 
the m o r a l conflict t o be found a l r eady in Pla to (Re-
publ ic IV . 439 — 440), viz.: conflict be tween intellect 
and passion, fa te . Essent ia l ly , t h i s is nothing else, 
t h a n t h e allegory of Boethius on the soul fastened by 
the temporal ia . I n Wil l iam's c o m m e n t a r y his Neopla-
tonic knowledge p l a y s an i m p o r t a n t role. Nicholas 
Tr ive t , on the o t h e r hand , who h a n d s down t h e 
t h o u g h t s of Boeth ius for the renaissance (38 m a n u -
scr ipts of his c o m m e n t a r y have been preserved), 
is an Aristotel ian. H e does not s epa ra t e eloquentia 
and sapient ia accord ing to the t w o m a i n f igures of 
the m y t h , but ho bes tows both on Orpheus. U p t o 
this p o i n t the commenta r i e s adhered more or less t o 
t h a t Orpheus , who was handed d o w n by an t iqu i ty . 
The " m o d e r n " d e m a n d s of Middle Ages are expressed 
in t he broader sense b y Pe ter of Par is , the t rans la tor 
of Boeth ius into F r e n c h , when he t r ies t o develop the 
s tory i n to a romance. I n his version — for obscure b u t 
def in i te ly symbolic r easons — Orpheus kills Eurydice , 
and a t a n y ra te he is t he one who, t h rough the use 
of t he Ovid commentar ies , enriches t h e mater ial wi th 
absolu te ly new e lements . Natura l ly , t h e moralizing 
Ovids of the 14th c e n t u r y are not less of " i n n o v a t i n g " 
cha rac te r either, t h a n t h e romances. F o r example, t h e 
a n o n y m o u s Ovide mora l i se goes as f a r as this : " . . . b y 
Orpheus . . . we m u s t unders tand t h e person of Our 
Lord J e s u s Christ . . . w h o played his h a r p so melodi-
2
 Cp. K . H. F . DE JONG: Das a n t i k e Mysterien-
wesen.2 Leiden 1919. 197; here the p r o p e r t y of Orphic 
songs t o "move t h i n g s " and resurrect dead is also 
men t ioned ; see also E . ROHDE: Psyche . Seelenkult 
und Uns te rb l ichke i tg laube der Griechen. Freiburg/Br . 
ously t h a t he d r ew f r o m hell t he sainted souls of t h e 
Holy F a t h e r s w h o had descended the re th rough t h e 
sin of A d a m a n d E v e " (p. 125 foil.). I n this, of course, 
we should not seek the ref lect ion of t he Ea r ly Chris t ian 
Chris t -Orpheus! The culminat ion of the moral ized 
Ovid commenta r i e s can be fel t in t h e work of P ie r re 
Bersuire ent i t led R e d u c t i o n u m mora le (cca 1325 — 37) 
and Bocaccio's Geneologia d e o r u m genti l ium. The 
King Orpheus and Queen E u r y d i c e of 14th c e n t u r y 
cour t novel wr i t ing are more d i s t a n t f r o m the Boeth ius 
commentar ies t h a n f r o m the moral ized Ovid, b u t t h e 
elements of bo th can still be recognized in t h e m . 
According to F r i e d m a n , for t he roya l r ank of Orpheus 
the earlier — E a r l y Chris t ian — Orpheus-David 
parallels are responsible, a l though , I believe, o t h e r 
(eventually m u c h more " u p - t o - d a t e " ) factors could 
also have the i r inf luence here. The anonymous Sir 
Orfeo, wr i t t en a b o u t 1325, and Henryson ' s Orpheus 
and Euryd ice (Henryson cca 1430 — 1500) can a l ready 
ha rd ly r emember t he original f igures . On the o the r 
hand , wha t did n o t happen earlier, Orpheus ge ts h is 
beloved one a n d b y th is a new b u t no t a t all un ju s t i -
fied h u m a n a n d mora l balance is created. 
The immense mater ia l a n d even more p rob lems 
touched here were summed u p b y Fr i edman wi th 
grea t skill. W e can nowhere feel a break, where t h e 
cer ta in phases of t he Orpheus in te rpre ta t ions seem 
to be closed down, and even if t h e Orpheus of t he 
in t roduct ion d iv ided according to four aspects appea r s 
t o be a litt le ar t i f ic ia l , later on we h a v e t o admi t t h a t 
there was no o the r possibility for or ienta t ion in th i s 
imbroglio. As t h e a u t h o r laid a g rea t stress upon t h e 
philological au then t i c i t y of his say, his book can be 
used also there , where the reader eventua l ly does n o t 
agree with h im. — Wi thou t a n y in ten t ion of deny ing 
by th is t he f u n d a m e n t a l mer i t s of the book, I shall 
enumera te a few s t a t emen t s with which I cannot qu i t e 
agree. 
I n t he case of t h e survival of a cer ta in m y t h we 
have t o ask why? no t only in connect ion wi th t h e 
changes and t r ans fo rmat ions of t h e details and t h e 
new contents of en igmat ic cha rac te r . There is also a 
f u r t h e r why? , on which we get h a r d l y any th ing f r o m 
Fr i edman ' s book, even in t he essential measure , 
viz.: w h y did jus t the f igure a n d iconography of 
Orpheus receive th i s place in E a r l y Christ ian t h ink ing 
and la ter on in t h e interest of t h e Middle Ages? 
Although we k n o w hard ly a n y t h i n g a b o u t the Orphic 
mysteries,2 these could also have a signif icant role in 
t h e c i rcumstance t h a t Orpheus a n d the religious 
concepts connected wi th him have been preserved a n d 
t h a t t he Chris t ian in te rpre ta t ions of t he person of 
1898. I I . 458; a f t e r F r i e d m a n ' s work appeared 
K . — W . TRÖGER: Myster ienglaube und Gnosis in 
Corpus H e r m e t i c u m X I I I . Tex te u n d Unte rsuchun-
gen, Bd. 110. Berlin 1971. passim; also t he new po in t s 
of view, and wi th excellent l i t e ra ture . 
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Orpheus moved between such ex t r emes (for example 
f rom the iconographie adopt ion t o Clemens Alexan-
drinus). The reflection of t he " h o m o s e x u a l i t y " of 
Orpheus — very similar t o t h a t of Dionysus — in 
certain Orpheus stories3 is n o t wi thout in teres t 
either, a n d the even tua l presence of this in some way 
or other, also in the mys te r ies is similarly of inte-
rest . However , we canno t d e m a n d , of course, a n y 
explanat ion of th is f r o m F r i e d m a n . We only s t a t e 
t h a t we would gladly h a v e read more, and beyond 
the inner spheres of phi losophic and religious th ink-
ing, on t h e s t r ic ter his tor ical founda t ions of the 
Orpheus m y t h in t he cer ta in periods.4 
Another p a r t of m y r e m a r k s is connected wi th 
F r i edman ' s iconographie exposi t ions. Al though liter-
a ture speaks ra the r clearly a b o u t the re la t ions of 
Orpheus a n d Christ, the ident i f ica t ion with t h e good 
shepherd in the spirit of t he p sychopomp is fair ly 
doub t fu l n o t only because w h a t I have said above in 
connection with t he m y s t e r y religions, bu t also on 
account of the fact t h a t Th. Klause r has clarified t he 
R o m a n age moral conten t 5 of t h e good shepherd 
symbol, as a result of which th i s f igure in late an t i que 
iconography is not a t all def in i te ly of Christ ian con-
tex t . The lost Berlin amule t (fig. 8, pp . 56 ff.) ment ion-
ed as an a rgument t o t h e deeper Orpheus-Chris t 
ident i f icat ion is similarly very problemat ic . A b o u t 
this, a l ready a t the end of t he las t century, it was said 
by several scholars t h a t it is no t original.6 A t any 
rate, t he special cross t o be seen on it def in i te ly re-
quires an explanat ion. 7 The exposi t ion regarding the 
Albano child 's grave-stone (fig. 12) f rom the Imper ia l 
Age is no t unambigous e i ther . On this two chi ldren 
(F. discusses only one) can be seen, viz. the bus t of a 
boy and a girl. The l a t t e r emerges f rom a crescent . 
According to F r i edman " . . . t he pa ren t s who h a d this 
relief m a d e were expressing the hope t h a t the i r chi ld 's 
soul had escaped the round of generat ion a n d gone to 
the moon. The seven s ta rs would then represent the 
seven p lane ta ry spheres th rough which he would 
3
 F i r s t of all Phanocles ; a m o n g its medieval ap-
pearances interest ing is Giovanni del Virgilio (cea 
1325), see FRIEDMAN p. 122 foil. 
4
 Cp. A. D. NOCK: The Deve lopment of Pagan i sm 
in the R o m a n Empire , in The Cambridge Ancient 
His tory Х П . Cambridge 1965. pp . 431 ff.; 443 ff.; 
as well as f rom a grea ter d i s tance : A. BOULANGER: 
Orphée. Par i s 1925. R . REITZENSTEIN: Die hell. 
Mysterienreligionen.3 Leipzig 1927; G. HAUFE: Die 
M y s t e r i e n i n : J . L E I P O L D T - W . G R U N D M A N N : U m -
welt des Urchr is ten tum. 2 Berlin 1967. 101 folk, 112. 
- Short summaries : H . RAHNER: Greek M y t h s and 
Chr. Mystery . London 1963, pass im; J . LEIPOLDT: 
Von den Mysterien zur Kirche. Leipzig 1961. 20 ff. 
5
 TH. KLAUSER: Studien zur Ents tehungsgeschich-
te der christl ichen K u n s t I . J b A C h r 1 (1958) ff. 
6
 T h e o p i n i o n o f A . F U R T W A N G L E R , S . R E I N A C H 
and his own are given by H . LECLERCQ: Orphée, in 
DACL X I I . col. 2753. The a r rangement of t he seven 
have t o ascend before reaching the immutab le r e a l m " 
(p. 67). The representa t ion is misunders tood by 
F r i e d m a n also insamuch as in t he orescent n o t the 
boy b u t t h e girl can be seen. Thus the re is a possi-
bi l i ty t o presume t h a t in some way or o the r the 
feminine charac te r of t h e Moon plays a role in the 
represen ta t ion . The i n t e rp r e t a t i on of t h e — 4th 
cen tu ry — sarcophagus relief on fig. 17 represent ing 
Orpheus a n d the cha rmed animals, viz. " C h r i s t in 
t he pose of Mithras t au roe tonos bu t wear ing t h e . . . 
cos tume of Orpheus" (p. 77) is felt by m e t o be a 
nonsense. The similar i ty with t h e Mithras reliefs is a 
mere acc iden t , as it is n o t h i n g else t h a n t h a t Mithras 
kneels on a bull, while th i s Orpheus places his left 
foot on a rock (this is mos t ly so on the la te an t ique 
Orpheus representa t ions because of t he pose of the 
p lay ing on the lyre) a n d accidental ly a sheep is s tand-
ing before t h e rock. F r o m this much we can still 
no t infer t he existence of a syncret is t ie "Orpheus -
Chr is t -Mi thras"! The posi t ion is t he same wi th the 
" C h r i s t - H o r u s " represen ta t ion (p. 63), which came to 
t he a u t h o r on the basis of a n Egyp t i an a m i d e t pre-
s u m a b l y f r o m the 6th or 7th century . On one side of 
th is scenes f r o m the New Tes tamen t , and on t h e other 
a va r i an t of the Horus table ts , 8 known well also f rom 
the 3rd a n d 4th centuries , can be seen. A l though the 
syncre t i s t ie charac ter of t h e amule t s of t h i s k ind is 
well k n o w n and indisputable , it is no t sure t h a t we 
can f ind in t hem the concre te and religious ref lect ions 
of t he aspec t s of Orpheus in every case. I n t h i s respect 
I feel t h a t t he ment ion ing of the relief represent ing 
Apollo, Mithras , Helios a n d Hermes (p. 63 foil.) is 
also m i s t a k e n . This relief - which does n o t f i t into 
t he circle of F r i edman ' s exposit ions and t h e s ta te-
m e n t s val id for the a m u l e t s even on the bas is of its 
age — originates f r o m the t o m b of An t iochus I of 
Oommagene and could n o t m e a n the syncret is t ie 
a m a l g a m a t i o n of the four gods.9 As regards t he rela-
t ions of Orpheus and Mi thras otherwise, he re there 
are still m a n y unclar i f ied questions. The association 
s ta r s is also ra ther s t range , ep. A. DELATTE — Вн. 
DERCHAIN: Les intailles magiques gréco-égyptiennes. 
Baris 1964, passim. H . RAHNER: op. cit. 58 holds 
it au then t i ca l , however he does no t raise such argu-
men t s — eventual ly originat ing f r o m a n o t h e r terri-
t o ry —, which would render t he a u t h e n t i c i t y of 
th is a m u l e t plausible. 
7
 Cp. on the embroidery of a 7th c e n t u r y Coptic 
pal l ium, on the representa t ion of Christ crucified in 
or iental a t t i r e with t h e cross. Berlin, S t aa t l . Mus. 
F rüchr . -byz . Slg. I nv . Nr . 9188. 
8
 G. DARESSY: T e x t s e t dessins magiques . Cat. 
Gén. Mus. Caire. Le Caire 1903.; A. DELATTE 
В н . D E R C H A I N : op. cit. 
9
 M. J . VERMASEREN: CIMRM I. Den H a a g 1956. 
Nos. 2 8 - 3 2 ; f r om t h e t o m b of Ant iochus I ( 6 9 - 3 4 
В. C.). I n its place quo t a t i on of ano the r relief would 
h a v e served the say be t te r , see nex t no te . 
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with Ohrist is dangerous a l ready on account of th is . 1 0  
— The in t e rp re t a t i on of the p a n anil cen taur f igures 
(fig. 17, pp . 82 ff.) appear ing on cer ta in late a n t i q u e 
Orpheus represen ta t ions on the basis of the opinion 
of the Neopla ton is t s , according t o which the blow 
ins t rumen t s a re imper fec t as compared with the lyre — 
is ingenious. However , it can also be imagined t h a t 
in these rep resen ta t ions the presence of the p a n and 
cen tau r a n d of t h e serpent resul ted f rom the an imal 
enumera t ion of cer ta in scenes of bucolic charac te r . '1 
L. Török 
Répertoire d'art et d'archéologie. N . S. V. Année 1969. 
Paris , CNRS, 1970. 701 pp. ; N . S. VI. Année 1970. 
Paris , CNRS, 1971. 728 pp. 
The vo lumes of the " R é p e r t o i r e " follow each 
o the r with s t r ic t regular i ty, and in a highly appre -
ciable way t h e b ibl iography of t h e preceding y e a r is 
published a l ready in t he subsequent year . This ex t r a -
ord inary pe r fo rmance of organizat ion can be appre -
ciated only by those who have a t t e m p t e d to compile 
periodically t h e bibl iography even of a smaller p ro-
fessional f ield. To the best of o u r knowledge t h e R . 
is t he quickest a n d mos t accura te bibl iography in t h e 
re la ted professional fields. If we a d d to th is t h a t 
besides a d i rec to ry of t i t les the excellently sys tema-
t ized bibl iography conta ins a clear anno ta t ion , t h e n 
i t has to be regarded as such an exampla ry scient if ic 
reference book, which has become t h e most impor-
t a n t in te rna t iona l in fo rmatory journa l in t he field 
of his tory of a r t a n d pa r t l y of archaeology. 
The R . a p p e a r s in a year by y e a r expanding size. 
The increase of t h e number of pages is slow b u t per-
m a n e n t (1968: 646, 1969: 701, 1970: 728), and a l r eady 
th i s alone raises t h e question, how long will one volume 
be suff icient t o include t he a n n u a l product ion , if 
t h i s t endency will continue. The large n u m b e r of 
i t ems e labora ted (1968: 13,079, 1969: 13,311, 1970:  
13,209) is even more impressive t h a n this. Seeing 
t h e t r emendous q u a n t i t y of ar t ic les published, i t is 
a pleasure for us t o s t a t e t h a t t h e R . is cont inuously 
improving i ts me thods . The increasing of thorough-
ness is shown b y the fac t especially pleasing f r o m 
our point of view t h a t for example the n u m b e r of 
Hunga r i an journa l s elaborated h a s increased b y a 
dozen dur ing the las t th ree years (1968: 26, 1969: 
10
 F . CUMONT: Mithra e t l 'o rphisme. RevArch 
12 (1902) 1 ff. 
11
 Similar an ima l representa t ions of lexical char-
ac t e r on a — 5 th t o 6th cen tury — Coptic Orpheus 
relief in Berlin: S taa t l . Mus. Fr i ichr . -byz. Slg. I n v . 
N r . 4451; O. WULFF: Altchr . und mi t te la l t . byz. u n d 
italien. Bildwerke I . Berlin 1909 N r . 71, p. 32 foil. 
There is no eagle on the p a t t e r y lamp of t h e 
35, 1970: 38). I n Volumes V — V I of t he new series 
we f ind for t h e f irst t i m e a new register, viz. the 
topographic index. The significance of th is canno t be 
apprec ia ted higher by anyone else t h a n the archaeolo-
gists. As t he absence of t h e topographic po in t of 
view was po in ted out by u s in our prev ious review, 
th is enr ichment is now acknowledge by u s wi th an 
even grea ter pleasure and g ra t i tude . 
Al though it does no t belong to the reviewing of 
the R . covering a span of t i m e f rom the E a r l y Chris-
t i an period t o our days, still we cannot keep silent 
abou t a nostalgic idea. I t would be excellent, if once 
archaeology would also achieve to have a similarly 
complete bibl iography. I t is t r u e t h a t the bibl iography 
of the J d l a n d the F A give a good s u m m a r y of 
classical archaeology, b u t if we th ink a b o u t prehis-
toric archaeology or a b o u t archaeology outs ide 
Europe , t h e n we can really feel the seriousness of 
tliis distressing deficiency. 
L. Gastiglione, 
Rivista ili Scienze Preistoriclie — Vol XXV. Ease. I. 
1970. Firenze. 325; Seiten. 
Dieser Band en thä l t überwiegend Pub l ika t ionen 
über paläol i thische Ausgrabungen. 
Die Arbeit von G. Tozzi: L a Gro t ta di S. Agost ino 
(Gaeta) ist die Bearbe i tung e iner der Höhlenerschlie-
ßungen des Monte Moneta bei Gaeta . Verfasser gibt 
vor allem eine ausführl iche Analyse der in der Sedi-
ment re ihe gesammel ten Säuge t ie r fauna u n d stell t 
das südlichste Vorkommen von Cricetus cr icetus L. 
in I ta l ien in dieser Gegend fes t . Aufgrund des gemein-
samen Vorkommens der verschiedene ökologische 
Ansprüche zeigenden A r t e n se tz t er während des 
Bestehens der Siedlung eine bre i te Küs tenebene voraus, 
h in te r der die Täler des Berglandes feuch t u n d ge-
schü tz t waren . 
Die entwickel te Indus t r i e gehör t in die Faz ies 
des Pon t in i ano Moustérien, ihr Material bi lden vor 
allem die kle inen Silexkiese. Das Gerä t inven ta r zeigt 
technisch keine Leval lois-Ausführung, typologisch 
fü r diese ist die überwiegende Mehrheit der e infachen 
und Transversa lschaber charakter is t i sch . A u f g r u n d 
typologischer u n d faunis t ischer Bedenken se tz t der 
Verfasser das Fundma te r i a l — gemäß der westeuro-
päischen Gliederung — auf W I I und vergleicht 
schließlich die charakter i s t i schen Daten von S. 
Berlin Staat l . Mus., quoted b y Fr i edman (fig. 13);  
bu t we can see on it Jonas a n d the whale on e i ther 
side of the Good Shepherd. O. WULFF: op. cit. No. 
1224, P L . L I X ; H . LECLERCQ: P a s t e u r ( b o n ) in 
DACL X I I I . col. 2383, fig. 9950. - We have a r a t h e r 
scanty l i te ra ture on the appea rance of an imals re-
presented in scenes of bucolic charac ter , cp. W . SCHMID : 
Bukolik in R A C I. coll. 798 foil. 
7* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
454 RECEXSIONES 
Agost ino mit der St ra t igraphie de r pont inischon 
E b e n e sowie der 26. Schicht de r G r o t t a G u a t t a r i 
u n d Fosselone. 
E. Borzatti von Löwen stern g ib t u n t e r dem Ti te l : 
P r i m a campagna di scavi nella g r o t t a »Mario Ber-
nardini« (Nardo-Lecce) den e rs ten Grabungsber ich t 
übe r die Grot te M. Bernardini . Die Fundste l le l iegt 
in der Nähe der Gro t t en von Uluzzo und ähneln den 
s t ra t igraphischen Verhäl tnissen dieser s tark . I n den 
un te r s t en Hor izonten ist das Mi t te lpa läo l i th ikum 
v o n Typ La Quina zu f inden, — in den oberen d a s 
Jungpa läo l i th ikum, das dem mi t t e l - und nordeuro-
päischen Chate lperronian nahes t eh t . Der F u n d o r t 
i s t zur Un te r suchung der e inander folgenden Kl ima-
phasen , — insbesondere zur Zeit des Überganges zwi-
schen dem Mittel- u n d Jungpa l äo l i t h ikum beson-
der s geeignet und gerade dar in erbl icken wir a u ß e r 
d e m reichen F u n d m a t e r i a l die B e d e u t u n g der P u -
bl ikat ion. 
Die nächste S tudie ist die Arbe i t von P. Gambas-
sini, der die Ausgrabungsergebnisse der Felsennisehe 
v o n Cipolliane C. im J a h r e 1964 von zwei Gesichts-
p u n k t e n aus u n t e r s u c h t : a u f g r u n d der Sediment-
analyse der Schichtenreihe und der typologischen 
Zusammense tzung der Steinindustr ie . 
Die Schichten bi ldeten sich z u m Teil aus d e m 
verwi t te r ten Grundgestein , zum Teil aus der Ver-
mischung verschiedener Gesteine aeolischen Ursp run-
ges. Verfasser schl ießt aus den granulomet r i schen 
Unterschieden der verschiedenen Schichten auf eine 
kl imatische Oszillation, die ihr Max imum in der 
oberen Hä l f t e der 3. Schicht e r re ich t ha t . 
Die typologisehe Unte r suchung de r Steinindustr ie 
erfolgte nach der Methode von G. Laplace und die 
Publ ika t ion der ganzen Indust r ie w u r d e mi t diesem 
Kodesys tem vorgenommen. I n de r Schichtenreihe 
is t ein entwickeltes und ein abschl ießendes Tardigra-
ve t t i en zu f inden. Als eine eigene interessante Seite 
d e r Industr ie k a n n verzeichnet werden, d a ß ihr 
Typenspek t rum d o r t a m reichsten ist , wo sich a u c h 
d a s Maximum der kl imatischen Oszillation nachweisen 
l ä ß t . 
A. Galiberti g ib t die Ste in indust r ie der in den 
Provinzen von Grosse to und Livorn io erschlossenen 
24 Oberf lächenfundste l len b e k a n n t . I n der Mehrhei t 
der Fundor te fehl t die typologisehe Homogen i t ä t , 
sie können in verschiedene Kul tu rhor i zon te v o m 
Moustórien bis z u m Aeneol i th ikum eingereiht werden . 
U n t e r den mit te lpaläol i th ischen T y p e n erscheinen 
f lache Levallois-Typen, zu welchen sich jedoch auch 
L a Quina-Merkmale gesellen. Das Jungpa läo l i t h ikum 
wird unter ande ren durch das Ep ig rave t t i en von 
Gavorrano charakter i s ie r t . I m Gegensatz zu den 
vorangehenden sind die neoli thischen, aeneoli thischen 
F u n d e von geringerer Bedeutung. 
L. Passcri h a t aus der l abyr in tha r t igen Gro t t e 
Pozzi della P i a n a (Umbrien) v o n der Oberf läche 
Knochen sowie Ste inmater ia l gesammelt u n d die 
in großer Menge erhal tene K e rami k publiziert . Das 
F u n d m a t e r i a l gehör t in das f r ü h e bzw. mi t t le re Neo-
l i th ikum. (Sasso-Fiorano-Kul tur . ) 
P. Biagi - G. Marchello publ iz ier ten das Grabungs-
mater ia l der kleinen Gro t te von Ca' dei Grii. I n der 
Schichtenreihe wurden einige in das mi t t le re u n d 
spä te Neo l i t h ikum gehörende keramische F r a g m e n t e 
gefunden . Aus d e m Aeneol i th ikum s t a m m e n ein be-
deutenderes Fundamte r i a l , glockenförmige Gefäß -
f r agmen te u n d mehrere Pfei lspi tzen. Die in g rößerer 
Menge e rha l t en gebliebenen anthropologischen R e s t e 
weisen auf e inen Bes ta t tungsp la tz in dieser Per iode 
hin. Das bronzezeit l iche Grundmate r i a l ist weniger 
bedeutend, es weist auf die mi t t le re Bronzezeit h in . 
Einige F u n d e zeugen von d e m Gebrauch der kleinen 
Grot te in his tor ischen Zei ten. 
Den Absch luß des Bandes bilden noch mehre re 
kleinere Mit tei lungen. 
V. Gábori—Csánk 
Hi vista di Science Preistoriche — Vol XXV. Fasc . 2. 
1970. Fi renze. S. 3 2 7 - 4 7 4 . 
Der Band en thä l t in seinen beiden Studien die 
Bearbe i tung von je e inem bedeu tenden paläol i thi -
schen F u n d p l a t z . 
G. Cresli P. Gambassini beschreiben in ihrer 
Studie: I n d u s t r i a del Paeoli t ico superiore arca ico 
presso Ind ica to re (Arezzo) die Indus t r ie eines auf 
einer Terrasse des Flusses Arno befindlichen offenen 
Fundp la t ze s u n d vergleichen das Fundmate r i a l nach 
der auf d e m Wege der Methode von G. Lap lace 
d u r c h g e f ü h r t e n Bearbe i tung mi t dem ital ienischen 
CastelpeIronien. Die P e n d a n t s t ü c k e dieser Indus t r i e 
können in San Romano , in der Gro t t a (lel Oavallo 
und P o n t e di Veia anget rof fen werden. 
Die S tud ie von A. Sola Manservigi: L 'Ep ig rave t -
t iano dei Fiorent in i e la sua posizione t r a i complessi 
ep igravet t ian i evoluti del Veneto ist eigentlich eine 
Kle inmonographie . F iorent in i liegt auf d e m P l a t e a u 
von Tonezza-Folgaria in einer Höhe von 1482 m 
ü. d. M. Die Ausgrabungen der J a h r e 1966 - 6 7 h a b e n 
dor t eine reiche Steinindustr ie freigelegt, die gleich-
falls m i t de r obene rwähn ten Methode bearbe i te t 
wurde. D a s F u n d m a t e r i a l zeigt ein entwickel tes 
Ep igrave t t i en . Verfasserin vergleicht im weiteren 
die Indus t r i e von Fiorent in i m i t den F u n d e n der 
Felsennischen von R . Ba t t ag l i a und Tagliente. I h r e 
Ähnl ichkei t m i t der vorangehenden, obwohl sie ver-
hä l tn i smäßig jünger sein m a g als diese, ist auf fa l lend , 
die I n d u s t r i e von Tagl iente weicht hingegen ab . 
Verfasserin w i r f t die Möglichkeit auf , daß sich die 
lokalen Eigenar t igke i ten der Indus t r ie von F ioren-
t ini und R . Bat tagl ia auf geographische Gründe , auf 
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die Lage der F u n d o r t e im Hochgebirge zurückle i ten 
lassen. 
V. Gábori —Csánk 
Rivista (Ii Science Preistoriche — Vol. XXVI. Fase . 
1. 1971. Firenze. 211 Seiten. 
Der neue Band der ausgezeichneten Ze i t schr i f t 
e n t h ä l t wiederum größtentei ls paläoli t ische Mate-
r ia lbearbei tungen u n d ist deshalb auf d e m Gebiete 
der Übersieht de r neueren i tal ienischen For schungen 
besonders wichtig. 
Die Studie von F. Mezzena — A. Palma di Cesnola: 
I n d u s t r i e aoheuleana ,,in s i t u " nei deposit i es terni 
della Grot ta Paglicei (Rignano Garganico — Foggia) 
ber ichte t über die Erschl ießung der äußeren Sedi-
m e n t e der Gro t t a Paglicei. Dieser F u n d o r t war 
ursprüngl ich eine Felsenrinne, die eine sehr interes-
sante , 7 m mäch t ige Schichtenreihe enthie l t . Aus den 
un te r s t en zwei Schichten k a m e n Geräte aus der 
Acheuléen-Zeit z u m Vorschein, d a r ü b e r lag ein Mousté-
r ien-Horizont von L a Quina-Typ, der schließlich von 
einem aus d ü n n e n Abschlägen bes tehenden Mousté-
r ien-Horizont bedeck t war. Die Studie bearbe i te t die 
Acheuleen-Indust r ie , f ü r die neben den sel tenen bifa-
zialen Objek ten die große Menge der protoamigdaloi -
den Abschläge charakter is t i sch ist . L a u t den Ver-
fassern er inner t die ganze Indus t r i e an das Tayacien 
von Baume Bonne (Frankreich) . 
E. Borzatti von Löwenstern g ib t in seiner Arbe i t : 
Seconda ea inpagna di seavi nella g r o t t a »Mario 
Bernardini (Nardo-Lecce)« die zwei ten Erschl ießungs-
ergebnisse in der Gro t te Mario Bernardini b e k a n n t , 
im Laufe derer die un te r s t en Hor izon te des F u n d o r -
tes zutage geförder t wurden. Hie r k a m ein Moustérien 
von Quinson-Typ a n die Oberf läche , die die ä l tes te 
Faz ies auf diesem Fundp la t z is t . Die s t ra t ig raph i -
sehen Un te r suchungen geben über die na tü r l i chen 
Verhäl tnisse der Per iode ein gu tes Bild. 
Die folgende Studie : Indus t r i e p ro toaur ignaz iana 
r i nvenu ta in local i tà Vadossi Com. di Montalc ino 
(Siena) ist die Arbe i t von A. Palma di Cesnola u n d 
A. Gentiii. Verfasser beschreiben die an einer Terrasse 
des Flusses Ombrone ans Tagesl icht gekommenen 
f r ü h e n bzw. Pro toaur ignac ien-Funde . Die typologische 
Unte rsuchung , die m i t der Methode von G. Laplace 
du rchge führ t worden ist, stellt m i t dem Pro toaur i -
gnacien der toskanischen bzw. l igurischen L a n d s c h a f t 
mehrere Ähnl ichkei ten fest. N a c h der A n n a h m e der 
Verfasser gehör t d a s F u n d m a t e r i a l von Vadossi in 
die letzte Phase des Pro toaur ignae ien und ve r t r i t t 
d a s unmi t t e lba r d e m typischen Aurignacien voran-
gehende S tad ium. 
Die folgende Pub l ika t ion s te l l t die Arbe i t der 
drei Verfasser B. Boncompagni, E. de Borzatti u n d 
M. Zei dar . Sie ber ichten über die archäologische 
Forschung des Tales und der Terrassen des Flusses 
Merse sowie ihrer Umwel t und so stellt diese Arbe i t 
eigentlich e inen Geländebegehungsber icht da r . I n 
diesem Gebiet fand m a n zum Teil a n der Ober f läche , 
zum Teil in d e m erodier ten Mater ia l der Ter rassen 
zwei bedeu tendere Fundor t e . Die H ö h e der Terrassen 
wechselt zwischen 1 CO — 190 m. Von typologischem 
Ges ich t spunkt legen die Verfasser die F u n d e a u f den 
Ausgang des Acheuléen. L a u t ihrer Fes ts te l lung ist 
die Bearbe i tungsmethode teils von Claeton-, teils 
von Moustér ien-Technik. 
R. Buonajalce- P. Stoduli geben unter d e m Titel : 
Nuovo con t r i bu to alla conoscenza delle indus t r ie 
paelolit iche del Livornese einen F u n d von der Ober-
f läche des F u n d p l a t z e s »La Puzzolente«, a u s der 
N ä h e von Livorno bekann t . Aufg rund ihrer typolo-
gischen Merkmale werden sie in das f r ü h e J u n g -
pa läo l i th ikum (Aurignacien?) gere ih t . Die B e d e u t u n g 
des F u n d p l a t z e s liegt vor allem dar in , daß die F u n d e 
des Jungpa läo l i t h ikums in diesem Gebiete sel ten und 
bisher nu r sporadisch zum Vorsehein gekommen sind. 
Die Arbe i t von R. Loria: F igu re t t e schemat iche 
femminil i nella ceramica della Sardegna ist f ü r uns 
schon wegen ihren ungarischen Beziehungen beson-
ders beach tenswer t . Verfasser f ü h r t mehrere in die 
aeneoli thische K u l t u r von San Michele gehörende 
Gefäß f ragmen te vor, die e inget ief te , schemat ische 
F rauendar s t e l lungen t ragen. Die Objekte w u r d e n in 
der Grot te »Sa 'ucca de su Tintierolu« in Sardinien 
zutage geförder t . Aufgrund der vergleichenden U n t e r -
suchungen des Verfassers, zu welchen in Spanien, auf 
Malta u n d in U n g a r n Analogien in wei tem Kreise 
zur Ver fügung s tehen, k o m m t er zu dem Schluß, d a ß 
während des Neol i th ikums die kul turel len Beziehun-
gen medi te r ran ischen Charak te rs sehr große Gebiete 
u m f a ß t h a b e n . 
Der le tz te Aufsa tz des Bandes f ü h r t nach Ind ien . 
A. V. N. Sarma zeigt uns 15 Felsenzeiclmungen aus 
K a m b a k k a m , die laut Verfasser vermut l ich zu glei-
cher Zeit gefer t ig t wurden, deren Ursprung und Al te r 
jedoch vor läuf ig noch unsicher is t . 
V. Gábori— Csánk 
Travaux de l'Institut d'Art préhistorique. XII. I n s t i t u t 
d 'A r t Préh is tor ique de la F a c u l t é des L e t t r e s de 
Sciences H u m a i n e s de Toulouse. Toulouse, o. J . 
458 Seiten. 
Der Band e n t h ä l t die im R a h m e n des Lehr s tuh l s 
f ü r Prähis tor i sche K u n s t der Univer s i t ä t zu Toulouse 
ve r faß ten Studien . Auf ein al lgemeineres In teresse 
k a n n die ers te kurze Studie von R. Andurand: Contri-
bu t ion à l ' é t ude de l ' ambre pa r spect rometr ie in f ra -
rouge, in der der Verfasser zur Fes ts te l lung der ursp-
rünglichen Funds te l le prähis tor i scher Berns te in funde 
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eine neue Untersucl iungsrnethode empf ieh l t , Ansp ruch 
erheben. Die A b h a n d l u n g von C. Barrière — Les 
techniques de la g ravure à R o u f f i g n a c — br ingt die 
technische Analyse der Felsenzeichnungen der Rouf f i -
gnac-Höhle sowie das mi t r e ichem D o k u m e n t a -
t ionsmater ia l u n t e r s t ü t z t e topographische Verzeichnis 
dieser. Derselbe Verfasser beschreibt auch einen palä-
ontologischen F u n d k o m p l e x . (Découver te pa léonto-
logique près de Mont maur in , Hau t -Gar ronne . ) 
Die nächs te Studie ist eigentl ich eine Klein-
monographie von M.-O. Berdin: L a répar t i t ion des 
m a m m o u t h s dans l ' a r t par ié ta l qua te rna i re . Verfasser 
bearbei te t sämt l iche bisher b e k a n n t e n M a m m u t -
dars te l lungen in Wes teuropa nacli ihrer geogr-
aphischen-Lage u n d ihren K u l t u r s t u f e n . Seiner Fes t -
stellung gemäß k o m m e n in der Aurignaco-Per igordien-
K u n s t die Mammutda r s t e l lungen gebie tsmäßig zer-
s t reu t vor und ihre F u n d o r t e fal len meis t m i t d e n e n 
des Nashorns überein. Dementgegen konzentr ieren sich 
die in viel größerer Anzahl v o r h a n d e n e n M a m m u t -
dars te l lungen a u s der Magdalenienzeit in 6 H ö h l e n 
und auch diese liegen in der U m g e b u n g von Les 
Eyzies sehr nahe aneinander . Diese Verbre i tung s t i m m t 
hingegen nicht m i t der der Rhinozerosdars te l lungen 
der Magdalenienzeit überein. Die Studie ist m i t 
einem sehr reichen Bildmater ia l i l lustriert . 
Die weiteren Arbe i ten des Bandes en tha l t en k ü r -
zere Berichte bzw. Mittei lungen. 
V. Gábori —Csánk 
Etudes et doeuments Tchadiens. Mémoires I. Actes 
du Premier Colloque In t e rna t iona l d 'Archéologie 
Africaine. — F o r t - L a m y (Républ ique du Tchad) 
11 —10e. déc. 1966. — F o r t - L a m y 1969. 399 Sei ten. 
Der Band e n t h ä l t einen ku rzen Auszug von 30 
Vorträgen, die a n der ersten in te rna t iona len K o n f e -
renz der a f r ikanischen Archäologie abgehal ten wurden . 
An dieser Stelle k ö n n e n wir n u r die bedeu tends ten 
Arbei ten kurz berühren . G. Aumassip stellt in seiner 
Arbeit : „Les dégraissants dans la céramique modelée 
d 'Afr ique du Nord e t du S a h a r a " au fg rund der U n t e r -
suchung des keramischen Mater ia ls der F u n d o r t e 
verschiedenen Al ters fest, d a ß in der ers ten P h a s e 
der Keramikerzeugung die in der N a t u r vo r f indba ren 
Magcrungsmit te l gebrauch t werden. Die E i n f ü h r u n g 
der Magerung u n d noch m e h r die Einhei t l ichkei t 
der Verbrei tung des Gebrauches repräsent ieren bere i t s 
eine entwickeltere Phase der Keramik techn ik . Die 
Endphase der En twick lung ist die, wo der Ton von 
den natür l ichen Magerungsmi t te ln gereinigt wird 
und m a n erst nachfolgend die ausgewähl ten u n d aus-
gewogenen Magerungsquoten h inzumisch t . 
Verfasser vergleicht in seiner Arbe i t die Magerungs-
mit te l der Ke ramik verschiedener neoli thischer Fund -
s tä t t en , ihre Zusammense tzung u n d ihren Wirkungs-
grad. E s wird schließlich festgestel l t , daß , fal ls uns 
die N a t u r der Magerungsmi t te l sowie ihr p rozen t -
mäßiges Verhäl tnis auf den verschiedenen F u n d -
plätzen b e k a n n t sind, auch au f die E n t w i c k l u n g der 
Technik i m Neol i th ikum u n d auch auf die in den 
spä teren Per ioden geschlossen werden k a n n . 
G. Bailloud konn te in seiner Arbei t : „L ' évo lu t ion 
des s tyles céramiques en E n n e d i (Tchad)" a u f g r u n d 
der 1956 und 1957 d u r c h g e f ü h r t e n rege l rech ten 
Un te r suchungen im Bereich v o n Enned i einige paläo-
lithische — überwiegend jedoch neoli thischo und 
eisenzeitliche — F u n d o r t e f ix ieren: D e n k m ä l e r der 
steinzeit l ichen Maleroi und K e r a m i k f r a g m e n t e . Aus 
diesen k o n n t e mi t Sicherheit die Kont inu ier l ichke i t 
der maler ischen Stile sowie der Zierelemente der 
Keramik , die in der Re la t ion der daraus gewonnenen 
chronologischen Reihe in diesem Gebiete a c h t J a h r -
tausende u m f a ß t , festgestel l t werden. 
L. Balout ber ichtet über die Organisat ion F . T. A. 
(Fisches Typologiques Africaines) . Die Notwendig-
keit des Ka r tonsys t ems war vor allem d a d u r c h be-
gründe t , d a ß auf dem a f r ikan i schen K o n t i n e n t bislang 
vor a l lem englische und f ranzösische For sche r t ä t i g 
waren, weshalb die Arbei ten der Ü b e r e i n s t i m m u n g 
der archäologischen N o m e n k l a t u r in den Vorderg rund 
get re ten sind. Das a f r ikanische typologische K a r t o n -
sys tem ist zweisprachig (französisch, englisch), je 
ein H e f t von ihnen wird zur Fes t legung je einer 
Technik, F o r m oder je eines T y p u s v e r f a ß t , hand le 
es sich u m ein gespaltenes oder geschliffenes Steinge-
rä t , e inem bearbei te ten K n o c h e n oder eine K e r a m i k . 
Chronologisch f aß t dieses K a r t o n s y s t e m von den 
ä l tes ten menschl ichen Erzeugnissen bis zur Protohis-
torie e inen jeden archäologischen T y p u s in sich. Der 
Bericht e rö r te r t vor allem den organisa tor ischen Rali-
mén dieser enormen Arbei t . 
G. de Bauchêne ber ich te t über archäologische 
Forschungen, die in Niger im Gange sind. B. Blankoff 
erör ter t die Lage der prähis tor ischen E r f o r s c h u n g 
von G a b u n . Zwei Vor t räge befassen sich m i t der 
En twick lung des Neol i th ikums der Sahara von Cap-
sienne-Tradit ion, die seit der Defini t ion a u s d e m 
J a h r e 1933 intensiv er forscht wurde und deren mehre re 
Fazies voneinander abgesonder t werden k o n n t e n . 
(G. Camps und C. Roubet) — N. Chittich ber ich te t 
über die os taf r ikanischen Forschungen , J. B. Lebeuf 
un te r such t die chronologischen Fragen der in der 
Republ ik Tschad wei tverbre i te ten Sao-Zivilisation. 
E r s tel l t fest, daß die in drei Phasen e inre ihbare 
Ku l tu r unseren bisherigen Kenn tn i s sen nach zwischen 
dem 10. u n d 18. J a h r h u n d e r t gelebt h a t . A u f g r u n d 
der nach der С 14-Methode erfolgten D a t i e r u n g des 
im L a u f e der neueren Forschungen gesammel ten 
Holzkohlenmater ia ls w ü r d e n ihre Anfänge Iiis in 
das 5. J a h r h u n d e r t v. u. Z. zurückreichen (?). 
J. Leclant ber ichte t ü b e r die seit 1951 in Gang 
gesetzten archäologischen Forschungen in Äth iopien . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1972 
RECENSION ES 457 
Von besonderer B e d e u t u n g ist der von Addis Abeba 
45 k m en t fe rn t l iegende F u n d o r t Melka Koutouré , 
wo eine 8 — 10 m mäch t ige Schichtenreihe das l 'a läo-
l i th ikum von der , ,pebble-cul ture" bis z u m „Holozän" 
en thä l t . Außer der Menge und den T y p e n des F u n d -
mater ia ls tei l t das erschlossene paläonthologische 
Material genaue A n g a b e n über die geographischen 
und kl imat ischen Verhäl tnisse des F u n d o r t e s mit . 
N a c h mehreren kleineren Mit te i lungen schließt 
der Band mi t der S tud ie von H. Ziegert, in der der 
Verfasser den Prozeß der kl imat ischen u n d strat igra-
phischen Phasen des Pleis tozäns, a u f g r u n d der Aufein-
anderfolge des Akkumula t ions - und Erosionsphasen 
bezüglich des mi t t l e ren Gebietes der Saha ra festlegt. 
Diese Phasen können m i t den paläol i thischen Indu-
str ien des Gebietes vergl ichen werden. 
V. Gábori —Gsánk 
50. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 
1960. Berl in, 1971, 309 Seiten, 153 Tafeln, 12 
Beilagen. 
Das J a h r b u c h e n t h ä l t außer d e m Berieht über 
die Tät igkei t der Römisch-Germanischen Kommission 
im J a h r e 1969 (S. 301 — 308) Abhand lungen , die sieh 
ausschließlich mi t d e n prähis tor ischen Problemen 
Mittel- u n d Südos teuropas befassen. 
Jens Lüning: Die Entwicklung der Keramik beim 
Übergang vom Mittel- zum Jungneolithikum im süd-
deutschen Raum, S. 1—95, Tafel 1 — 28. — Die auf 
die e ingehende typologische Analyse sowie die Unter -
suchung der Verbrei tungsgebiete der verschiedenen 
K u l t u r e n und Gruppen au fgebau te A b h a n d l u n g f ü h r t 
die En twick lung der K e r a m i k in der Pe r iode zwischen 
der Rössener und der Michelsberger K u l t u r vor. L a u t 
I 'es ts te l lung des Verfassers liegen die Schwerpunkte 
der kul ture l len E n t w i c k l u n g a m nördl ichen Oberrhein, 
a m mi t te le ren Neckar u n d in Niederbayern ; typische 
Grenzlandschaf ten stellen das Nördl inger Ries und 
das Gebiet a m Ka i se r s tuh l (Oberrhein) dar . 
Imma Kilian — Dirlmeier: Studien zur Ornamentik 
auf Rronzeblechgiirleln und Gürtelblechen der Hall-
stattzeit aus Hallstatt und Bayern, S. 97- 189, Taf. 
29 — 43, Beilage 1 12. — Der U r s p r u n g der Orna-
ment ik der au fg rund der Hers te l lungsteehnik , des 
Dekorsys tems und der Motive in viele Gruppen 
te i lbaren Bronzegürtel k a n n zum Teil au f urnenfelder-
zeitliehe Tradi t ionen, z u m Teil auf den E in f luß der 
medi te r ranen K u l t u r zu rückge führ t werden . Die Gür-
tel lassen sich zufolge des Durchbruches der Traditio-
nen verschiedener W e r s k t ä t t e n in zwei Dekorstile 
reihen (Leis ten-Gruppe bzw. Buckel —Perlband-Grup-
pe). Aus der Analyse des Gräberfe ldplanes von Hall-
s t a t t k a n n die Schlußfolgerung gezogen werden, daß 
die Gür te l in i rgendwelcher Weise m i t der gesell-
schaf t l ichen Ste l lung ihres Besi tzers in Zusammen-
h a n g ges tanden h a b e n dü r f t en . 
Djordje Mano-Zisi und Ljubisa Popovic: Der 
Fund von No vi Pazar (Serbien), S. 191 — 208, Taf . 
44 109. — Der H o r t f u n d , de r a n der Wende des 
6 — 5. J h s v . u . Z . in einem i l lyr ischen Hüge lg rab 
verborgen wurde , bildete vielleicht den Besitz einer 
Fürs t in . Die schwarzfigurigen a t t i s c h e n Vasen, Bronze-
gefäße, Berns te inplä t tchen u n d - f igürchen, die Sil-
berschale und der Siebtr ichter s t a m m e n aus griechisch-
südi ta l ischem I m p o r t her. Die i l lyrischen F ibe ln , 
Armbänder , Doppelnadeln, das goldene Gürtelblech, 
die vom Lederpanze r s t a m m e n d e n Goldblech Verzie-
rungen und -beschläge sind ör t l iche Erzeugnisse. 
Dumitru Berciu: Das thrako-getische Fürstengrab 
von Agighiol in Rumänien. S. 209 - 2 6 5 , Taf. 110 — 
139. — I n den z u m Teil du rch die Or tsbewohner , 
z u m Teil von Archäologen 1931 erschlossenen, bere i ts 
im Al te r tum ges tö r t en Hügelgrab be fanden sich drei 
K a m m e r n : in diesen lagen die Knochenres t e eines 
e t w a 20jährigen Mannes und e iner e twa 23jährigen 
F r a u bzw. die Skele t te von drei beschi r r ten P fe rden . 
Der Silberhelm, die silbernen Beinschienen, Pfei l -
spi tzen, die verschiedenen Schmuck- und T r a c h t -
bestandtei le , Bronze- und Si lbergefäße, die grie-
chische Keramik u n d das Pferdegeschi r r dat ieren den 
F u n d k o m p l e x au f den Beginn des 4. Jhs . Verfasser 
e rö r te r t nebst Heranziehen von Vergle ichfunden die 
a u f skythischen u n d persischen E i n f l u ß sich aus-
gebildeten E igenhe i ten des t h r a k i s e h —getischen Tier-
stils. 
Mircea Rusu: Das keltische Fürstengrab von Ciu-
mesti in Rumänuen, S. 267 — 300, Taf . 140 — 149. — 
1961 haben ör t l iche Bewohner a u f d e m Gebiet eines 
bi r i tualen kel t ischen Gräberfeldes in einer r u n d e n 
Grube einen Eisenhe lm mit au fgese t z t em Bronzevogel, 
zwei bronzene Beinschienen, eine eiserne Lanzenspi tze , 
ein zusammengefa l te tes eisernes Panze rhemd u n d 
eine Bronzeroset te gefunden. Die Beigaben des B r a n d -
oder symbol ischen Grabes d ü r f t e n u m das J a h r 300 
v. u. Z. in die E r d e gelangt sein. Der P a r a d e h e l m 
von Ciumesti s te l l t das erste wirkl iche E x e m p l a r 
des bislang n u r von ant iken Au to renangaben u n d 
a u s zeitgenössischen Darstel lungen (Kessel von Gunde-
s t rup , dakische Silberphalera a u s Sureea, dakische 
Münzen aus Silindia) bekann ten T y p s dar . Verfasser 
beschreibt die kel t ischen Helme Transs i lvaniens u n d 
g ib t im A n h a n g die keltischen F u n d o r t e desselben 
Gebietes b e k a n n t . 
I. Torma 
Apulura. Ac ta Musei Apulensis V I I . 1 — 2. Band . 
Semicentenarul Uniri i 1 9 1 8 - 1 9 6 8 (VII. 1. 1968; VII. 
2. 1969) 
Mit diesen zwei Bänden fe ier t d a s Museum zu 
Alba Iul ia die 50. Jahreswende de r Ü b e r n a h m e des 
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Museums durch den rumän i schen Staa t . D a z u gibt 
die Ein le i tung von Prof . C. Daicoviciu eine Würd igung . 
Aus d e m Bei t rag von I. Berciu (Contr ibut ion du 
Musée régional Alba Iulia, p a r ses recherches e t ses 
publicat ions, au progrès des é tudes his tor iques con-
cernant la Transylvanie) geh t es hervor, d a ß das 
1887 gegründete Museum zu Gyulafehérvár bere i ts in 
den J a h r z e h n t e n vor dem ers ten Wel tkr ieg einen 
lebhaf ten Anteil an der Pf lege der Archäologie n a h m . 
Als sein Gründer u n d Di rek to r A. Cserni s ta rb , 
bestand die Sammlung aus 6544 römerzei t l ichen, 5865 
vorgeschichtlichen, 679 mit te la l ter l iehen, 6867 na tu r -
historischen Gegenständen u n d 3937 Münzen. Der 
Bibl iotheksbestand be t rug 4634 Bände. Die For-
schung der römischen S t ad t Apu lum verd ien te in 
Fachkreisen mit R e c h t Beach tung . Seine rege Tät ig-
keit bezeugen auch die Publ ika t ionen : Alsófehér-
megyei Történelmi, Régészeti és Te rmésze t tudomány i 
É v k ö n y v (Historisches, archäologisches u n d na tu r -
historisches J a h r b u c h des K o m i t a t s Alsófehér) und 
Alsófehér Vármegye Monográ f i á ja (Monographie des 
K o m i t a t s Alsófehér), erschienen 1901. 1918 —1944 ent-
wickelte sich das Museum wei ter . Das Ersehe inen der 
Publ ika t ion Apu lum fal l t zu diesen Ze i t raum. Den 
wahren Aufschwung erlebte abe r das Museum in sei-
nem d r i t t en Zei tabschni t t 1944 -1968 . Die Bes tände 
der Sammlungen ve rmehr t en sich sp rungha f t , de r re-
gionale Umkreis des Museums erwei ter te sich bedeu-
tend. Die ange füh r t en l i terar ischen Angaben geben die 
En twick lung klar zurück. Die mannigfa l t igen — fas t 
in allen archäologischen E p o c h e n grundlegenden — 
Forschungen erzielten wertvolle wissenschaft l iche 
Ergebnisse, die z u m Teil zu vergegenwärt igen gerade 
dieser Band berufen ist. Wie die Beiträge vor ra ten , 
schließt sich auch die For schung mancher auslän-
discher Fach leu te a n die T h e m e n des Museums zu 
Alba Iu l ia an. 
Der erste Band en thä l t Bei t räge über ausschließ-
lich archäologische Themen. 
9 Bei t räge bearbei ten vorgeschichtl iche F ragen , 
22 befassen sieh mi t der Römerze i t . In d iesem R a h -
men ist die Themat ik vielfält ig. Mehrere Bei t räge 
beschäf t igen sich m i t der Absonderung der dakischen 
Kul tu r , der Frage des dakischen Lebens; ande re mi t 
den römischen Impor twaren , der Romanis i e rung der 
freien Daker . Einige Beiträge teilen neue Ausgrabun-
gen mi t , wieder andere fassen Fragenkomplexe zusam-
men. Der Band schließt m i t sieben Bei t rägen über 
die Prob lemat ik des F rühfeuda l i smus u n d des Mittel-
alters. 
Die Beiträge im 2. Band wäh l t en ihre T h e m e n aus 
der neuzeit l ichen Geschichte u n d der E t h n o g r a p h i e ; 
sie besprechen u n d bewerten zumeist die revolut inä-
ren Ereignisse der J a h r e 1848 und 1919, bzw. die 
1
 Zs. VISY: M F M É 1971/1970. S. 5. 
e inschlägigen Dokumente . I n diesen Themenkre is 
f ü g t sich merkwürdigerweise die S tud ie von W. 
Wolski: Prähis tor ische Über l ieferungen in der rumä-
nischen Volkskunst ein, in der der Verfasser das Fort-
leben de r vorgeschichtl ichen Motive in der heutigen 
r u m ä n i s c h e n Volkskunst verfolgt . 
Á. Salamon 
SARGETIA — Acta Musei Devensis. A n n u a i r e du 
musée VIII (1971) 276 Seiten m i t zahlreichen 
Abb i ldungen im T e x t u n d 11 Tafeln 
D a s J a h r b u c h des Museums von D é v a gehör t zu 
den ä l t e ren rumänischen Museumszei tschr i f ten . Der 
eben erschienene ach t e Band zeichnet sich durch 
seinen re ichen Inha l t aus . 
G u t dre i Viertel der in diesem Band veröffent l ich-
t en S tud ien beschäf t igen sich mi t T h e m e n der neuen 
und neues t en Zeit. Sechs Art ikel u n t e r r i c h t e n über 
die archäologische Tä t igke i t des Museums von Déva; 
diese s ind es auch, die Gegenstand unsere r nachfol-
genden kurzegefaß ten Besprechung bilden. Mit weni-
gen A u s n a h m e n befassen sich die S tudien haup t säch -
lich m i t Mater ia lveröffent l ichungen. Themat isch 
s t eh t der Zei tabschni t t von der K u p f e r - bis zum 
E n d e de r Römerzei t im Vordergrund des Interesses 
der h i e r zu Worte k o m m e n d e n Forscher , während 
wir ü b e r die auf die Völkerwanderungszei t bzw. auf 
das F rühmi t t e l a l t e r ger ichte te Forschungs tä t igkei t 
nu r sehr wenig er fahren . 
I . Andritoiu beschäf t ig t sich mi t den f ü n f kreuz-
schneidigen Äxten des Museums von Déva (S. 37 —44). 
S. Dumitrascu u n d L. Märghitan legen eine Kar t e 
West - u n d Nordwes t rumäniens mi t den dort igen 
dak i schen Siedlungen des 3. und 2. J a h r h u n d e r t s 
v. u . Z. a n (S. 45 — 56) u n d gelangen zu der Feststel-
lung, d a ß die auf s lowakischem und auf ungar ischem 
Gebiet z u m Vorschein gelangenden dak i schen Funde 
keine isolierten Ersche inungen bilden, sondern im 
E i n k l a n g mi t den a n t i k e n Quellenwerken f ü r das 
ganze in Frage s tehende Gebiet bezeichnend sind. 
Vor te i lha f t ergänzt wird die nützliche Materialsammel-
t ä t igke i t durch eine S tud ie Zs. Visys,1 de r das in 
U n g a r n zutage geförder te F u n d m a t e r i a l analysiert 
und die bei uns verhä l tn i smäßig noch wenig erforschte 
F u n d g r u p p e un te rsucht . Zs. Visy zähl t 61 ungarische 
F u n d o r t e auf , an denen mi t der mater ie l len K u l t u r 
der D a k e r im Z u s a m m e n h a n g s tehende F u n d e zum 
Vorschein kamen. Diese s ta t t l iche Zahl k o m m t unge-
f ä h r j ener gleich, die von den beiden genannten 
Au to ren auf west- und no rdwes t rumän i schem Gebiet 
angegeben wurde. Der Großtei l des F u n d m a t e r i a l s 
l äß t s ich auf das 1. J a h r h u n d e r t v. bzw. n. u. Z. 
da t i e ren . E s handel t sich mi th in n ich t d a r u m , ob 
die dak i schen F u n d e »inselmäßig« ver te i l t vorkom-
m e n oder nicht , v ie lmehr in welchem Zei tabschni t t 
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sie in den erwähnten Gebie ten en tsche idend ins 
Gewicht fal len. Zs. Visys Untersuchungsergebnisse 
lassen ke inen Zweifel d a r ü b e r a u f k o m m e n , d a ß dies 
erst von d e r Mitte des 1. J a h r h u n d e r t s v. u . Z. ange-
fangen der Fa l l ist, folglich müssen wir in Kenn tn i s 
des f rag l ichen Materials d ie Da t i e rung der be iden Auto-
ren dementsprechend ber icht igen . Lau t Zs. Visy ist 
das als dak isch geltende ungarische F u n d m a t e r i a l 
nicht e inhei t l ich. So l äß t s ich innerhalb dieses Mate-
rials auch die archäologische Hin te r lassenschaf t einer 
vom Z e n t r a l s t a m m zwar n i c h t unabhängigen , über 
eine von diesem aber d e n n o c h einigermaßen abwei-
chende mater ie l le K u l t u r ver fügenden Koistoboc 
Gruppe e rkennen . Die in d e r Ungarischen Tiefebene 
geborgenen dakischen F u n d e kamen ebenso wie in 
der Slowakei in zahlreichen Fäl len in ke l t i scher Um-
gebung z u m Vorschein, m i t h i n bildet die K u l t u r der 
or tsansässigen Bevölkerung einen neueren F a r b t o n 
im dakischen Material. I n K e n n t n i s des einschlägigen 
Materials g e h t Zs. Visy be i dessen A u s w e r t u n g weit 
vorsichtiger u n d bedachter v o r als die be iden rumä-
nischen A u t o r e n , die das os tungar ische u n d slowaki-
sche F u n d m a t e r i a l in d e n R a h m e n eines einiger-
maßen s t a t i schen Bildes e inzufügen ve r such ten . 
I. P. Albu veröffent l icht d a s auf dem Burghügel 
von Déva erschlossene n e u e r e archäologische F u n d -
inaterial (S. 57 — 60). I m zwei ten J a h r d e r Ausgra-
bungen k a m e n im Zuge v o n Planierungs- u n d Wieder-
herstel lungsarbei ten zahl re iche dakische K e r a m i k e n 
aus dem 1. J h . v . u . Z . u n d dem 1. J h . u . Z . zum 
Vorschein, u n t e r denen s ich viele Stücke v o n beach-
tenswert g u t e r Quali tät f a n d e n . 
G. Lazin beschreibt e inen Münzfund, d e r sich aus 
einer Anzahl republ ikanischer (von 96/95 bis 12/11 v. 
u. Z.) Münzen zusammense tz t (S. 61 — 66), u n d der 
wahrscheinlich durch A n k a u f aus der Gegend von 
V a j d a h u n y a d in den Besitz d e s Museums v o n Déva 
gelangt war . Mit hoher Wahrscheinl ichkei t l ä ß t sich 
dieser F u n d de r Gruppe de r a u s dem Ende des 1. J ah r -
hunde r t s s t a m m e n d e n d a k i s c h e n Münzfunde 2 zure ihen, 
die vielleicht während des Fe ldzuges des M. Vinicius 
oder infolge d e r innerhalb d e r dakischen Gesel lschaf t 
ausgebrochenen inneren W i r r e n vergraben worden 
waren. 3 
L. Marghitan und G. Pop publizieren je e ine in Dé-
va bzw. in Geoagiu zum Vorsche in gelangte Bronze-
s t a tue t t e (S. 6 7 - 7 2 ) . 
I. P. Albu beschreibt zwei neue S te insku lp tu ren 
(Grabwächter löwen), die in d e r Umgebung v o n Déva 
erschlossen w u r d e n (S. 73 — 76). 
Den in rumänischer S p r a c h e ver faßten Studien 
sind Auszüge in französischer oder deutscher Sprache 
beigefügt . 
D. Gabler 
2 1 . WINKLER: Jb . f. N u m i s m . u. Geldgesch. 17 
1 967) S. 1 2 3 - 156. 
The Antiquaries Journal, General Index Vol. XXI—XXX. 
Oxford Univers i ty Press . 1971. 121 pp . 
I t was V. M. Dallas who had begun p repa r ing the 
index t o t he journal 37 years ago. W i t h t h e aid of th is 
pr inciples , bu t undergoing occasional changes accord-
ing t o t h e degree of obsolescence, it was being prepared , 
a n d f u r t h e r index volumes will be m a d e , too, t he 
compi lers of which are Ph. Procter a n d D. Nisbet. 
T h e index conta ins t h e headwords in a lphabe t ic 
order , i rrespective of whe the r t h e y are au tho r s ' 
names , geographic denomina t ions or t h e names of 
ob je t s . 
F r o m the index compiled with a g rea t deal of 
a t t e n t i o n and thoroughness it appears t h a t t he journal 
in ques t ion provides ma te r i a l t o researchers dealing 
wi th near ly all ages a n d themes. Ye t , p e r h a p s t he 
mos t f r equen t ly recur r ing topics are t he following: 
ar t ic les a b o u t the Megali thic Monuments , t h e Bronze 
Age, t h e Scythians ( abou t f inds in H u n g a r y , too), 
f r o m t h e R o m a n Age i t is main ly numisma t i c commu-
nicat ions , excavat ions for villas, p rob lems of mi l i ta ry 
h i s to ry a n d memorials of a r t s t h a t h a v e been elabo-
r a t e d . The Middle Ages a re respresented there in by 
ar t ic les dealing wi th a rch i tec ture . Besides archaeolo-
gical s tud ies the journal includes philological and 
h is tor ica l studies as well. 
D. Gáspár 
Annuaire Scientifique de la Faculté de Philosophie de 
L'Université D'Athènes. XX (1969—1970) Athènes . B. 
D. Meritt: Epigraphica l Studies in Greece. P p . 39 — 47. 
O t h e r papers on Greek philology a n d phi losophy. 
Boletin del Seminario de Ëstudios de Arte y Arqueologia. 
Univers idad de Valladolid, Facu l t ad de His tór ia . 
Val ladol id , torn. XXXIV—XXXV (1969). 
E. Garcia Sandoval: E l mosaico cosmogonico de 
Merida, p p . 9 - 2 9 , Pl . I - I X . - The sub jec t of t he 
very in teres t ing mosaic is r a the r of cosmological 
t h a n of cosmogonical charac te r . 
R. Pita Mercé: Mosaicos romanos t a rd ios en las 
Comarcas del Segre y Cinca, pp . 31—64, Pl . I—VI . 
— L a t e an t ique mosaic f loors wi th o r n a m e n t a l design. 
A. Balil: Terra-sigil lata de Jul ióbr iga , p p . 65 — 
92, 12 figs. 
P. De Palol: La necropolis de San Miguel del 
Ar royo y los broches h i spanor romanos del siglo IV, 
pp . 93 — 160, Pl . I — X X I I I . — L a t e R o m a n cemetery . 
3
 A. MÓCSY: P W R E Suppl . I X (1962) S. 543. 
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Etudes Préhistoriques. Publication de la Société pré-
historique de l'Ardèche. 1 (1971). 
J. Oombier: Anciennes civilisations ret rouvées en t r e 
R h ô n e e t Cévennes (2 — 8). 
O. Lhomme: D e u x campagnes de fouille d a n s un 
do lmen de Berrias (9—23). 
Several smaller ar t ic les , news a n d methodological 
p a p e r s on the local work of prehis tor ic archaeology. 
This journal is i m p o r t a n t first of all fo r the investi-
ga to r s of the pa laeo l i th ic age a n d the megal i thic 
cu l ture . 
Philologies. I (1970) Bueurest i . Academia Republici i 
Socialiste Románia , Cent ru l de Is tor ie , Filologie çi 
E tnogra f i e din Craiova. 
O. Ivanescu: Vér i t é e t erreur d a n s la recherche 
des dialectes proto-indo-européens. P p . 9 — 35. 
E t u d e linguistique e n français. 
Quadernos de Arqueologia e História de la Ciudad 
E s t u d i o s dedicados a D u r a n y Sanpere en su L X X X 
aniversar io , I I I . Barce lona 1970. 
E. Ripoll Perelló: Nioticia sobre l 'es tudi de les 
p in tu re s rupestres d e „ L a Sal t u d o r a " (Bar ranc de 
L a Val l tor ta , Castelló), pp . 9 - 2 4 , 4 Pl . , 6 figs. -
Postpalaeol i thic cave paintings. 
P U B L I C A T I O N S R E C E I V E D 
L . B A L L A — T . P . B u o c z — Z . K Á D Á R — A . M Ó C S Y — 
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